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Document 548 29th October 1971 
AGENDA 
of the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session 
Brussels, 29th November•2nd December 1971 
I. PoHtical Questions 
I. The Brussels Treaty and the European 
institutions 
2. The political implications of the European 
security conference 
3. Europe's place in the world 
11. Defence Questions 
1. The future organisation of western defence 
2. Political violence and intema.l security 
3. Conference on the rationalisation of the 
European defence efforts 
4. Application of the Brussels Treaty - Sup-
plementary report 
Ill. Technical and Scientific Questions 
Prospects of space colla.bora.tion between 
the United States and Europe 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
I. Budget of the Assembly for the financial 
year 1972 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1970-
The Auditor's Report 
3. Draft Opinion on the budget of the minis-
terial organs of Western European Union 
for the financial year 1971 
V. Relations with Parllaments 
Sixth half-yearly report 
10 
Report tabled by Lord Gladwyn on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Nessler on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Judd on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Rivie.re on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Com-
mittee for Relations with Parliaments 
Document 548 29 octohre 1971 
ORDRE DU JOUR 
de la deu:deme partie de la Dix-septieme session ordinaire 
Bruxelles, 29 novembre-2 decembre 1971 
Questions politiques 
1. Le Tra.ite de Bruxelles et les institutions 
europeennes 
2. Les implications politiques de la. conference 
sur la securite europeenne 
3. La place de l'Europe dans le monde 
11. Questions de defense 
1. L'orga.nisa.tion future de la. defense occi-
dentale 
2. La violence politique et la securite interieure 
3. Conference sur la. rationalisation des efforts 
de defense europeens 
4. Application du Traite de Bruxelles- Rap-
port supplementaire 
Ill. Questions scienti6ques et techniques 
Les perspectives d'une collaboration spa-
tia.le entre les Eta.ts-Unis et l'Europe 
IV. Questions budgetaires et administrative• 
1. Budget de 1' Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1972 
2. Comptes relatifs a.ux depenses administra.-
tives de 1' Assemblee pour l'exercice financier 
1970 - Rapport du Commissaire aux 
comptes 
3. Projet d'avis sur le budget des orga.nes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice fi-
nancier 1971 
V. Relations avec lea parlements 
Sixieme rapport semestriel 
10 
Rapport presente par Lord Gladwyn au nom de la 
Commission de8 Affairu Generales 
Rapport presente par M. N usler au nom de la 
Commission de8 Affairu Generales 
Rapport presente par M. Judd au nom de la Com· 
mission de8 Affairu Generales 
Rapport presente par M. Boyden au nom de la 
Commission de8 Questions de Defense et du Arme-
ments 
Rapport presente par M. BclUouing au nom de la 
Commission de8 Questions de Defense et du Arme· 
ments 
Rapport presente par M. Riviere au nom de la 
Commission de8 Quutions de Defense et de8 Arme-
ments 
Rapport presente par M. Vedovato au nom de la 
Commission du Quutions de Defense et du Arme-
ments 
Rapport presente par M me W alz au nom de la 
Commission Bcientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Bertket au nom de la 
Commission de8 Affairu budgetairu et de Z' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Berthet au nom de la 
Commission de8 Affairu budgetairu et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Bcott-Hoplcins au nom 
de la Commission de8 Affairu budgetairu et de 
l' Administration 
Rapport presente par M. Peronnet au nom de la 
Commission poor lu Relations avec ~ Parlemenff 
Doenment 549 22nd November 1971 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session 
Brussels, 29th November-2nd December 1971 
MONDAY, 29th NOVEMBER 
Moraiag 9 a.m. 
Political Groups. 
10 a.m. 
Opening of the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
The Brussels Treaty and the European institutions : 
presentation of the report tabled by Lord Gla.dwyn on behalf of the General Affairs Committee. 
The future organisation of western defence : 
presentation of the report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Application of the Brussels Treaty - Supplementary report : 




Speech by Mr. Ian Gilmour, Minister of State for Defence Procurement of the United Kingdom. 
Afternoon 2 p.m. 
Meeting of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
3 p.m. 
The Brussels Treaty and the European institutions ; 
The future organisation of western defence ; 
Application of the Brussels Treaty - Supplementary report : 
Resumed General Debate. 
4.30 p.m. 
Speech by Mr. J. M. A. H. Luns, Secretary-General of NATO, on ccThe future organisation of 
western defence". 
ll 
Document 549 22 novemmbre 1971 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Dix-septieme session ordinaire 
Bruxelles, 29 novembre-2 decembre 1971 
LUNDI 29 NOVEMBRE 
Matin 9 heures: 
Groupes politiques. 
10 heures: 
Ouverture de la. deuxieme pa.rtie de la. Dix-septieme seBBion ordina.ire de l'Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Discours du President de 1' Assemblee. 
Adoption du projet de ca.lendrier. 
Le Tra.ite de Bruxelles et les institutions europeennes : 
presentation du rapport depose par Lord Gla.dwyn a.u nom de la. CommiBBion des Affa.ires Generales. 
L'organisation future de la. defense occidentale: 
presentation du rapport depose par M. Boyden au nom de la. Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Application du Traite de Bruxelles - Rapport supplementa.ire : 
presentation du rapport depose par M. V edovato au nom de la. Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
11 b. 30 
Discours de M. Ia.n Gilmour, Secretaire d'Eta.t brita.nnique a la defense pour les a.cha.ts de materials. 
Apri ... midi 14 heures: 
Reunion de la. Commission des Affa.ires budgeta.ires et de 1' Administration. 
15 heures: 
Le Tra.ite de Bruxelles et les institutions europeennes ; 
L'orga.nisa.tion future de la. defense occidenta.le; 
Application du Tra.ite de Bruxelles - Rapport supplementa.ire: 
suite du deba.t general. 
16 h. 30 
Discours de M. J. M. A. H. Luns, Secreta.ire general de l'O.T.A.N., sur « L'o~a.nisa.tion future cle 
la defense oocidenta.le ». 
11 
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Eacl of aittiag 
Meetings of the Committee on Scientific, Technologica.l and Aerospace Questions and of the 
General Affairs Committee. 
TUESDAY, 30th NOVEMBER 
Moraiag 9 a.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
9.30 a.m. 
The Brussels Treaty and the European institutions ; 
The future organisation of western defence ; 
Application of the Brussels Treaty - Supplementary report : 
Resumed General Debate. 
VoteB on the draft Recommendationa. 
Conference on the rationalisation of the European defence efforts : 
presentation of the report tabled by Mr. Riviera on beha.lf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afteraoon 2.30 p.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments and of the General Affairs 
Committee. 
3 p.m. 
Budget of the Assembly for the financial year 1972 : 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1970 - The Auditor's 
Report: 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
Draft Opinion on the budget of the ministerial organs of Western European Union for the financial 
year 1971: 
presentation of the report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
VoteB of the draft Opinion and draft Recommendationa. 
Politica.l violence and internal security : 
presentation of the report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 




A l'issue de la seance 
Reunions de la. Commission Soientifique, Technique et Aerospatia.le et de la Commission des 
Affaires Generales. 
MARDI 30 NOVEMBRE 
Matin 9 beures 
Reunion de la. Commission pour les Relations aveo les Parlements. 
9 h. 30: 
Le Traite de Bruxelles et les institutions europeennes ; 
L' organisation future de la defense ocoidenta.le ; 
Application du Tra.ite de Bruxelles - Rapport supplementaire : 
suite du debat general. 
VoteR des projettJ de recomma:ndation&. 
Conference sur la. rationalisation des efforts de defense europeens: 
presentation du rapport depose par M. Riviere au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 14 b. 30 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armaments et de la Commission 
des Affa.ires Gen6ra.les. 
15 beures: 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1972: 
presentation du rapport depose par M. Berthet au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de 1' Administra. tion. 
Comptes relatifs a.ux depenses a.dministra.tives de l'Assemblee pour l'exercioe financier 1970- Rapport 
du Commissa.ire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Berthet a.u nom de la. Commission des Affaires budgetaires et 
de 1' Administration. 
Projet d'a.vis sur le budget des orga.nes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercioe financier 1971 : 
presentation du rapport depose par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Affa.ires budgetaires 
et de l' Administration. 
VoteR du projet d'avis et des projettJ de recommandation&. 
La violence politique et la securite interieure : 
presentation du rapport depose par M. Schloesing a.u nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
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WEDNESDAY, lat DECEMBER 
Morning 9.30 a.m. 
Europe's place in the world : 
presentation of the report tabled by Mr. Judd on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
11.30 a.m. 
Speech by Mr. Pierre Harmel, Minister for Foreign Affairs of Belgium. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
The political implications of the European security conference : 
presentation of the report tabled by Mr. Nessler on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
End of sitting 
Meeting of the Presidential Committee. 
THURSDAY, 2nd DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Sixth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments: 
presentation of the report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Committee for Relations with 
Parliaments. 
Vote on the draft Ruolution. 
Prospects of space collaboration between the United States and Europe: 
presentation of the report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Scientific, Technolo· 
gical and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
End of sitting 
Meeting of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions. 
CLOSE OF THE SEVENTEENTH ORDINARY SESSION 
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MERCREDI 1er D:£CEMBRE 
Matin 9 h. 30: 
La. place de !'Europe dans le monde : 
presentation du rapport depose par M. Judd au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
11 h. 30 
Discours de M. Pierre Harmel, Ministre des affaires etrangeres de Belgique. 
Vote du projet de recommandation. 
Apd ... midi 15 heares: 
Les implications politiques de la conference sur la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Nessler au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
A I 'issue de la seance 
Reunion du Comite des Presidents. 
)EUDI 2 D:£CEMBRE 
Matin 10 heures: 
Sixieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements: 
presentation du rapport depose par M. Peronnet au nom de la Commission pour les Relations avec les 
Parlements. 
Vote du projet de rt&olution. 
Les perspectives d'une collaboration spatiale entre les Etats-Unis et !'Europe: 
presentation du rapport depose par Mme Walz au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
A l'issue de la seance 
Reunion de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale. 
CLOTURE DE LA DIX-SEPTIEME SESSION ORDINAIRE 
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REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR TO THE ASSEMBLY OF WESTERN EUROPEAN 
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Appendix IV : Provident Fund - Account for the financial year ended 31st December 
1970. 
Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1910 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1970 and finan-
cial position as at 31st December 1970 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1970 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of sums due and received from 
the Secretary-General of Western Euro-
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of Western 
European Union budget 1970 (Appen-
dix Ill}. 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1970 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget (including a supple-
mentary budget of F 82,000.00) provided for 
expenditure of F 3,034,900.00, of which 
F 21,900.00 was expected to be covered by 
Document 550 2 septemmbre 1971 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'AssembUe 
pour l'exercice financier 1910 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATltRES 
RAPPORT DU COMMISSAmE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE 
0CCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L'EXERCICE FINANCmR 1970. COMMUNIQUE PAR LE 
PRESIDENT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ASSEMBLEE. 
ANNEXES 
Annexe I : Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1970. 
Situation au 31 decembre 1970. 
Annexe II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits restant 
disponibles pour l'exercice financier 1970. 
Annexe Ill : Etat des sommes dues et r~ues du Seeretaire 26nerai de l'U.E.O., ~ 
Londres, relatives aux contributions au budget de1'Assembleedel'U.E.O. 
pour 1970. 
Annexe IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee financiere au 31 decembre 
1970. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1910 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1970 et situation au 
31 decembre 1970 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1970 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
1. Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et rec;ues du Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l'Assemblee 
de I 'Union de l'Europe Occidentale pour 
1970 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyanee pour 
l'annee financiere au 31 deeembre 1970 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du mglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete v&. 
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve (y compris un budget 
supplementaire de F 82.000,00) prevoyait que 
le montant des depenses s'eleverait a 
F 3.034.900,00, dont on escomptait que F 21.900,00 
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miscellaneous receipts, leaving F 3,013,000.00 to 
be contributed by member governments. 
4. Actual miscellaneous receipts amounted to 
F 37,026.00 making, with the contributions of 
F 3,013,000.00 a total income for the year of 
F 3,050,026.00. Expenditure, including excesses 
over budget authorisations on Heads Ill and IV 
(F 22,342.00) amounted to F 2,954,649.00, leaving 
a surplus ofF 95,377.00 available for reimburse-
ment to the Council of Western European Union, 
London. This sum consisted of a budgetary sur-
plus of F 80,251.00 (as shown in Appendix II), 
and a surplus of miscellaneous income amounting 
to F 15,126.00. 
Statement of budget authorisations, e:x;pen<Uture 
and unexpended credits 
(Appendix Il) 
5. Total expenditure on Head Ill (Expenditure 
on Premises and Equipment), F 94,163.00, 
and Head IV (General Administrative Costs), 
F 488,179.00, exceeded the budget totals of 
F 93,000.00 and F 467,000.00 for those heads 
by F 1,163.00 and F 21,179.00 respectively. 
Expenditure in excess of budget provision was 
incurred on Sub-Head 5, capital equipment 
(Head Ill), on Sub-Head 6, postage, telephone, 
telegraph charges, etc., (Head IV), and on Sub-
Head 8, printing and publishing of Assembly 
documents (Head IV) . Savings elsewhere on 
Heads Ill and IV were applied, within the 
respective heads, to reduce the excesses as far 
as possible. 
6. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
7. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
10th June 1971 
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Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the fi114ncial year 
1910) 
1. The statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December 
1970; 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits ; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits indicates 
that a sum of F 80,251.00 remains unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was F 95,377.00. The difference between 
these two figures, F 15,126.00 represents : 
Actual receipts : 
- Bank interest . F 18,845.00 
- Sundry receipts F 1,795.00 
- Sale of publi-
cations . . . . . . . F 16,386.00 
F 37,026.00 
- Less receipts for 1970 esti-
mated in the budget . . . . . . F 21,900.00 
F 15,126.00 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 34,598.00 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless an amount of 
F 22,342.00 relating to expenditure on capital 
equipment, postage and printing could not be 
covered by transfer within Heads Ill and IV 
and this excess expenditure has been deducted 
from the overall amount of unexpended credits. 
seraient couverts par les recettes diverses, 
F 3.013.000,00 devant etre fournis par les 
contributions des Etats membres. 
4. Les recettes diverses se sont effectivement 
elevees a F 37.026, soit, avec les contributions 
de F 3.013.000, un revenu total pour l'annee de 
F 3.050.026. Les depenses, y compris le depasse-
ment des autorisations budgetaires pour les 
chapitres Ill et IV (F 22.342), ont atteint 
F 2.954.649, laissant un disponible de F 95.377 
pour remboursement au Conseil de !'Union de 
!'Europe Occidentale, a Londres. Ce total com-
prend un excedent budgetaire de F 80.251 
(comme l'indique l'annexe II) et un excedent de 
recettes diverses s'elevant a F 15.126. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe Il) 
5. Le total des depenses au titre du chapitre Ill 
(Depenses de locaux et d'equipement), soit 
F 94.163, et au titre du chapitre IV (Frais gene-
raux), soit F 488.179, a depasse de F 1.163 et 
F 21.179 respectivement les totaux de F 93.000 
et F 467.000 prevus au budget pour ces chapi-
tres. Ces depassements des previsions budgetaires 
ont figure a !'article 5, depenses d'equipement 
(Chapitre Ill), a !'article 6, frais d'affranchisse-
ment, de telephone et de telegraphe, etc. (Chapi-
tre IV), et a I' article 8, frais d'impression et de 
publication des documents de l'Assemblee (Cha-
pitre IV). Les economies realisees sur d'autres 
postes des chapitres Ill et IV ont permis, a 
l'interieur des chapitres respectifs, de reduire 
autant que possible ces depassements. 
6. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dfunent autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
7. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 10 juin 1971 
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Expose des motifs 
(relati( d l'exercice financier 1910, communique par 
le Pre•ident au Commluaire aux comptea de 
l'Aaemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi: 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1970 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait apparai-
tre un disponible de F 80.251,00, alors que l'etat 
definitif des recettes et des depenses indiquait 
un solde crediteur de F 95.377,00. La difference 
entre ces deux chiffres, soit F 15.126,00, repr(i.. 
sente: 
3. 
les recettes qui se sont effectivement ele-
vees a: 
- Interets ban-
caires . . . . . . . F 18.845,00 
- Recettes di-
verses ....... F 1.795,00 
- Vente de pu-
blications . . . . F 16.386,00 
F 37.026,00 
- Moins les recettes pour 1970 
prevues dans le budget . . . . F 21.900,00 
F 15.126,00 
Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 34.598,00 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Neanmoins, une somme de F 22.342,00 relative 
aux depenses d'equipement, aux frais d'affran-
chissement et aux frais d'impression des docu-
ments n'a pu etre couverte par virements a l'in-
terieur des chapitres Ill et IV et ce depassement 
a ete deduit du total general des credits non 
utilises. 
4. Oontn?Yutitm& 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1970. 
5. Provident Fund 
A balance of $356,376.42 was held at the 
Westminster Bank on 31st December 1970. 
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6. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Georges HouSIAux 
Pre8ident of the Assembly 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re~ues du Secretariat general 
de l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1970. 
5. Ponds de prevoyance 
La Westminster Bank detenait, au 31 de. 
cembre 1970, un solde de $ 356.376,42. 
16 
DOCUMENT 550 
6. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
Georges HouSIAux 
President de l' Assemblee 
DOCUMENT 550 APPENDIX I • ANNEXE I 
APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1970 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1970 
(en francs fran99-is) 
Per attacked statement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States ............................... . 
Contnoutions des Etats membres ............................. . 
M iBcellaneous 
Divers 
Bank interest ............•......................•.....•...... 
Interits ba.nca.ires •......................•................... 
Sundry receipts •............................................ 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications .......................................... . 




Expenditure under budget authorisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,932,307.00 
Depenses a.vec autorisa.tion budgetaire ......................... . 
Expenditure in excess of budget authorisation on Heads Ill and IV 
Depassement de credits sur les chapitres Ill et IV ............. . 22,342.00 
Excess of income over expenditure ............................ . 







APPENDIX I - ANNEXE I 
Audl 
Acli/ 
Financial position as at 31st December 1910 
Situation au 31 decembre 1910 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,292.00 
Disponibilites en banque ..................................... . 
Sundry advances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 
Avances diverses ............................................. . 
Advances on sa.la.ries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Avances sur tra.itements ...................................... . 
Accounts receivable............................................ 29,343.00 





Accounts payable . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,324.00 
R.estes a payer ............................................. . 
Georges HousiAux 
PrWdent de l' .AaaembUe 
Certifie correct : 
Francis HUllBLET 
Greffier de l' .Aasemblee 
F 95,377.00 
Aime BERTHET 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explica.tions requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
10th June 1971 
Signed : B. D. ERAsER 




Le 10 juin 1971 
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APPENDIX D 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE ANI 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1971 
Total budget for 
DETAILS 1970 1 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1970 1 
HEAD I • EXPENDITURE FOB STAFF 
Clu.Prr:s.E I • DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head Sa.laries of permanent establishment 1,214,300.00 Article 1 (a) Traitements du personnel du cadre perm.&nent 
Recruitment of additional temporary staff (grades 
B and C), including travelling expenses and French 
(b) social security 5,000.00 Recrutement de personnel temporaire supplementaire 
de grade B et C, y compris frais de voyage et Securite 
Sociale 
Sub-Head 2 Allowance8, social charges, etc. Article Indemnites, charges sociales, etc. 
AUowance8 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family a.llowance 26,900.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's a.llowance 44,800.00 Allocations familia.les 
(c) Expatriation a.llowance 102,400.00 Indemnite d' expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 8,000.00 Indemnite de logement 
(e) Overtime 10,000.00 Heures supplementa.ires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(/) French staff 
Ga.ra.ntie de change au personnel non fran9ais pour memoire 
(g) Education allowance 12,000.00 Indemnite d'educa.tion 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) SociaJ security 79,000.00 Securite Socia.le 
(b) Supplementary insurance 33,400.00 Assurance complementaire 
(c) Provident fund 163,000.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward • A reporter 1,698,800.00 
1. Document 490 and AfWEU (70) 1. 
Dooument 490 et A/UEO (70) I. 19 
tELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
:REDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Tra.nsferts Total apr~a Total 
transferta des depensea 
+ -
I ,214,300.00 1,210,741.00 
5,000.00 3,531.00 
50.00 26,950.00 26,950.00 
44,800.00 44,774.00 
50.00 102,350.00 100,633.00 
8,000.00 6,210.00 
3,808.00 6,192.00 5,221.00 
3,808.00 15,808.00 15,808.00 
594.00 79,594.00 79,594.00 
33,400.00 33,318.00 
594.00 162,406.00 162,406.00 




















NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
E:r:pensu relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of pemw,nent officials 
Depensu relativu au recrutement, a Z' arrivee et au 
depart des fonctionnairu pemw,nents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who a.re convened for examinations 
a.nd interviews, a.nd cost of marking examination 
papers 
(a) Fra.is de voyage et indemnites de sejour pour les 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont e~ convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
a.nd departure of staff a.nd dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge 
Removal expenses 
(c) Fra.is de demena.gement 
Installation allowance 
(d) Indemni~ d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non fran98ris 
Medical examination 
(/) Exa.men medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
• EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE 
ASSEMBLY 
CHA:PITRB II - DEPENSES RELATIVES .A.UX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Temporary staff Sub-Head 
Article 3 1. Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont I'assistance est necessaire 
durant les sessions de l'Assembiee 
Carried forward - A reporter 
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Total budget for 
1970 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des diSpenses disponibles 
+ -
4,452.00 4,452.00 1,698,800.00 1,689,186.00 9,614.00 
169.00 1,769.00 1,769.00 
1,500.00 552.00 948.00 
169.00 2,831.00 1,553.00 1,278.00 
194.00 4,306.00 2,004.00 2,302.00 
5,000.00 4,446.00 554.00 
194.00 1,194.00 1,194.00 
4,815.00 4,815.00 1,715,400.00 1,700,704.00 14,696.00 
16,560.00 163,440.00 157,155.00 6,285.00 
16,560.00 163,440.00 157,155.00 6,285.00 
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Total budget for 
DETAILS 1970 
NATVRE DES DEPENSES Budget total pour 
1970 
Brought forward • Report 180,000.00 
2. Linguistic staff Personnel Unguistique 
(A) I""rpretanon atmcu 
I ""rpretea 
Interpretation services required for the sessions of 
(a) the Assembly 66,000.00 Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les sessions 
de 1' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les reu- 50,000.00 
nions des commissions devant se tenir entre lea 
sessions 
(B) Translation serfJicu 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 135,500.00 Tra.ducteurs temporaires pour les sesmons de I' As-
semblee 
3. Insurance for temporary staff 3,300.00 Asaurancu afferentea au personnel temporaire 
Installation of equipment and kire of officu 
4. for tke sessions 80,000.00 I natallation d' l.quipement et location de bureaw: 
pour lea ae88i01WI 
5. Miscellaneous ezpenditure during suriona 20,200.00 Depensu di?Jeraea pendant lea se88iona 
Total of Head 11 - Total du cha.pitre 11 535,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure oredita 
Transferta Total apres Total Credits resta.nt 
tra.nsferta des depenses disponibles 
+ -
16,560.00 163,440.00 157,155.00 6,285.00 
2,303.00 68,303.00 68,303.00 
14,257.00 64,257.00 64,257.00 
135,500.00 ll2,723.00 22,777.00 
3,300.00 3,142.00 158.00 
80,000.00 68,961.00 ll,039.00 
20,200.00 19,017.00 1,183.00 
16,560.00 16,560.00 535,000.00 493,558.00 41,442.00 
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Total budget for 
DETAILS 1970 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1970 
HEAD III • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CIIAPITRE Ill • D:EPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 
4 Premises 84,000.00 Article Locaux 
Sub-Head 5 Capital equipment 9,000.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head III • Tota.l du chapitre Ill 93,000.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
CIIAPITRE IV • FR.us GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 documents, typewriters, etc. 100,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 65,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 274,000.00 
Article 8 Frais d'impression et de publication des documents de l'Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 10,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 17,500.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de ba.nque 
Total of Head IV • Tota.l du chapitre IV 467,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
554.00 83,446.00 83,446.00 
554.00 9,554.00 10,717.00 I 1,163.00 I 
554.00 554.00 93,000.00 94,163.00 I 1,163.00 I 
12,187.00 112,187.00 116,434.00 I 4,247.00 I 
6,529.00 58,471.00 58,471.00 
274,000.00 290,932.00 116,932.00 1 
1,912.00 8,088.00 8,088.00 
3,264.00 14,236.00 14,236.00 
482.00 18.00 18.00 
I 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXI'ENDITURE 
CluPITR:m V • AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
Article 12 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Sub-Head 20 Article 
Travel and subsistence aJlowances and insurance for 
the President of the Assembly, Chairmen of Com-
mittees and Ra.pporteurs 
Fra.is de voyage, indemnites et assurance du Presi-
dent de 1' .Assemblee, des presidents de commissions 
et des ra. pporteurs 
Expenses for representation and receptions 
Fr&is de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Fra.is de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Fra.is des experts et du Commissa.ire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees pa.r les groupes de 1' Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Non-recoverable taxes 
Taxes non r6cup6ra.bles 
Total of Head V - Total du chapitre V 
I TOTAL I 
APPENDIX U 
Total budget for 
1970 













The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1970, and 
paid for up to 31st March 1971, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Georges Housuux 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Cr!Sdits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
482.00 44,518.00 26,216.00 18,302.00 
55,000.00 40,103.00 14,897.00 
482.00 2,482.00 2,482.00 
71,000.00 70,457.00 543.00 
15,000.00 5,282.00 9,718.00 
16,500.00 15,641.00 859.00 
15,000.00 13,938.00 1,062.00 
2,000.00 983.00 1,017.00 
3,000.00 2,943.00 57.00 
482.00 482.00 224,500.00 178,045.00 46,455.00 
34,598.00 34,598.00 3,034,900.00 2,954,649.00 80,251.00 
Dans le total des depenses figurent des sommes concemant des fournitures procurees et des services rendut 
avant le 31 decembre 1970 et payees avant le 31 mars 1971, conformement au Reglement financier de 1' Assemblee. 
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DOCUMENT 550 APPENDIX m · ANNEXE m 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1970 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE(:UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRffiUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1970 
Supplementary budget 
Member States Budget for 1970 for 1970 Contributions paid 
Etats membres Budget pour 1970 Budget supplementaire Contributions versees 
pour 1970 
F F F 
Belgium 288,215.00 8,063.33 296,278.33 Belgique 
France 586,200.00 16,400.00 602,600.00 
Federal Republic of 
Germany 586,200.00 16,400.00 602,600.00 
Republique Federa.le 
d' Allema.gne 
Italy 586,200.00 16,400.00 602,600.00 Italie 
Luxembourg 9,770.00 273.34 10,043.34 
Netherlands 288,215.00 8,063.33 296,278.33 Paya-Ba.s 
United Kingdom 586,200.00 16,400.00 602,600.00 Roya.ume-U ni 
2,931,000.00 82,000.00 3,013,000.00 
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APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1970 
Accounts of staff members as a.t 1st January 1970 
Comptes des membres du personnel au Ier janvier 1970 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisa.tions des membres du personnel et de I' Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 












I have t~xamined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, ant 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a [ 
10th June 1971 
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Loans to staff members 
Prets aux membres du personnel 
Bank charges 
Frais banoaires 
Accounts of staff members as at 31st December 1970 










Preaide.nt de la Oommiaaion du 
Affairu lnulgetairu et de l' Atlminiatralion 
llel'tify, u the result of my audit, that in my opinion this Statement ia oorreot. 
avis cet 6tat est exact. 
l':BA.sEB. 
Genual, Great Britain 
~uditor Le 10 juin 1971 
Document 550, Addendum 29th September 1971 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1910 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1970 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the fina.l accounts of the Assembly for the fina.ncial year 1970, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
fina.ncial responsibility. 
1. Adopted in Committee by 10 votes to 0 with 1 a.bB· 
tention. 
2. MembMB of t"M Committee: Mr. Bm"Mt (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Substitute : Pr6lot) (Vice-Chairmen) ; 
MM. Ahr6n8, Berghuis (Substitute : Portheine), Ca.stella.ccio, 
Cornelissen, DardeZ, Mrs. Diemer-Nioola.us (Substitute : 
26 
Schtdz), MM. Hill (Substitute: Lloyd), HiJBZ, Jones, Mart, 
Pica, Mrs. Ploux, MM. Roser, Sa.la.ri, Sohleiter, Scott. 
Hopkim, Van Lent, Lord Wa.Iston. 
N. B. TM names of RepreBentatifJeB who took f>Cirl in t"M 
tJOte are printed in italics. 
Document 550, Addendum 29 septemhre 1971 
Comptes relatifs aux depenses admlntstrattves de l'Assemblee 
pour l'exerctce financier 1910 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D!FINITIFS DE L'ASSEMBLtt 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970 1 
presentee au nom de la Commission des Aflal.res budgetaires et de l'Admlntstration 1 
par M. Berthet, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Aya.n.t examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1970, a.insi que 
le rapport du Commissa.ire a.ux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentee et donne a.u President de 1' Assemblee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la commission par 10 voix oontre 0 avec 
1 abstention. 
2. Membru de la commission: M. Berthet (president); 
MM. Dt!q'IM16, Legaret (suppleant : Pr&t) (vice-presidents) ; 
MM. Ahr6118, Berghuis (suppleant : Porthein.e), Castellaccio, 
Oornel.issen, Dardel, Mm.e Diemer-Nioolaus (suppleant : 
26 
Schulz), MM. Hill (suppleant: Lloyd), Hlhll, Jones, Mart, 
Pica, Mme Ploux, MM. Roser, Salari, Sohleiter, Scott-
HOfJkinB, Van Lent, Lord Walston. 
N. B. Lea noms des Repreaentant8 ayam pri8 part au 
t10te 60ft~ imprim6B en Ualique. 
DoeumeD.t 551 29th September 1971 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1972 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1972 
Allocation of Expenditure under Heads and Snb-Hea.ds 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1972 
Details 
Head I : Expenditure for sta.ff ................................. . 
Head II : Expenditure rela.ting to temporary personnel ............ . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ................ . 
Head IV : General administrative costs ........................... . 
Head V : Other expenditure .................................... . 
TOTAL EXPENDITURE ••••••••••.••••••••• 
TOTAL RECEIPTS ••••••••••••••••••••.••• 
NET TOTAL ••••.•••••••••••••••••••••••• 










1. Adopted in Committee by 10 votes to 0 with 1 abs-
tention. 
2. Members of the Oommitt68 : Mr. Berthet (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Substitute : Prllot) (Vice-Chairmen) ; 
MM. AlwenB, Berghuis (Substitute : Porthe&ne), Castellaooio, 
Cornelissen, DMd&, Mrs. Diemer-Nioolaus (Substitute : 
Bclwk), MM. Hill (Substitute: Lloyd), H68l, Jones, Mart, 
Pica, Mrs. Ploux, MM. Roeer, Sa.lari, Sobleiter, Bcott-
Hoplcins, Van Lent, Lord Wa.lston. 
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N. B. The na.mes of &presentatWes who took pan m the 
VOle are printed tn ttal.tcB. 
Document 551 29 septembre 1971 
BUDGET DES DtfENSES ADMINISTRA TIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1972 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 1 
par M. Berthet, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1972 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice 1912 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel .............................. . 
Ohapitre 11 : Depenses afferentes au personnel tempora.ire .......... . 
Ohapitre Ill: Depenses de loca.ux et d'equipement ................. . 
Ohapitre IV : Fra.is generaux .................................... . 
Ohapitre V : Autres depenses ................................... . 
TOTAL DES DEPENSES ................... . 
ToTAL DES BECETTES ................... . 
TOTAL NET ............................ . 










1. Adopte par la commission par 10 voix oontre 0 avec 
1 abstention. 
2. Membres de la commission: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (suppleant : Prelot) (vice-presidents) ; 
MM. Aknms, Berghuis (suppleant : Portheine), Castellaooio, 
Comelissen, Dardel, Mme Diemer-Nioolaus (suppleant : 
Schtdz), MM. Hill (suppleant: Lluyd), HliBl, Jones, Mart, 
Pica, Mme Ploux, MM. Roser, Salari, Sohleiter, Scott-
Hopkina, Van Lent, Lord Walston. 
27 
N. B. Lea nom8 des Repruentanta ayant pris part au 
t10te BOnt imprimU en italique. 
DOCUMENT 551 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Bead I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment .............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................ . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............. . 
TOTAL OF HEAD I ...................... . 
Bead]]- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3: 1. Temporary staff ............................. . 
2. Linguistic staff .............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment ....................................... . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions ... . 
ToTAL oF HEAD II ..................... . 
Bead ]]] - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ....................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment .............................. . 
TOTAL OF HEAD III 
Bead IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . ................... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents ... . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10 : Official car ..................................... . 
Sub-Head 11: Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ....................... . 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17: Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for ................................... . 
Sub-Head 20 : Non-recoverable taxes ........................... . 
ToTAL oF HEAD V ..................... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
N a.ture des depenses Previsions pour 1972 
F 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. I : Traitements du personnel du cadre permanent .......... . 1.380.600 
Art. 2 : (A) lndemnites ...................................... . 230.200 
(B) Charges sociales ................................. . 319.500 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............. . 16.600 
I------
TOTAL DU OH.APITRE I ................... . 
Ohapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : I. Personnel temporaire ............................... . 218.400 
2. Personnel linguistique .............................. . 297.000 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ........ . 3.300 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 80.000 
5. Depenses diverses pendant les sessions ............... . 20.200 
------
TOTAL DU OHAPITRE 11. .................. . 
Ohapitre Ill- DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux .............................................. . 99.000 
Art. 5 : Equipement .......................................... . 11.000 
I------
TOTAL DU OHAPITRE Ill 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc. . ............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ........................ . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
I' Assemblee .......................................... . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ..... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee ........•............ 
Art. 11 : Fra.is de banque ...................................... . 
ToTAL DU OHAPITRE IV .................. . 
Ohapitre V- AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................... . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ........ . 
Art. 14: Missions d'etudes des commisisons ..................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Gre:ffe ................ . 
Art. 16 : Frais des experts et du Commissaire aux comptes ....... . 
Art. 17 : Depenses d'information ................................ . 
Art. 18 : Depenses e:ffectuees par les groupes de I' Assemblee ...... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 


























Bead I - Expenditure for Staff 
Bub-HeaJ, I 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate: F I,380,600 
Emmole: F I,375,600 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................ . Hors cadre • 
The Clerk A.ssistant ................................... . Hors cadre* 
Counsellors ............................................. . A5 
First Secretaries ...................................•.... A4 
Secretary .............................................. . A3 
A.ssistant Translators {Proof readers ...................... . 
Administrative A.ssista.nt /Assistant Translator A2 
Chief Accountant ...................................... . B6 
Personal A.ssistants ..................................... . B4 
Bilingual Shorthand Typists ............................. . B3 
Switchboard Operator .................................. . B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................ . C6 
Messengers ............................................ . C3 
• Hol'll cadre officials do not receive expatriation, head·of.family or children's allowances. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 
including travelling expenses and French social security 














Estimate : F 5,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
PrevisiO'IUt: F 1.380.600 
(a) Tra.itements de base Previaions: F 1.375.600 
Grade Nombre Total U.E.O. F Fonotions 
Greffier ............................................... . Hors cadre* 1 57.100 
Greffier adjoint ........................................ . Hors cadre* 1 99.500 
Conseillers ............................................. . A5 4 355.000 
Premiers secretaires .................................... . A4 3 224.000 
Secretaire ............................................. . A3 1 61.000 
Aide-tra.ductrices /Correctrices d'epreuves ................. . A2 3 137.000 
Assistante administrative /Aide-traductrice 
Chef comptable ........................................ . B6 1 45.000 
Assistantes qualifiees .................................... . B4 4 I35.000 
Steno-dactylogra.phes bilingues .......................... .. B3 6 I71.000 
Standardiste ........................................... . B3 I 29.000 
Chef ronoo-ma.gasinier .................................. . C6 I 25.000 
Messagers ............................................. . C3 2 37.000 
28 1.375.600 
• Les fonotionnaires hors cadre ne reQOivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allooations familialea. 
(b) Recrutement de personnel tempora.ire supplementaire de grade 
B et C, y compris fra.is de voyage et Securite Socia.le 




ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
Estimate : F 230,200 
(a) Head-of-family allowance Estimate: F 3I,200 
WEU No. Grade Rank 
Counsellors ............................................. . A5 3 
First Secretaries ....................................... . A4 2 
Secretary .............................................. . A3 I 
Messenger .............................................. . C3 2 
8 
(b) Children's a.llowa.nce Estimate : F 50,800 
2,208.00 F per yea.r per child : 2,208.00 X 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,800 
(c) Expatriation a.llowance 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Administrative Assistant /Assistant Translator .............. 
Personal Assistants ...................................... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent a.llowa.nce 
(e) Overtime 
Estimate : F II2,200 








Estimate : F 8,000 

















(f) Guarantee against currency devaluation for non-French staff Estimate: token purposes 




INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
Previaions : F 230.200 
(a) lndemnite de chef de famille PreviBions: F 31.200 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Conseillers .............................................. A5 3 I5.900 
Premiers secretaires ..................................... A4 2 8.800 
Secreta. ire .............................................. A3 I 3.700 
Messager ................................................ 03 2 2.800 
8 31.200 
(b) Allocations familiales Previaions : F 50.800 
2.208 F par an pour chaque enfant : 2.208 X 23 . . . . . . . . . . . . . . . F 50.800 
(c) lndemnite d'expatriation 
Fonotions 
Conseillers .............................................. 
Premier secreta.ire ....................................... 
Secreta.ire .............................................. 
.Assista.nte administrative/ Aide-tra.ductrice .................. 
Assista.ntes qua.lifiees ..................................... 
Steno-da.ctylogra phes bilingues ............................ 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures suppiementa.ires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9ais 
(g) Indemnite d'educa.tion 
30 
Previaions : F 112.200 








Previaions : F 8.000 










Previaions : F pour memoire 
Previaions: F I8.000 
(B) SOOUL OIIABGlllS 
Elltimale: F 319,500 
(a) Social Security Eatimate : F 93,000 
27 officials F 93,000 
(b) Supplementary insurance Eatimate : F 41,900 
2.72% of total emoluments X 1,538,700 F F 41,900 
(c) Provident fund Estimate: F 184,600 
14 % of basic sa.Ia.ries X 1,318,500 F F 184,600 
(C) lllXPlllNSlllS BlllLATING TO THlll BlllOBUITMlllNT, ARBIVA.L AND DlllPARTUBlll OJI' PJIIBMANlllNT OJI'JI'IOIALS 
Eatimale: F 16,600 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officia.ls 
(f) Medical e:mmination 
Eatimale: F 1,600 
EBiimale : F 1,500 
EBiimale : F 3,000 
Ealimale : F 4,500 
EBiimale : F 5,000 
Ealimale: F 1,000 
31 
DOCUliBNT oo1 
(B) ORABGBS SOow:.JIS 
Pr~: F 319.500 
(a) Seourite Sooia.le Pr~: F 93.000 
27 fonctionna.ires F 93.000 
(b) Assurance complementaire Previaiona : F 41.900 
2,72% du traitement total X 1.538.700 F F 41.900 
(e) Fonds de prevoyance Privisions: F 184.600 
14 % du traitement de base x 1.318.500 F F 184.600 
(C) DBPBNSBS BBLA.TIVBS AU RBCBUTEMBNT, A L'ARBIVEB BT AU DEPART DES FONCTIONNAIRBS PBRMA.NBNT8 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidate ne 
residant pas & Paris qui ont ete convoques pour exa.men et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage & l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes & leur charge 
Pr~: F 16.600 
Prevision8 : F 1.600 
Pr~: F 1.500 
(c) Frais de demenagement 
Prmsic>M : F 3.000 
(tl) lndemnite d'installa.tion 
Pr~: 1!' 4.600 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9&is 
Pr~: F 5.000 
(f) Exa.men medical 
Pr~: F 1.000 
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Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Emmate : F 618,900 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFJI' 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms ..............•......................... 
Secretaries for the Assembly .......................... .. 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants ................•.......•...................... 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 





















































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . • . . . • . . • . . . F 38,000 
F 218,400 
e. Recruited as free.}ance atafl'. 
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Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Pre~: F 618.900 
Arlick 3 
1. PERSONNEL TBMPOBAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de I' Assemblee 
Paris : 10 jours 
Fonotiona !Wmun6ration Total 
par jour Nombre 
F F 
Chef du service de la seance ......•...............••..... 245 la 7.300 
Chefs de section ....................................... . 178 2a 12.100 
238 3b 
Secretaire charge de la questure ........................ .. 207 lb 2.500 
Secretaires parlementaires ..............................•• 156 2a 8.100 
207 2b 
Secretaires de l'analytique •....•.............•...•....... 156 4a 16.200 
207 4b 
St«Snographes des debate .....•...............•........... 207 14b 53.900 
265 6c 




Chefs huissiers .................••..••...•...•...•....... 65 2a 1.600 
Huissiers ..............•..•......•....•...•••..••..•.... 60 l6a ll.500 
Roneo-assembleurs ...••.•••....•.••••...••......••.••.•• 60 20a 14.400 
125 180.400 
a. Reorutes looalement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage . .. • • .. . . . • . . . .. F 38.000 
F 218.400 
c. Reorutes • free·lanoe •· 
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2. LDIGUIS'l'IO IJ'f.AJI'll' 
(A) Inttrpretalion Semcu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 70,000 
lOb 
16 
G. Recruited looally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses ........ F 7,000 
F 77,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between &e88ions . . . . . . F 70,000 
(B) Tramlalicm Sert1Scu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate I 
Function remuneration N~. 
F F 
Revisers ................................................ 225 2a 46,000 
339 3b 
Tra.nsJators .............................................. 179 4a 59,000 
293 4b 





1. Based on 30 days for the revillera and translators. 
G. Recruited looally. 
b. Recruited outside Franoe. 
Travelling expenses • • . • . . • . . • . . . F 5,000 
F 150,000 
3. INSU'RANOB FOB TlDIPOB.AB.Y STAFJ' 
Emmale : F 3,300 
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2. PBBSONNEL LINGUISTIQUE 
CA) Interpretu 
{a) Personnel d'interpreta.tion necessaire pour les sessions de l'Assemblee 




Interpretes ............................................. 6a 70.000 
10 b 
16 
a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hon de France. 
Frais de voyage •......... F 7.000 
F 77.000 
{b) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les reunions des commissions 
devant se tenir entre les sessions ...............•......................••. F 70.000 
{B) Trad'Udeur3 
Traducteurs tempora.ires pour les sessions de 1' Assemblee 
Remuneration PMvisionai 
Fonotions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 225 2a 46.000 
339 3b 
Tra.ducteurs ............................................. 179 4a 59.000 
293 4b 





I. Baal!eesur 30 jOUl'B pour lea reviseurs et lea traduoteurs. 
a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hon de France. 
Frais de voyage ............... F 5.000 
F 150.000 
3, ASSUIUNOES .AFJ'iJmNTES AU PERSONNEL TEMPO!UIBB 
PreviftOM : F 3.300 
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4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND m::RE OF OJI'l!'IOES FOB THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the .Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council .................................................... F 10,500 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 5,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
IiJstimate : F 80,000 
5. MISOELLA.NEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
- Medical Service (Doctor and Nurse) ................................. F 2,500 
- Fire guard, Security ............................................... F 1,200 
- Hire of typewriters and technicians . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. F 2,500 
- Servicing of lifts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . F 2,500 
- Cleaning .••..............••..•....•......••......•..•...•...•.•.. F 5,000 
- Miscellaneous . ..... , . , . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Estimate: F 20,200 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
IiJBtimate: F 110,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
-Joint overheads for the premises ................................... F 85,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of furniture F 4,000 
Emmate: F 99,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la. salle de 
seances du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60.000 
- Installation de ca.bines teiephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.500 
- Installation d'un ma.gnetophone et d'un telescripteur de l' Agence Fra.nce-
Presse ........................................................... F 5.000 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simulta.nee dans les salles de commiBBions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Pr~wiOnB : F 80.000 
5. DEPENSES DIVEBSES PENDANT LES SESSIONS 
- Fra.is de demena.gement ........................................... F 2.000 
-Service medical (Medecin et infirmiere} ............................. F 2.500 
- Piquet d'incendie, securitt1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.200 
- Location de machines a ecrire et technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
- Ascenseurs (permanence) ........................................... F 2.500 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Pr~: F 20.200 
Chapttre 111- Depenses de locaux et d'equipement 
Pr~: F 110.000 
LOOAUX 
- Location de salles de commiBBions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simulta.nee ............................. F 7.000 
- Technician neceBS&ire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commiBBions de l'U.E.O. en dehors des 
seBBions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Charges communes de l'immeuble . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 85.000 
- Entretien, reparation et ma.nutention du mobilier et des machines F 4.000 





- Plan for replacing typewriters over a period of five years F 5,000 
- Purchase of a Roneo machine .......................... F 3,000 
- Purchase of filing cabinets ............................... F 3,000 
Estimate: F 11,000 
Head IV - General administratiue costs 
Estimate : F 507,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPB OliA.BGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
- Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70,000 
- Telephone ...................•........................... F 42,000 
- Telegrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Transport of documents ................................. F 10,000 
Estimate : F 125,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 65,000 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOOUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




Estimate: F 287,000 
PUBOHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 




- Plan de renouvellement des machines a ecrire sur 5 ans F 5.000 
- Achat d'une machine Roneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Achat d'a.rmoires de classement .......................... F 3.000 
Previsi01UI: F 11.000 
Chapitre IV - Frais generawc 
Preflision~ : F 507 .ooo 
Arlick 6 
li'BAIS D'A.FFRANOBISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAI'HE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
- Frais d'affra.nchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70.000 
-Telephone .............................................. F 42.000 
- Telegrammes ........................................... F 3.000 
- liansport de documents ................................ F 10.000 
Arlick 7 
P.APIEB ET FOUBNITUBES DE BUREAU 
- Achat de papier roneo, stencils, papier a Iettres et fournitures 
de bureau 
Arlick 8 
Preflisi01UI : F 125.000 
PretMiona : F 65.000 
FBAIS D'IMPBESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' .A.SSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proce&-verbaux de seances et les 
documents de I' Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du oalendrier et de l'ordre du 




Pr~: F 287.000 
AOH.A.T D'OUVB.A.GES DE DOCUMENTATION, D'.A.NNU.A.IBES, ETC. 




- Hire of official oar ........................................ Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK OHARGES 
Estimate : F 500 
Bead V - Other expenditure 
Estimate : F 242,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL .AND SUBSISTENCE .ALLOWANCES AND INSURANCE FOB THE PRESIDENT OF THE .ASSEMBLY, 
CHAIRMEN OF COMMITTEES AND BA.PPOBTEUBS 
Estimate: F 45,000 
Sub-Head 13 
BXl'ENSES FOB REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate: F 60,000 
Sub-Head 14 
CO:mnTTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF :MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : F 80,000 
Sub-Head 16 
BXl'ENSES OF EXPERTS AND THE AUDITOR 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 17 
BXl'BNDITURE ON INFORMATION 
Estimate: F 19,000 
Sub-Head 18 
BXl'BNSES FOB GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 19 
CONTINGBNOIES AND OTHER BXl'ENDITURE NOT BLSBWHEBE PROVIDED FOB 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 20 
NON·RECOVBBA.BLB TAXES 




VOITURE DB SBBVICB 
- Location de voiture de service Previsicms : F 17.500 
Article 11 
l!'lU.IS DB BANQUB 
Previ8icms : F 500 
Chapttre V - Autres d~penses 
Previsiom : F 242.000 
Article 12 
l1'lU.IS DB VOYAGE, INDBMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS 
DE COMMISSIONS ET DES RA.PPORTEURS 
Prevision8 : F 45.000 
Article 13 
l1'lU.IS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previ8icms: F 60.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETuDBS DES COMMISSIONS 
Previ8iona : F 2.000 
Article 15 
l!'lU.IS DE MISSION DES MBMBRBS DU GREFFE 
Prevision8 : F 80.000 
Article 16 
FRA.IS DES BXPBBTS ET DU COMMISSA.IRB AUX OOMPTBS 
Previsicms : F 15.000 
Article 17 
DEPBNSES D'INFORMA.TION 
Previsiom: F 19.000 
Article 18 
DEPENSES BFFBOTUEES PAR LES GROUPES DB L'ASSEMBLEE 
Previsiom : F 15.000 
Article 19 
DEPBNSES BXTRA.ORDINA.IRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Prevision8 : F 2.000 
Article 20 
TAXES NON REOUPERABLBS 




(aubmitted by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 1971 1 amounted to F 3,267,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1972 amounts to F 3,400,000, 
which is F 133,000 (4.07 %> more than in 1971. 
2. Head I -Expenditure for staff 
The increase (F 55,400) in the estimate for this head corresponds to annual increments to which 
graded staff are entitled, involving an increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-family 
allowance, provident fund, supplementary insurance, etc. 
3. Head II - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-head 3.1 -Temporary staff 
The increased salaries for temporary staff (F 28,400) correspond to the scales applied in the Council 
of Europe and the European Parliament. In accordance with the decision of the Budget Committee of the 
Council, the WEU Assembly applies automatically, in the course of the year, all increases in salary scales 
as and when they are applied by the Council of Europe and the European Parliament. 
Sub-head 3.2 (A) - Interpretation services 
The increase (F 16,000) in the estimate for this sub-head takes account on the one hand of the 
greater number of committee meetings held outside Paris and on the other of the increased salaries paid 
to interpreters. 
Sub-head 3.2 (B) - Translation services 
The increase (F 7,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the scales applied in the 
Council of Europe and the European Parliament. 
4. Head Ill- Expenditure on premises and equipment 
Sub-head 4 - Premises 
The increase (F 7,500) in the estimate for this sub-head corresponds to increased overheads for the 
premises. 
Sub-head 5 - Capital equipment 
The sum ofF 11,000 is earmarked for the purchase of typewriters to replace 4 machines purchased 
in 1957. 
It is also intended to purchase 3 cupboards for the library and 3 filing cabinets for the archives. 
5. Head IV - General administrative COBt8 
Sub-head 6 - Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents 
The increase (F 12,500) in the estimate for this sub-head corresponds to increased postage and 
telephone charges. 
Sub-head 9 - Purchase of documents, reference works, etc. 
The increase (F 2,000) in the estimate for this sub-head corresponds to the increased cost of news-
papers~ and periodicals. 
I. Documents 520 and 538. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Berthet, president et rapporteur) 
1. Le budget pour l'exercice 1971 1 se montait a F 3.267.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice financier 1972 s'eleve a F 3.400.000 et 
represente une augmentation de F 133.000 par rapport a 1971, soit 4,07 %. 
2. Chapitre I - Depenses de personnel 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 55.400) est liee aux augmentations annuelles dont bene-
ficia statutairement le personnel du cadre ; celles-ci entrainent une ma.joration des tra.itements de base, 
des indemnites d'expatriation et de chef de famille, du fonds de prevoyance, assurance complementaire, 
etc. 
3. Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Article 3.1 - Personnel temporaire 
L'augmentation des traitements du personnel temporaire (F 28.400) correspond aux baremes en 
vigueur au Conseil de !'Europe et au Parlement europeen. Conformement a la decision prise par le Comite 
du budget du Conseil, l'Assemblee de l'U.E.O. octroie automatiquement, en cours d'annee, toutes les 
augmentations aux baremes au fur et a mesure de leur mise en application au Conseil de !'Europe et au 
Parlement europeen. 
Article 3.2 (A) - Interpretes 
L'augmentation prevue a cet article (F 16.000) tient compte, d'une part, de l'accroissement du 
nombre des reunions de commission tenues hors de Paris, d'autre part, de la majoration des traitements 
payes aux interpretes. 
Article 3.2 (B) - Traducteurs 
L'augmentation ( F 7.000) correspond aux baremes en vigueur au Conseil de !'Europe et au Par-
lament europeen. 
4. Chapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 - Locaux 
V augmentation (F 7 .500) correspond a la majoration des charges de l'immeuble. 
Article 5 - Depenses d'equipement 
Ce credit (F 11.000) est prevu pour l'achat de machines a ecrire en remplacement de 4 machines 
achetees en 1957. 
D'autre part, il est prevu d'acquerir 3 armoires pour la bibliotheque et 3 classeurs pour le classe-
ment des archives. 
5. Chapitre IV - Frais generaux 
3 
Article 6 - Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, transport de documents. 
L'augmentation (F 12.500) correspond a l'accroissement des frais d'affranchissement et de telephone. 
Article 9 - Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
L'augmentation (F 2.000) correspond a la majoration du cmlt des journaux et periodiques. 
1. Documents 520 et 538. 
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6. Head V - Other expendit1tre 
The increase (F 12,000) in this head is made up as follows: 
Sub-head 13 - Expenses for representation and receptions 
The increase (F 5,000) in the estimate for this sub-head corresponds to increased prices. 
Sub-head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase of F 5,000 in the estimate for this sub-head is to take account of: 
(i) the increased daily allowances paid to officials of the Office of the Clerk on official journeys as 
from 1st May 1971 ; 
(ii) the increased number of: 
(a) journeys by the President, Chairmen and Rapporteurs who have to be accompanied by an 
official of the Office of the Clerk ; 
(b) committee meetings held outside the seat of the Assembly. 
Sub-head 17 - Expenditure on information 
The increase ofF 1,000 is due to the increase in the cost of living. 
Sub-head 20 - Non-recoverable taxes 
The sum ofF 4,000 corresponds to non-recoverable taxes paid in France (Value Added Tax). 
Sundry receipts 
Expected receipts in 1972 include: 
(i) sale of publications; 
(ii) bank interest; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head I 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate for 1972 ....................................................... F 1,375,600 
Budget for 1971 ........................................................ F 1,330,200 
Net increase ................ F 
See the explanatory memorandum, paragraph 2. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Estimate for 1972 ....................................................... F 







6. Ohapitre V - A utres depenses 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 12.000) est ventilee de la maniere suivante : 
Article 13 - Frais de representation et depenses de receptions 
L'augmentation (F 5.000) est rendue necessaire par la. majoration des prix. 
Article 15 - Frais de missions des membres du Greffe 
Une augmentation de F 5.000 est prevue a cet article pour tenir compte : 
(i) de I' augmentation des indemnites journalieres des agents du Greffe en mission a partir du 1 er ma.i 
1971; 
(ii) du nombre croissant: 
(a) des voyages des presidents et des ra.pporteurs que les agents du Greffe sont tenus 
d'accompagner; 
(b) des reunions de commissions tenues hors du siege de l'Assembiee. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'augmentation de F 1.000 est rendue necessaire par l'accroissement du coftt de la vie. 
Article 20 - Taxes non recuperables 
Le credit de F 4.000 correspond aux taxes non recuperables aupres du gouvernement fran9ais (T.V.A.) 
Recettes diverses 
Les recettes prevues en 1972 comprennent: 
(i) la vente des publications; 
( ii) les interets bancaires ; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conge de maladie. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Previsions pour 1972 ................................................... F 1.375.600 
Budget 1971 ............................................................ F 1.330.200 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 
Voir expose des motifs, paragraphe 2. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementaire de grade B et C, y compris 
frais de voyage et Securite Sociale 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 







ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate for 1972 ..............................••.....................•.. F 31,200 
Budget for 1971 .......................................................... F 30,600 
Net increase .................. F 600 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Estimate for 1972 ........................................................ F 50,800 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,800 
Estimate unchanged 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Estimate for 1972 ........................................................ F 112,200 
Budget for 1971 .......................................................... F 110,400 
Net increase .................. F 1,800 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 8,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate unchanged 
(f) Guarantee against currency devaluation for non·French staff 
Estimate for 1972 ................................................... token purposes 
(g) Education allowance 
Estimate for 1972 ......................................................... F 18,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 18,000 
Estimate unchanged 




INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
{a) Indemnite de chef de famille 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 31.200 
Budget 1971 . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . F 30.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 600 
Cette indemnite a. ete caloulee sur la base de la situation de fa.mille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 50.800 
Budget 1971 .......•................•..................•................. F 50.800 
Previsions inchangees 
Cette indemnite a ete caloulee sur la. base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Previsions pour 1972 ..........•................••........................ F 112.200 
Budget 1971 ............••...•............................................ F 110.400 
Augmentation nette .......... F 1.800 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de l'effectif du personnel non fran9ais ayant droit 8. cette 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Budget 1971 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Previsions inchangees 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont ete effectues sur la base de l'indemnite de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Previsions pour 1972 ................•...•................................ F 10.000 
Budget 1971 ............................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Previsions incha.ngees 
(/) Ga.rantie de change a.u personnel non fran9a.is 
Previsions pour 1972 . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
(g) Indemnite d'education 
Previsions pour 1972 ...................................................... F 18.000 
Budget 1971 ............................................................. F 18.000 
Previsions inchangees 




(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social security 
Estimate for 1972 
Budget for 1971 
F 93,000 
F 92,000 
Net increase ................... F 1,000 
(b) Supplementary insurance 
Estimate for 1972 ............ ', ............................ . 
Budget for 1971 ........................................... . 
F 41,900 
F 40,800 
Net increase .................. F 1,100 
This calculation is based on 2.72% of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Estimate for 1972 
Budget for 1971 
F 184,600 
F 179,100 
Net increase .•••...•..•...... F 5,500 
This calculation is based on 14 % of basic salaries. 
(0) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Estimate for U~72 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Budget for 1971 . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Estimate for 1972 ........................................................ F 1,500 
Budget for 1971 .....................................•................... F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite sociale 




Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.000 
(b) Assurance complementaire 
Previsions pour 1972 ................................•........•...•....... F 41.900 
Budget 1971 F 40.800 
Augmentation nette .......... F 1.100 
Ce montant est oalcuie a raison de 2, 72 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 




Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.500 
Ce montant est calcule a raison de 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU REORUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAffiES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 1.600 
Budget 1971 ............................................................. F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 1.500 
Budget 1971 .......•..................................................... F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est caJcule sur la b&se des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Estima~e for 1972 • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • F 3,000 
Budget for 1971 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Estimate for 1972 .........•.............................................. F 4,500 
Budget for 1971 .......................................................... F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 5,000 
Budget for 1971 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1971. 
(/) Medical examination 
Estimate for 1972 ...........................•.....•...................... F 1,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1972 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 218,400 
Budget for 1971 .......•..............................••....•.......••.... F 190,000 
Net increase .................. F 28,400 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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(c) Frais de demenagement 
Previsions pour 1972 . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . • . • • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • F 3.000 
Budget 1971 ...............................•.......••....•...•.•....••..• F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions pour 1972 ........•...................................••..•..•. F 4.500 
Budget 1971 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conge en 1971. 
(/) Examen medical 
Previsions pour 1972 . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Article3 
1. PERSONNEL TEMPORA.IRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'.Assemblee 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 218.400 
Budget 1971 •........................•......•............................ F 190.000 
.Augmentation nette . . . . . . . . . . F 28.400 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
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2. LINGUISTlO STAFP' 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . • . . F 77,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 71,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(B) Translation Service~~ 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 143,000 
Net increase .................. F 7,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
3. INSUBANOE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate for 1972 .............................................•.......... F 3,300 
Budget for 1971 ................................•......................... F 3,300 
Estimate unchanged 
4. INST.ALLA.TION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Estimate for 1972 ..............................•......................... F 80,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 80,000 
Estimate unchanged 
5. MISOELLA.NEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Estimate for 1972 ........................................................ F 20,200 




2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 77.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 71.000 
Augmentation nette ......... F 6.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70.000 
Budget 1971 ............................................................. F 60.000 
Augmentation nette .......... F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(B) Traducteura 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l' Assemblee 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150.000 
Budget 1971 ..........................................•.................. F 143.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 7.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
3. ASSUBANOES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.300 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.300 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOOATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 80.000 
Budget 1971 ............................................................. F 80.000 
Previsions incha.ngees 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . F 20.200 




Bead Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . F 99,000 
Budget for 1971 ..................................•.....•................. F 91,500 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,500 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Estimate for 1972 ........................................................ F 11,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 15,000 
Net decrease ................. F 4,000 
This estimate is for the purchase of typewriters, filing cabinets and cupboards. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Bead IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
Estimate for 1972 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 125,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 112,500 
Net increase .................. F 12,500 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Estimate for 1972 ........................................................ F 65,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Estimate for 1972 ........................................................ F 287,000 




Chapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
LOCAUX 
Previsions pour 1972 ..............................•......•.......•.....•. F 99.000 
Budget 1971 . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 91.500 
Augmentation nette .......... F 7.500 
Voir expose des motifs, paragraphe 4. 
Article5 
DE:PENSES D'EQUil'EMENT 
Previsions pour 1972 .•......................•............................ F 11.000 
Budget 1971 .•........................................................... F 15.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . F 4.000 
Le credit prevu correspond a l'achat de machines a ecrire, de classeurs et d'armoires. 
Voir expose des motifs, paragraphe 4. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FBAIS D' AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRA:PHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 125.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 112.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 12.500 
Voir expose des motifs, paragraphe 5. 
Article 7 
:PA:PIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . . . . . . • F 65.000 
Budget 1971 ...•...•.........................••.........................• F 65.000 
Previsions inchangees 
ArticleS 
FBAIS D'IM:PRESSION ET DE :PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1972 ..................................................... F 287.000 





PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate for 1972 ........................................................ F 12,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Net increase .................. F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAB 
Estimate for 1972 ........................................................ F 17,500 
Budget for 1971 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK OHARGES 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Budget for 1971 ................•...............••..•..•...........•...... F 500 
Estimate unchanged 
Bead V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL .AND SUBSISTENCE .ALLOWANCES .AND INSURANCE FOB THE PRESIDENT OF THE .ASSEMBLY, CHA.IBMEN 
OF COMMI'rl'EES .AND B.APPOBTEUBS 
Estimate for 1972 ..•.•.•................................................ F 45,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . F 45,000 
Estimate unchanged 
Travel and subsistence allowances for members of the Assembly attending committee meetings, 
including meetings of the Presidential Committee, are paid by the governments. 
The Assembly is responsible for travel and subsistence allowances for visits by the President of 
the Assembly, Rapporteurs and, on occasion, Committee Chairmen when such visits are connected 
with the preparation of a report or Assembly business. Journeys by Chairmen and Rapporteurs are 
subject to the approval of the Presidential Committee. 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOB REPRESENTATION .AND RECEPTIONS 
Estimate for 1972 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 




AOHAT D'OUVRAGES DE DOOUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETO. 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.000 
Budget 1971 .•••..•...................................................... F 10.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 2.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 5. 
Article 10 
VOITURE DE SERVIOE 
Previsions pour 1972 .•................................................... F 17.500 
Budget 1971 .......•..................................................... F 17.500 
Previsions inchangees 
A defaut d'une voiture appartenant a l' Assemblee, il fa ut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de 1' Assemblee. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions pour 1972 .....•............•.................................. F 500 
Budget 1971 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS DE 
COMMISSIONS ET DES RAPPORTEURS 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45.000 
Previsions inchangees 
Les frais de deplacement et de sejour des membres de I' Assemblee a I' occasion de reunions de commis-
sions sont couverts par Jes gouvernements. Il en est de meme en ce qui concerne les frais de deplacement 
et de sejour des membres du Comite des Presidents a !'occasion des reunions de cet organe de l'Assemblee. 
Sont a la charge de 1' Assemblee, les frais de deplacement et de se jour du President de l' Assemblee 
a }'occasion de ses visites ainsi que ceux des rapporteurs et, le cas echeant, des presidents de commissions 
da.ns la mesure ou ils sont lies a la preparation d'un rapport ou au fonctionnement del' Assemblee. Les voyages 
des presidents et rapporteurs sont soumis a ]'approbation du Comite des Presidents. 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions pour 1972 ....................................•.....•......••.. F 60.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55.000 
Augmentation nette . • • . • • . . . . F 5.000 




COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate for 1972 ........................................................ F 19,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 18,000 
Net increase ................. F 1,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOB 
Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 




Estimate for 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,000 
Budget for 1971 .......................................................... F 3,000 
Net increase .................. F 1,000 




MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions pour 1972 • • . . • . . • . . . . . . • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . • • . . F 2.000 
Budget 1971 . . . . . . • • • • . . . . • . . • • . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . F 2.000 
Previsions incha.ngees 
Article 15 
FBAIS DE MISSION DES MEMBBES DU GBEFFE 
Previsions pour 1972 . • . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 80.000 
Budget 1971 • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . F 75.000 
Augmentation nette .......... F 5.000 
Voir expose des motifs, pa.ra.gra.phe 6. 
Article 16 
FBAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSA..IRE AUX COMI'TES 
Previsions pour 1972 . . • . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 15.000 




Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . F 19.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . F 18.000 
Augmentation nette . . . . . . . • . . . F 1.000 
Voir expose des motifs, para.graphe 6. 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GBOUPES DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1972 • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Budget 1971 . . . • . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . F 15.000 
Previsions inoha.ngees 
Article 19 
DEPENSES EXTBAOBDINAIBES ET TOUTES DEPENSES NON PBEVUES 
Previsions pour 1972 . • . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 2.000 
Budget 1971 • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inohangees 
Article 20 
TAXES NON BECUPEBABLES 
Previsions pour 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.000 
Budget 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.000 
Voir expose des motifs, pa.ragra.phe 6. 
Document 552 20th September 1971 
Sir, 
Amendment to Annex Ill to Protocol No. 111 
Communication from the Secretary-General to the President of the Assembly 
of WEU 
17th September 1971 
I have the honour to inform you that on 15th September 1971 the Council adopted a reso-
lution amending paragraph IV (c) of Annex Ill to Protocol No. Ill to the Agreements signed in 
Paris on 23rd October 1954. 
I enclose the text of this resolution which was adopted in accordance with the procedure 
provided for in Article II of the abovementioned Protocol No. Ill. 
Mr. G. Housiaux, 
President of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President Wilson, 
75 - Paris (16e) 
Resolution 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Signed : GEORGES HEISBOURG 
amending paragraph IV (c) of Annex Ill 
to Protocol No. Ill, adopted by the 
Council of WEU on 16th September 1971 
The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. Ill to the Agreements signed in Paris on 23rd October 
1954 and Annexes I and Ill to that Protocol; 
Considering the Recommendation of the Supreme Allied Commander, Europe, contained in his 
letter of 17th February 1971 ; 
Considering the request submitted by the Government of the Federal Republic of Germany in 
their letter of 1st April 1971, 
DECIDE: 
Single Article : 
Paragraph IV (c) of Annex Ill to Protocol No. Ill shall be replaced by the following text: 
"Proximity fuses, surface-to-air and air-to-air guided missiles for anti-aircraft defence, air-to-
surface guided missiles for tactical defence, and surface-to-surface guided missiles for naval 
tactical defence equipped with non-nuclear warheads and of a range not exceeding 70 km, are 
regarded as excluded from this definition." 
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Document 552 20 septembre 1971 
Amendement d l' Annexe 111 du Protocole No 111 
Communication du Secretaire general au President de l'Asaemblee 
de l'U.E.O. 
Monsieur le President, 
17 septembre 1971 
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Conseil a adopte, le 15 septembre 1971, 
une resolution modifiant le paragraphe IV (c) de l'Annexe Ill du Protocole No Ill des Accords 
signes a Paris le 23 octobre 1954. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte de cette resolution, qui a ete adoptee conformement 
a la procedure prevue a l'article II du Protocole No Ill precite. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de ma haute consideration. 
Monsieur G. Housiaux 
President de l'Assemblee 
Union de l'Europe occidentale 
43, avenue du President Wilson, 
75 -Paris (16e) 
Resolution 
modifiant le paragraphe IV (c) de l'Annexe 111 
da Protocole N° 111, adoptee par le Conseil 
de l'U.E.O. le 15 septembre 1971 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, 
Bigne: GEoRGEs HEisBouRG 
Considerant l'article II du Protocole N° Ill des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 
ainsi que les Annexes I et Ill de ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Commandant supreme des forces alliees en Europe, contenue 
dans sa lettre du 17 fevrier 1971 ; 
Considerant la demande soumise par le gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne 
dans sa lettre du 1er avril 1971, 
DECIDE: 
Article unique: 
Le paragraphe IV (c) de l'Annexe Ill du Protocole No Ill est remplace par les dispositions 
suivantes: 
« Sont consideres comme exclus de cette definition les fusees de proximite, les engins guides 
sol-air et air-air destines a la defense anti-aerienne, les engins guides air-sol pour la defense 
tactique et les engins guides surface-surface pour la defense navale tactique equipes d'ogives 
non nucleaires et d'une portae maximale de 70 km ». 
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Europe's place in the world 
(Part One) 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Judd, Rapporteur 
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2. Members of the Committee: Mr. Schtdz (Chairman); 
Mr. Gonella (Substitute : Berthet) (Vice-Chairman) ; MM. 
Amrehn, Bauer, Bemporad, Bettiol, Blumenfeld, Cravatte, 
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on Europe's place in the world 
Considering that the economic, social and political future of Europe is inseparable from that 
of the world as a whole ; 
Noting the widening gap between the poverty of many developing countries and the wealth 
of the industrialised countries ; 
Believing that this gap, together with the acute economic, social and political problems created 
by the explosion of the population of working age in the developing countries presents both an 
inescapable challenge to the values of western civilisation and a potential threat to world stability 
and peace; 
.Accepting that WEU remains a relevant forum in which European members of the .Atlantic 
Alliance can discuss together major international problems as authorised in paragraph 3 of .Article VIII 
of the treaty and considering that these recommendations go further than the traditional consider-
ations of the Council, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Pursue its regular study of political, social and economic progress in the developing countries 
and of the relationship between the developing countries and Western Europe; 
2. Seek a common policy by which to foster the economic and social progress of the developing 
countries; 
3. Seek also a common policy to counter racial discrimination wherever it exists ; 
4. Establish wherever possible common objectives in the bilateral and multilateral foreign policy 
of its member States. 
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Projet de recommandation 
sur la place de l'Europe dans le monde 
L'Assemblee, 
Considerant que l'avenir economique, social et politique de l'Europe est inseparable de celui 
du monde entier ; 
Constatant l'ecart croissant entre la pauvrete de nombreux pays en voie de developpement 
et la richesse des pays industrialises ; 
Persuadee que cet ecart, ainsi que les graves problemes economiques, sociaux et politiques 
suscites par l'accroissement rapide de la population active dans les pays en voie de developpement, 
constituent un defi ineluctable pour les valeurs de la civilisation occidentale et une menace latente 
pour la stabilite et la paix mondiales ; 
Acceptant que l'U.E.O. reste le lieu de rencontre approprie ou les membres europeens de 
!'Alliance atlantique peuvent s'entretenir des grands problemes internationaux comme l'autorise le 
paragraphe 3 de !'article VIII du traite, et considerant que la presente recommandation va plus loin 
que les examens traditionnels du Conseil, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
I. De poursuivre l'examen periodique de !'evolution politique, sociale et economique des pays en 
voie de developpement et des rapports entre les pays en voie de developpement et !'Europe occi-
dentale; 
2. De rechercher une politique commune permettant de favoriser le progres economique et social 
des pays en voie de developpement ; 
3. De rechercher egalement une politique commune visant a combattre la discrimination raciale 
partout ou elle existe ; 
4. De definir, chaque fois que possible, des objectifs communs en matiere de politique etrangere 




(submitted by Mr. Judd, Rapporteur) 
Preliminary note 
This report follows a long discussion in the 
General Affairs Committee. Your Rapporteur 
wishes to express his deep appreciation of the 
help and guidance provided by his colleagues in 
the Committee. Obviously on such a far-reaching 
subject it is impossible for all members of the 
Committee to agree on all points. However, 
where the views expressed are those of the Rap-
porteur rather than of the Committee as a 
whole the text makes this plain. 
It should also be noted that this report 
clearly does not pretend to begin to be com-
prehensive. It is the intention of the Committee 
that this review of "Europe's place in the world" 
will continue in future with other Rapporteurs 
taking responsibility for other areas of specialisa-
tion. 
I. The general situation 
1. It is impossible to consider Europe's future 
in isolation from that of the rest of the world. 
Since 1945 the character of human existence has 
fundamentally changed. Before that date it was 
possible to regard talk about man's interdepen-
dence as simply philosophical or idealistic. The 
nuclear weapons which ended the war with Japan 
marked a qualitative change in the nature of our 
existence. Since then, quite apart from the danger 
of lingering self-destruction which pollution and 
abuse of our environment present to the inter-
national community, it has apparently become 
possible to annihilate our species with modern 
weapons. ·whatever the treaties or disarmament 
agreements which may in the future be made, it 
will be impossible to eliminate the technical 
capability of total self-destruction. A commit-
ment to work for the recognition of interdepend-
ence and the removal of causes of conflict should 
therefore no longer be regarded as a romantic 
pipe dream ; it has become an urgent practical 
necessity ; for in the age of potential mass des-
truction tension wherever it exists both within 
countries and between countries can contain the 
seeds of global catastrophe. Those who retreat 
into a naive sense of eternal security based on 
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the balance of terror should remember that no 
less a figure than Henry Kissinger himself is 
reported to have made plain in a recent television 
interview that the most critical policy decisions 
are frequently made on a 45/55 basis in terms 
of available advice. 
2. Alongside these sombre developments has 
gone the revolution in communications. In a split 
second areas of the world which were formerly 
comfortably remote are now brought into the 
heart of the family home. Events occurring thou-
sands of miles away on earth or hundreds of 
thousands of miles away in space are seen as they 
occur and are being busily analysed by the 
experts within minutes. This means not only 
that the problems of the under-privileged 
majority of men are made known to the pri-
vileged minority but that the under-privileged 
majority has become increasingly aware of the 
privilege of the minority and of the gross dis-
advantage at which they are placed. 
3. Ours is the first generation of mankind to 
have escaped from the physical limitations of the 
earth but we have achieved this without any 
notable improvement in our ability to live peace-
fully and constructively on the surface of the 
world itself. Historians of the future will no 
doubt see this as an interesting reflection on the 
values and priorities of our age. 
4. Within this context, while it is understand-
able that European politicians are anxious about 
the political and strategic implications of East-
West relationships within the continent of Europe, 
we must discipline ourselves into seeing Euro-
pean issues in a wider perspective. 
5. First there is the growing economic and 
social chasm between on the one hand the wealthy 
white and Asian communities of the world and 
on the other the communities that are 
impoverished, deprived or declining economi-
cally and socially which are mainly to be found 
outside Europe and whose populations are of 
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Expose des motifs 
(presente par M. Judd, rapporteur) 
Note prefiminaire 
Le present rapport fait suite a une longue 
discussion au sein de la Commission des Affaires 
Generales, et votre rapporteur tient a exprimer 
sa profonde reconnaissance pour l'aide et les 
conseils qu'il a re~us de ses collegues de la com-
mission. Sur une question d'une aussi vaste 
portee, il est naturellement impossible que tous 
les membres soient d'accord sur tous les points. 
Cependant, chaque fois que les opinions expri-
mees sont celles du rapporteur plutot que de 
la commission dans son ensemble, le texte l'indi-
que clairement. 
Il convient egalement de noter que le pre-
sent rapport ne pretend pas etre exhaustif. Votre 
commission estime que cette etude de « La place 
de l'Europe dans le monde » devra etre pour-
suivie et que d'autres rapporteurs devront se 
charger d'etudier d'autres secteurs specialises. 
I. La situation generale 
1. Il est impossible de considerer l'avenir de 
l'Europe isolement de celui du reste du monde. 
Depuis 1945, le caractere de !'existence humaine 
s'est fondamentalement modifie. Auparavant, on 
pouvait estimer que les discussions sur l'interde-
pendance de l'homme etaient simplement d'ordre 
philosophique ou idealiste. Les armes nucleaires, 
qui ont mis terme au conflit avec le J apon, ont 
marque une modification qualitative de la nature 
de notre existence. Depuis lors, abstraction faite 
du danger de lente autodestruction que la pollu-
tion et la mauvaise utilisation du milieu ambiant 
font courir a la communaute internationale, il 
est apparemment devenu possible d'annihiler 
notre espece au moyen des armes modernes. Quels 
• que soient les traites et les accords sur le desar-
mement susceptibles d'etre conclus a l'avenir, il 
sera impossible d'eliminer les possibilites techni-
ques d'une autodestruction totale. Il convient 
done de ne plus considerer comme une utopie 
romantique !"engagement d'reuvrer pour faire 
admettre l'interdependance des causes de conflits 
et la necessite de les faire disparaitre. Celle-ci 
s'impose de toute urgence sur le plan pratique, 
car, etant donne le potentiel de destruction mas-
sive existant a I 'heure actuelle, toute tension, soit 
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en de~a, soit en dehors des frontieres, peut con-
tenir les germes d'une catastrophe mondiale. 
Ceux qui se refugient dans la conception na'ive 
d'une securite eternelle reposant sur l'equilibre 
de la terreur, devraient se rappeler qu'un person-
nage aussi important qu'Henry Kissinger lui-
meme aurait indique clairement, dans une recente 
interview televisee, que les decisions politiques 
les plus critiques sont frequemment prises a une 
faible majorite des avis disponibles. 
2. Cette evolution peu rassurante s'est accompa-
gnee d'une revolution dans les telecommunica-
tions. En quelques fractions de seconde, les pro-
blemes de certaines regions du monde qui, du fait 
de l'eloignement, ne troublaient pas autrefois no-
tre quietude, penetrent aujourd'hui au sein du 
foyer familial. On assiste, au moment meme ou ils 
se produisent, a des evenements qui se deroulent 
a des milliers de kilometres de nous, ou a des 
centaines de milliers de kilometres dans l'espace, 
et que les experts analysent en quelques minutes. 
Cela signifie, non seulement que les problemes de 
la majorite desheritee sont portes a la connais-
sance d'une minorite privilegiee, mais que cette 
majorite est devenue de plus en plus consciente 
des privileges de la minorite et de l'enorme handi-
cap qui est le sien. 
3. Notre generation est la premiere a avoir 
echappe aux contraintes physiques de la terre, 
mais nous y sommes parvenus sans avoir notable-
ment ameliore notre capacite de vivre en paix et 
de fa~on constructive a la surface meme du globe. 
Les historiens de l'avenir trouveront certaine-
ment dans ce fait un element d'appreciation des 
valeurs et des priorites de notre epoque. 
4. Dans ce contexte, s'il est comprehensible que 
les hommes politiques europeens soient inquiets 
des incidences politiques et strategiques des rela-
tions Est-Ouest sur le continent europeen, nous 
devons nous contraindre a considerer les grandes 
questions europeennes dans une plus vaste pers-
pective. 
5. Premierement, il y a l'abime economique et 
social qui ne cesse de se creuser entre, d'une part, 
les riches communautes de race blanche et asia-
tique et, d'autre part, les communautes pauvres, 
desheritees ou en declin economico-social qui se 
retrouvent principalement hors d'Europe et dont 
les populations appartiennent a d'autres races. 
DOCUMENT 553 
other races. This chasm runs not only between 
the industrialised countries and the developing 
countries ; it begins to stretch into the heart of 
the industrialised countries themselves. In addi-
tion, the white community, which is generally 
less prolific than the others, although certain 
:areas of Europe are in fact overpopulated, 
accounts for a diminishing proportion of the 
world population and this fact, together with the 
contrast in living standards, is well known to the 
majority. It is an awareness which coincides with 
the dismantling of the great colonial systems and 
the order which they were able to impose. 
6. Secondly there is the emergence of the 
American and Russian condominion. This has not 
been a deliberate or steady process, but ines-
capably the two super powers have come to 
recognise their mutual interest in survival. The 
crises of Cuba and Czechoslovakia have demon-
strated this. It may be feared that there is still 
a danger that against their better judgment the 
giants could still be drawn into nuclear con-
frontation via the escalation of some so-called 
"local" crisis. Vietnam, Laos, the Middle East, 
Congo and Biafra all contained or still contain 
the possibility of this development ; your Rap-
porteur personally considers that Southern 
Africa may well prove at least as hazardous. 
7. The impact on Russian and American 
foreign policy of social and political strains 
within their respective communities also needs to 
be taken into account. In the USSR the coura-
geous stand by a minority against political 
dictatorship and the absence of individual free-
dom and the attempts at reform by more signif-
icant groupings in certain other East European 
countries have inevitably affected Russion policy 
both towards neighbouring communist coun-
tries and towards the non-communist world. 
In the United States confrontation between 
the established order and the variety of pres-
sures for radical change, related in some 
respects to the racial problem, also crucially 
affects domestic and foreign policy. 
8. Thirdly there is communist China. No part 
of international society has proved immune from 
Chinese influence. Asia, Africa, IJatin America, 
the Caribbean, the Russo-Chinese frontier and to 
at least a limited extent the internal politics of 
many western powers have had to reckon with the 
thoughts of Chairman Mao. The effects of this 
upon the condominion have probably been mixed. 
The sometimes almost frenzied reaction of the 
Russians to what they see as the Chinese threat 
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has obviously tended to put a premium for them 
on some sort of understanding with the United 
States. The United States for her part, as evi-
denced by President Nixon's remarks at the time 
of his visit to Rumania, while recognising the 
value of reconciliation with Russia has clearly 
been aware of the consequences of favouring this 
at the price of a still further ostracised Chinese 
People's Republic. The recent improvement in 
Sino-American relations started when American 
table-tennis players were invited to China may be 
the commencement of a change that will be 
important for the world as a whole. One can 
argue about the racial overtones of tensions 
within the commqnist camp but whether they are 
cause or effect they have underlined the image 
of a non-white super-power-to-be anxious to iden-
tify with the struggle of every deprived people 
against what is seen as the elitist white minority. 
9. There are of course other features of the 
international setting which have considerable 
importance for Western Europe. There is for 
example our increasing economic self-reliance ; 
there is also the challenge provided by pheno-
menal economic growth in Japan whose strength 
the West is still inclined to ignore ; there are the 
problems of defence involving a careful analysis 
of possible European nuclear alliances and caused 
by developing pressures within the United States 
for curtailment of overseas military entangle-
ments ; also there is the extent to which \Vestern 
Europe is affected by United States policy in 
South-East Asia. A careful evaluation of the 
degree to which United States and West Euro-
pean attitudes towards Russia and East Europe 
are or can be synonymous is equally relevant. 
\Vest Europe is after all part of the same land 
mass as the communist countries and therefore 
finds herself psychologically and strategically in 
a more delicate and exposed position than the 
United States. The success or failure of SALT 
will have enormous ramifications for the whole 
of Europe. Economically too the degree to which 
Europe does or should remain inseparable from 
trends within the United States cannot escape 
attention. 
10. "While solidarity with the United States is 
and may still be essential for European security 
and the pursuit of our economic expansion, the 
Cet abime, non seulement separe les pays indus-
trialises des pays en voie de developpement, mais 
il commence a se creuser au camr meme des pays 
industrialises. De plus, la communaute de race 
blanche, en general moins prolifique que les 
autres, meme si certaines regions de !'Europe 
connaissent un reel surpeuplement, represente 
un pourcentage decroissant de la population 
mondiale et ce fait, de meme que le contraste des 
niveaux de vie, est bien connu de la majorite. 
C'est une prise de conscience qui coincide avec 
le demantelement des grands systemes coloniaux 
et de l'ordre qu'ils etaient a meme d'imposer. 
6. Deuxiemement, il y a !'apparition du con-
dominium americano-russe. Nous n'avons pas 
assiste a un processus delihere ou continu, mais 
les deux superpuissances ont ete contraintes d'ad-
mettre qu'il etait dans leur interet mutuel de 
survivre. Les crises de Cuba et de Tchecoslova-
quie l'ont demontre. On peut craindre que le 
danger n'en persiste pas moins que les deux 
geants ne soient entraines, malgre eux, dans un 
conflit nucleaire par !'escalade de certaines crises 
dites «locales». Le Vietnam, le Laos, le Proche-
Orient, le Congo et le Biafra ont porte et portent 
encore en eux la menace d'une telle evolution et 
l'avis personnel du rapporteur est que l'Afrique 
du sud pourrait se reveler tout aussi dangereuse. 
7. Il faut egalement prendre en consideration 
!'incidence sur la politique etrangere de la Russie 
et de l'Amerique des tensions sociales et politi-
ques au sein de leurs communautes respectives. 
En U.R.S.S., la lutte courageuse d'une mino-
rite contre la dictature politique et !'absence 
de libertes individuelles ainsi que les tentatives 
de reforme de groupes plus importants dans d'au-
tres pays de l'Europe de l'Est, ont inevitable-
ment affecte la politique de la Russie a l'egard 
des pays communistes voisins et du monde non 
communiste. Aux Etats-Unis, l'affrontement en-
tre l'ordre etabli et les diverses pressions qui 
s'exercent en faveur d'un changement radical, lie 
a certains egards au probleme racial, affecte 
egalement de fa<}on critique la politique inte-
rieure et etrangere. 
8. Troisiemement, il y a la Chine communiste. 
Aucune composante de la societe internationale 
ne s'est revelee immunisee contre !'influence chi-
noise. L'Asie, l'Afrique, l'Amerique latine, les 
Caraibes, la frontiere russo-chinoise et, tout au 
moins dans une certaine mesure, les politiques 
interieures de nombreuses puissances occidenta-
les, ont du tenir compte des pensees du Presi-
dent Mao. Les effets sur le condominium ameri-
cano-russe en ont probablement ete complexes. 
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La reaction des Russes - qui atteint parfois a 
1 'hysteric - contre ce qu'ils considerent comme 
la menace chinoise les a incites, de toute evidence, 
a rechercher une certaine entente avec les Etats-
Unis. Ceux-ci, de leur cote, comme l'ont montre 
les remarques du President Nixon lors de sa visite 
en Roumanie, s'ils reconnaissent la valeur d'une 
reconciliation avec la Russie, ont pris nettement 
conscience des consequences de !'encouragement 
de cette tendance au prix d'une hostilite accrue a 
l'egard de la Republique populaire chinoise. IJa 
recente amelioration des relations sino-americai-
nes amorcee par !'invitation de pongistes ameri-
cains en Chine peut etre a l'origine d'une evolu-
tion importante pour !'ensemble du monde. On 
peut discuter sur la coloration raciale des ten-
sions qui se produisent au sein du camp commu-
niste, mais qu'il s'agisse d'une cause ou d'un 
effet, elle a mis en relief l'image d'une future 
superpuissance de couleur desireuse de s'identi-
fier a la lutte que menent tous les peuples deshe-
rites contre ce qu'ils considerent comme la mino-
rite blanche des elites. 
9. La scene internationale presente naturelle-
ment d'autres caracteristiques d'une importance 
considerable pour l'Europe occidentale. Il y a, par 
exemple, la tendance croissante a faire face a nos 
propres besoins economiques ; il y a aussi le pro-
bleme que pose la croissance economique pheno-
menale du J apon dont l'Occident cherche encore 
a ignorer la puissance ; il y a les questions de 
defense qui impliquent une analyse attentive des 
alliances nucleaires possibles en Europe et que 
soulevent les pressions de plus en plus nombreu-
ses aux Etats-Unis pour une reduction des enga-
gements militaires americains a l'etranger ; il y a 
aussi les consequences, en Europe occidentale, de 
la politique americaine dans le Sud-est asiatique. 
On peut egalement se demander dans queUe me-
sure !'attitude des Etats-Unis et celle de !'Europe 
occidentale a l'egard de la Russie et de l'Europe 
orientale sont ou peuvent etre synonymes. L'Eu-
rope fait, apres tout, partie du meme continent 
que les pays communistes et elle se trouve, par 
consequent, psychologiquement et strategique-
ment dans une position plus delicate et plus expo-
see que les Etats-Unis. Le succes ou l'echec des 
conversations SALT aura d'importantes repercus-
sions dans !'Europe tout entiere. Sur le plan 
economique egalement, il faut se demander dans 
quelle mesure l'Europe est, ou doit rester, soli-
daire des tendances qui se manifestent aux Etats-
Unis. 
10. La solidarite avec les Etats-Unis reste, certes, 
et restera encore essentielle pour la securite euro-
peenne et la poursuite de notre expansion econo-
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question of solidarity must be viewed from a new 
angle. The Americans themselves, moreover, tend 
to accept greater freedom of action by Euro-
peans. 
11. For a long time some Americans have wanted 
a relationship of equal partners on both sides of 
the Atlantic and this implies some form of Euro-
pean unity. As George Ball said: 
" ... Such a Europe would undoubtedly see 
certain issues from a point of vantage 
differing from ours on the western side of 
the northern ocean. 
But would this be a bad thing 7 I do not 
think so. It seems to me that we Americans 
have been handicapped by our lonely power 
position in the West and that we have mis-
sed a great deal by having to shape policy 
without the active intellectual and power 
contribution of a Europe engagee. I would, 
therefore, like to see a strong assertive 
Europe, expressing its independent views 
and its own personality. I have little fear 
that over the years such a Europe would 
disagree with the United States on many 
great issues ; by and large, we would see 
things in the same general terms and react 
with the same humane impulses ... " 
12. Other American observers are less optimistic. 
Henry Kissinger, whose role in the elaboration 
of American foreign policy is well known, in a 
book published before he took office, expressed 
his concern as follows : 
" We can best counteract third force 
tendencies based on a form of neutrality by 
conducting ourselves so that most of our 
allies will always consider the advantages of 
an Atlantic partnership greater than those 
which could be gained by a more parochial 
approach ... " 
13. The prospects for a European security 
conference have already received so much atten-
tion in Western European Union that it is 
unnecessary to consider them in detail within the 
context of this paper except to draw attention 
to the necessity for constantly examining how 
far West European institutions as they stand 
advance or hinder the cause of wider European 
reconciliation. Conversely it would be naive to 
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over-simplify or misinterpret the political 
motives of any Eastern European or Russian wil-
lingness to participate in some continuing per-
manent structure for pan-European consulta-
tions. 
14. West European relationships with Spain, 
Greece and Portugal remain at least as sensitive 
as ever. Intimate political and strategic collabo-
ration with them inevitably undermines the 
credibility of the collective Western European 
commitment to principles of freedom and demo-
cracy. The ultimate effectiveness of defence 
alliances which involve co-operation with political 
regimes based upon coercion and suppression is 
questionable. In the case of Portugal European 
attitudes toward the government in Lisbon have 
a direct impact on European relations with much 
of the African continent. The overwhelming 
majority of politicians in Western Europe of 
almost all persuasions rightly condemned the 
Russian intervention in Czechoslovakia and the 
stark brutality of the Brezhnev doctrine. We 
cannot escape the responsibility which the logic 
of this condemnation places upon us in terms of 
our relationships within the Atlantic Alliance. 
Developments in Turkey also require attention 
in this context. 
ll. Economic and social challenges 
15. Many of these issues have traditionally 
exercised 'Vestern European Union for countless 
hours and will undoubtedly continue to do so. 
Your Rapporteur is convinced that the time has 
come to concentrate the debate on a relatively 
new front: the relationship between Western 
Europe and the third world. Frequently political 
leaders in the West claim that a major purpose 
of more effective European integration is to 
enable Europe to play an increasingly construct-
ive part in the world as a whole. On the other 
hand sceptics, particularly amongst the younger 
generation, question whether this is the real 
motive. They suggest that the objective is instead 
more akin to old-fashioned nationalism; that it 
represents the desire of a relatively homogeneous 
group of people who feeling challenged in a 
rapidly changing world decide to club together 
in order to bang their feet on the ground and 
cry: "Look we matter too !". If these sceptics 
are to be confounded greater priority must be 
given within European institutions to producing 
economic, social and political policies which are 
mique, mais la question de la solidarite doit etre 
consideree sous un nouvel angle. Les Americains 
eux-memes tendent, d'ailleurs, a accepter une plus 
grande liberte d'action de la part des Europeens. 
11. Depuis longtemps, certains Americains vou-
draient voir se creer, entre les deux rives de 
l'Atlantique, une relation de partenaires egaux, 
ce qui implique une certaine unite de l'Europe. 
Comme l'ecrit George Ball : 
« ... Une telle Europe considererait certaine-
ment ses interets a propos de certaines deci-
sions d'une fa<;on qui ne correspondrait pas 
aux notres, vus de la rive occidentale de 
l'Atlantique nord. 
Mais est-ce une mauvaise chose 7 J e ne le 
pense pas. Il me semble que nous, Ant~ri­
cains, avons ete handicapes par notre posi-
tion de puissance unique a l'Ouest et que 
nous avons beaucoup perdu en ayant a ima-
giner notre politique sans la contribution 
active de l'esprit et de la puissance d'une 
Europe engagee. J'aimerais done voir une 
Europe affirmant avec force ses vues ind~­
pendantes et sa propre personnalite. Je 
crains peu qu'au cours des annees une telle 
Europe entre en conflit avec les Etats-Unis 
sur nombre de grands problemes ; en general, 
nous verrions les choses a peu pres dans les 
memes termes et reagirions avec les memes 
impulsions humaines ... » 
12. D'autres observateurs americains se mon-
trent moins optimistes. Ainsi, Henry Kissinger, 
dont on connait le role dans !'elaboration de la 
politique etrangere americaine, a exprime, dans 
un livre publie avant qu'il ne participe au pou-
voir, son souci de menager les interets de !'Eu-
rope: 
« ... Nous ne pouvons mieux faire pour con-
trer les tendances a la Troisieme force fon-
dee sur une forme de neutralite que de 
nous comporter de fa<;on que la plupart de 
nos allies trouvent toujours dans une asso-
ciation atlantique plus d'avantages que dans 
une politique de clocher ... » 
13. Les perspectives de conference sur la securite 
europeenne ont deja tellement retenu !'attention 
de l'Union de l'Europe Occidentale qu'il n'est 
pas necessaire de les examiner en detail dans le 
cadre du present document, si ce n'est pour sou-
ligner la necessite d'examiner constamment dans 
quelle mesure les institutions d'Europe occiclen-
tale, dans leur forme actuelle, favorisent ou des-
servent la cause d'une plus large reconciliation 
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europeenne. A l'inverse, il serait na'if de simpli-
fier a !'extreme ou de se meprendre sur les motifs 
politiques qui poussent l'Europe orientale ou la 
Russie a participer a un organisme permanent 
de consultations paneuropeennes. 
14. Les rapports de !'Europe occidentale avec 
l'Espagne, la Grece et le Portugal restent tou-
jours aussi delicats. Une collaboration intime sur 
le plan politique et strategique avec ces pays re-
duit inevitablement la plausibilite d'un engage-
ment collectif de l'Europe occidentale pour la 
defense de la liberte et de la democratie. On 
peut mettre en doute l'efficacite, en derniere 
analyse, d'alliances de defense impliquant la col-
laboration avec des regimes politiques fondes sur 
la coercition et la repression. Dans le cas du 
Portugal, !'attitude des pays europeens envers le 
gouvernement de Lisbonne a une incidence di-
recte sur les rapports de l'Europe avec une 
grande partie du continent africain. Les hommes 
politiques d'Europe occidentale de tous bords ont 
condamne, a juste titre, a une majorite ecrasante, 
!'intervention des Russes en Tchecoslovaquie et 
la brutalite de la doctrine Brejnev. Nous ne pou-
vons echapper a la responsabilite que la logique 
de cette condamnation nous impose dans nos rela-
tions a l'interieur de l'Alliance atlantique. Dans 
ce contexte, les evenements de Turquie doivent 
aussi retenir notre attention. 
U. Defis economiques et sociaux 
15. L'Union de !'Europe Occidentale a tradition-
nellement consacre des heures innombrables a 
l'etude d'un grand nombre de ces problemes et 
elle continuera de le faire. Votre rapporteur est 
convaincu que 1 'heure est venue de porter le debat 
sur un front relativement nouveau : les relations 
entre l'Europe occidentale et le tiers monde. Les 
dirigeants politiques occidentaux pretendent sou-
vent que l'un des grands objectifs d'une integra-
tion europeenne plus efficace est de permettre 
a l'Europe de jouer un role de plus en plus cons-
tructif dans le monde entier. En revanche, les 
sceptiques, notamment chez les jeunes, se deman-
dent si tel est bien le veritable motif. Ils insi-
nuent que celui-ci se rapproche plutot du natio-
nalisme traditionnel et qu'il represente la ten-
dance d'un groupe relativement homogene qui, se 
sentant mis en question dans un monde en rapide 
evolution, souhaite attirer !'attention sur !'impor-
tance qu'il se donne. Si l'on veut confondre ces 
sceptiques, il faut, au sein des institutions euro-
peennes, donner reellement la priorite a }'elabo-
ration de politiques economiques, sociales et poli-
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relevant to the overwhelming majority o:f man-
kind. 
16. In a sermon in St. Paul's Cathedral, London, 
Dr. Martin Luther King's widow, Mrs. Coretta 
Scott King, said : 
"I:f we are not careful our world will split 
apart at the seams with white versus 
coloured, rich versus poor, the so-called 
underdeveloped nations and their millions 
against the mechanised nations in the West." 
17. If we want peace in its most positive sense 
we must be prepared to wage unremitting war 
on poverty and distress which are amongst the 
breeding grounds of tension and conflict. Un-
fortunately history demonstrates that greater 
prosperity of itself does not ensure peace and 
security. But if we tackle this war on want with 
the right spirit of international co-operation it 
is possible that we can both strengthen those 
genuinely international institutions without 
which the future would be bleak and gain a 
direct experience oi' the :feasibility o:f practical 
international co-operation which would enable us 
to see tensions and conflicts in a new perspective. 
Economically it makes no sense to accept pas-
sively the inadequate purchasing power o:f two-
thirds o:f the world's population. The Council o:f 
Europe has been continually calling for :fairer 
conditions for the purchase of raw materials 
and basic, semi-finished or manufactured 
products :from the third world by adjusting 
customs tariffs and quotas. The Council o:f 
Europe is against tariff discriminations and 
other customs barriers. With the necessary 
adjustments in our own economies increased 
prosperity for the majority could in the long run 
make good sense for the industrialised minority. 
18. As Paul Hoffman once said to your Rap-
porteur in New York : 
"This is not charity. When I was in the 
automobile industry I always used to say 
that poor customers were bad customers." 
19. Often the leaders o:f the industrialised 
countries speak oi' the self-evident values o:f our 
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civilisation. Surely we must ask ourselves what 
these self-evident values demand o:f us in terms 
of international action. To turn our backs on the 
really poor and weak throughout the world is 
to ensure that the quality of our existence is the 
loser. However we must avoid the patronising 
attitude of the nineteenth century Lady Bounti-
ful. In our age o:f enlightenment the relevant 
social morality is surely the recognition that it 
is impossible to look to one's own well-being 
without looking to the well-being o:f other mem-
bers of the community of which we are a part 
and that it is impossible for a nation to look to 
its own well-being without looking to the well-
being o:f other nations in the world community 
of which it is a part. This recognition of inter-
dependence is surely the starting point of all 
that is valid in politics today. 
20. The Pearson Commission report has em-
phasised that the problems which too many 
people have regarded as infinite are in fact finite 
if only the industrialised countries are prepared 
to mobilise sufficient resources. One per cent o:f 
gross national product with 70 % of this going 
through official governmental or intergovern-
~ental programmes (as distinct :from private 
mvestment with its limited priorities) could 
ensure that many developing countries had 
reached the point of self-sustaining growth by 
the end o:f the century. I:f this argument is 
accepted, nothing would be more absurd than to 
mobilise too :few resources. 
21. It would be foolish to ignore the implications 
o:f the population explosion :for the privileged 
minority in the highly interdependent world 
situation in which we now live. The objective of 
the first development decade which ended in 
1970 was to achieve an average growth rate in 
the developing countries of some 5 %. Allowing 
for a 3 % to 3.5 % rate of population growth this 
meant a per capita income rise o:f 1 % to 1.5 % 
per annum. At this rate it would take 30 to 
35 years to double living standards. After 35 
years the average per capita income in India 
would still only be approximately $120. This is 
bad enough but the International Labour Organi-
sation has estimated that a more immediate crisis 
is upon us. It has been authoritatively estimated 
that the population of working age in the 
developing countries excluding China will in-
crease by 25 % or some 225 million during the 
next decade. This comes on top o:f the situation 
tiques applicables a l'ecrasante majorite de l 'hu-
manite. 
16. Dans un sermon a la cathedrale St-Paul de 
Londres, la veuve du Dr. Martin Luther King, 
Mrs. Coretta Scott King, a declare : 
« Si nous n'y prenons garde, notre monde va 
se diviser en opposant les blancs et les horn-
roes de couleur, les riches et les pauvres, les 
nations dites sous-developpees avec leurs mil-
lions d'habitants et les pays industrialises de 
l'Occident. » 
17. Si nous voulons la paix, au sens le plus po-
sitif du terme, nous devons etre prets a lutter 
sans relache contre la pauvrete et la misere, ter-
rains d'election des tensions et des conflits. 
Malheureusement, 1 'histoire nous enseigne qu'une 
prosperite accrue n'entraine pas automatique-
ment la paix et la securite. Mais si nous entrepre-
nons cette lutte contre la pauvrete dans un veri-
table esprit de cooperation internationale, nous 
parviendrons peut-etre a renforcer les institu-
tions veritablement internationales sans lesquelles 
l'avenir serait sombre et a acquerir une expe-
rience directe des possibilites concretes de coope-
ration internationale qui nous permettra de con-
siderer les tensions et les conflits dans une pers-
pective nouvelle. Sur le plan economique, accepter 
sans root dire que les deux tiers de la population 
mondiale n'aient pas un pouvoir d'achat suffisant 
n'a aucun sens. Le Conseil de l'Europe n'a cesse 
de reclamer des conditions plus equitables d'achat 
des matiiires premieres, produits de base, semi-
finis ou fabriques en provenance du tiers monde, 
par un ajustement des tarifs douaniers et contin-
gentements. Le Conseil de l'Europe s'est eleve 
contre les discrimination& tarifaires et autres 
barrieres douanieres. En procedant aux ajuste-
ments necessaires de nos propres economies, nous 
augmenterions la prosperite du plus grand nom-
bre, ce qui pourrait etre profitable, a long terme, 
a la minorite industrialisee. 
18. Comme Paul Hoffman le disait un jour a 
votre rapporteur a New York: 
« Il ne s'agit pas de charite. Quand j'etais 
dans l'industrie automobile, j'avais l'habi-
tude de dire que les clients pauvres sont de 
mauvais clients. » 
19. r~es dirigeants des pays industrialises par lent 
sou vent des valeurs evidentes de notre civilisation, 
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mais ne devons-nous pas nous demander ce 
qu'elles exigent de nous en matiere d'action inter-
nationale ? Abandonner les pauvres et les faibles 
du monde entier, c'est devaloriser a coup sur la 
qualite de notre existence. Cependant, nous de-
vons eviter ]'attitude protectrice de la « bonne 
dame » du XIX• siecle. Dans notre siecle des 
lumieres, la moralite sociale consiste certainement 
a reconnaitre qu'il est impossible de se preoccu-
per de son propre bien-etre sans penser a celui 
C!es autres membres de la communaute a laquelle 
nous appartenons, et qu'il est impossible qu'un 
pays se preoccupe de son propre bien-etre sans 
penser a celui des autres pays de la communaute 
mondiale a laquelle il appartient. La reconnais-
sance de cette interdependance est certainement 
le point de depart de tout ce qui compte en poli-
tique aujourd'hui. 
20. r~e rapport de la commission Pearson a sou-
ligne que les problemes consideres comme insolu-
bles par beaucoup trop de gens ne le seraient pas 
en realite si les pays industrialises etaient dis-
poses a mobiliser des ressources suffisantes. Un 
pour cent de leur produit national brut - 70 % 
de cette somme etant dispenses par l'interme-
diaire de programmes gouvernementaux ou inter-
gouvernementaux officiels, par opposition aux in-
vestissements prives destines a des objectifs limi-
tes - permettrait a de nombreux pays en voie 
de developpement d'atteindre avant la fin du sie-
cle le point ou leur expansion n'aurait plus 
besoin d'aide. Si l'on accepte cet argument, rien 
ne serait plus absurde que de mobiliser des res-
sources insuffisantes. 
21. Il serait absurde d'ignorer les consequences 
de !'explosion demographique pour la minorite 
privilegiee dans la situation d'extreme interde-
pendance ou vit le monde d'aujourd'hui. L'objec-
tif de la Premiere Decennie pour le Developpe-
ment, qui s'est terminee en 1970, etait d'atteindre 
un taux de croissance moyen d'environ 5 % dans 
les pays en voie de developpement. Si l'on retient 
un taux de 3 a 3 1/2 % pour ]'expansion demogra-
phique, cela signifie une augmentation annuelle 
de 1 a 1 1/2 % du revenu par habitant. A ce 
rythme, il faudrait 30 a 35 ans pour doubler les 
niveaux de vie. Apres 35 ans, le revenu moyen par 
habitant de l'Inde ne serait encore que de l'ordre 
de 120 dollars. Ceci n'est guere satisfaisant, mais, 
selon !'Organisation Internationale du Travail, 
une crise plus imminente nous menace. On a 
estime, d'apres des calculs precis, que la popula-
tion active des pays en voie de developpement, 
a !'exception de la Chine, augmentera de 25 %, 
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in which the unemployment rate already stands 
at something like 30 %· In a report submitted 
to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe in 1970 the International Labour Organi-
sation, not normally given to melodrama, had 
this to say: 
"Development with benefits for the few, 
visible but unavailable to the vast majority, 
is unlikely to breed domestic stability. This 
has implications which stretch far beyond 
the prospects for the developing countries 
themselves to the international community. 
The world is one because every part of the 
world is promptly aware of and increasingly 
sensitive to the effects of events in virtually 
every other part. Growing unemployment in 
the developing parts of the world will not 
only adversely affect the trade and invest-
ments of the developed part of the world. 
It can destroy the fabric of national socie-
ties, as it once did in Europe, and thereby 
threaten world peace." 
22. Working in partnership with the developing 
countries themselves, there needs to be a good 
deal more conscious activity to reorientate exist-
ing development programmes. In education a 
balance must be achieved between academic 
education and practical education for immediate 
developmental priorities. Much is being done and 
one hears less frequently of the buttercup being 
flown out in a special container from a former 
metropolitan power to a former colony for a 
botany examination because the botany examina-
tion is about buttercups although nobody has 
yet seen an indigenous buttercup in that particu-
lar country ! However the remaining difficulties 
should not be underestimated. In the 1960s at 
the University of Can-Tho in the Vietnam Delta 
out of 1 500 students nearly 1,000 were studying 
law and' letters and only 50 agriculture. In India 
in the 1960s it was estimated that 90 % of the 
graduates were qualified in law, arts and com-
merce, 3.4 % in medicine and 1.2 % in agri-
culture. This is particularly worrying when 
according to World Bank estimates educational 
expenditure in a number of developing countries 
is increasing by 13 % to 18 % per annum 
although total governmental revenue is only 
increasing by 4 % to 5 % and when the wastage 
in educational expenditure measured in terms of 
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"course repeaters" and "drop outs" stands at 
some 30% 1 • 
23. Priority must also be given to agricu~tural 
and rural development and to related mter-
mediate technology. This is not to di~count. the 
necessity for infrastructure and certam capital-
intensive projects but it is to underline the 
importance of getting the balance right. .To 
achieve this there must be far more concentratiOn 
on relevant research into the unique social and 
economic problems of the developing countries. 
It is sad that only a small proportion of the 
research within both the industrialised countries 
and the developing countries is concerned with 
the special problems of the majority o~ mankind. 
It is therefore all the more encouragmg that a 
country like Canada was able to establish by Act 
of Parliament in 1970 an International Research 
Development Centre. It is an example which 
Europe should certainly follow. 
24. Clearly there is also an urgent need for far 
more intensive work on the creation of an inter-
national population policy. This must be tackled 
in an international framework because any 
undue pressure on individual developing coun-
tries is likely to provoke resentment and political 
opposition. It is worth reflecting that even if a 
thoroughly effective international population 
programme could be miraculously introduced 
overnight this would do nothing to alleviate the 
problems of the explosion in the population of 
working age during the next ten or fifteen years. 
25. At a time when the wealthy nations of the 
world are so preoccupied with their own mone-
tary problems and the need to improve liquidity 
it would be barbaric to overlook the far graver 
needs of the third world which make those of 
western nations almost look like child's play by 
comparison. Directly or indirectly special draw-
ing rights have a vital role to play in assisting 
development. There is lamentably little evidence 
1. It is a fact that in Europe too and elsewhere there 
is a superabundance of university students studying phi· 
losophy, the humanities and social sciences. On the other 
hand, there has been a dangerous decrease in the number 
of student engineers, technicians, doctors and chemists. 
The third world in particular suffers from this situation 
added to its own shortage of qualified workers. 
c'est-a-dire de 225 millions environ, au cours des 
dix prochaines annees. Or, a ce moment-la, le 
taux de chOmage sera deja de 30 % environ. 
Dans un rapport presente a l'Assemblee consul-
tative du Conseil de l'Europe, en 1970, !'Organi-
sation Internationale du Travail, peu portee 
d'ordinaire au melodrame, devait declarer : 
« Un essor dont les avantages ne profitent 
qu'a quelques-uns, sont tangibles mais inac-
cessibles a la vaste majorite, ne risque guere 
d'engendrer la stabilite interieure. Les reper-
cussions de cette situation menacent, non 
seulement l'avenir des pays en voie de deve-
loppement, mais la communaute internatio-
nale elle-meme. Le monde est un, car chaque 
region du monde est rapidement informee 
des evenements qui se produisent dans pres-
que toutes les autres regions et en subit de 
plus en plus les contrecoups. L'extension du 
chomage dans le tiers monde ne risque pas 
seulement de nuire aux echanges commer-
ciaux et aux investissements des pays deve-
loppes ; elle peut detruire la st,ruct'!r~ d~ 
societes nationales, comme elle 1 a fa1t Jadis 
en Europe et, par la, compromettre la paix 
mondiale. » 
22. Travailler en association avec les pays en 
voie de developpement exige une conscience 
accrue de la necessite de reorienter les program-
mes de developpement existants. S'agissant de 
l'enseignement, il faut parvenir a un equilibre 
entre l'enseignement academique et l'enseigne-
ment pratique en pensant aux priorites imme-
diates du developpement. On y travaille beau-
coup actuellement et l'on entend moins souvent 
parler du bouton d'or qu'une ex-metropole en-
voyait par avion dans un container special a une 
ex-colonie pour un examen de botanique, parce 
que celui-ci portait sur les boutons d'or bien que 
personne n'en ait encore jamais vus dans le 
pays ! Cependant, il convient de ne pas sous-
estimer les difficultes qui subsistent. De 1960 a 
1970, sur les quelque 1.500 etudiants de l'Uni-
versite de Can-Tho, dans le delta du Mekong, un 
millier environ etaient inscrits en droit et en 
lettres et 50 seulement en agriculture. Pour la 
meme periode, on estimait que les diplomes deli-
vres en Inde concernaient a 90 % le droit, les 
lettres et le commerce, le pourcentage n'etant que 
de 3,4 % en medecine et de 1,2 % en agriculture. 
Ceci est d'autant plus preoccupant que, d'apres 
les evaluations de la Banque mondiale, un certain 
nombre de pays en voie de developpement voient 




a 18 % par an, alors que le revenu total de 1:Etat 
ne s'accroit que de 4 a 5 % et que le gaspillage 
de l'enseignement si l'on considere le nombre des 
redoublants et de~ abandons en cours d'etude, est 
toujours de l'ordre de 30 % 1 • 
23. n faut donner aussi la priorite a !'expansion 
agricole et rurale et a la technologie intermediaire 
qui s'y rattache. Ceci ne reduit en ri~n la ne~ 
site d'une infrastructure et de certams proJets 
producteurs de capitaux, mais il faut insister sur 
!'importance de retablir l'equilibre. Pour y par-
venir il faut se consacrer bien davantage a la reche~che qui s'attache aux problemes sociaux et 
economiques particuliers aux pays en voie de de-
veloppement. n est regrettable que la recherche 
effectuee, tant au sein des pays industrialises que 
des pays en voie de developpement, ne porte 
qu'en faible proportion sur les problemes spe-
ciaux a la majorite de l'humanite. n est done 
d'autant plus encourageant qu'un pays comme le 
Canada ait pu creer en 1970, par Acte du Parle-
ment un Centre international pour le developpe-
ment' de la recherche. C'est un exemple que !'Eu-
rope devrait certainement suivre. 
24. De toute evidence, i1 est egalement urgent de 
se consacrer davantage a !'elaboration d'une poli-
tique demographique internationale. Celle-ci doit 
etre poursuivie dans un cadre international parce 
que les pressions injustifiees sur tel ou U:l paYf! en 
voie de developpement sont de nature a susmter 
le ressentiment et !'opposition politique. Meme 
si l'on pouvait presenter miraculeusement, du 
jour au lendemain, un programme demographi-
que international totalement efficace, rien ne per-
mettrait de regler les problemes poses par 
!'explosion demographique pour la population 
active au cours des dix ou quinze prochaines 
annees. Cela vaut la peine qu'on y reflechisse. 
25. A 1 'heure oil les pays riches se preoccupent 
tant de leurs problemes monetaires et de la neces-
site d'accroitre la liquidite, il serait inhumain 
d'ignorer les besoins bien plus urgents du tiers 
monde en comparaison desquels ceux des pays 
occidentaux paraissent presque futiles. Directe-
ment ou indirectement, les droits de tirage spe-
ciaux ont un role capital a jouer dans l'aide au 
developpement. Il est lamentable de les voir si 
1. Nous devons a la verite de dire qu'en Europe et 
ailleurs, il y a plethora d'etudiants universitaires en philo-
sophie, en lettres, en sciences sooiales. P~r oo~tre, 1! y a 
diminution dangereuse du nombre de oandidats mgemeurs, 
teohnioiens, medeoins, ohimistes. Le tiers monde, surtout, 
souffre de oette situation ajoutee 1\ l'insuffisance reelle de 
travailleurs qualifies. 
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that they are being utilised for this purpose and 
Western Europe might well press for a fairer 
share for developing countries or for the share 
available to individual industrialised countries to 
be related to the contribution which those coun-
tries are making towards development in the 
third world. 
26. By the same token it is imperative to reorga-
nise the world's trade with the needs of the 
developing countries more in mind. The report 
of the Committee on Economic Affairs and 
Development presented to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe in January 
1971 dealt with this: 
"Whatever theory we may generate on the 
appropriate policy as regards financial aid, 
the biggest test of the degree to which the 
industrialised countries genuinely wish to 
co-operate with the developing world is not 
the amount by which they are prepared to 
increase their financial and technical as-
sistance - though this is of course vital -
but their willingness to agree to the re-
organisation of world trade on the basis of 
greater justice for the less-developed coun-
tries. 
The most crying injustice of all has been the 
deterioration in the terms of trade between 
the developing countries - 85 % of whose 
exports are composed of primary commodi-
ties - and the industrialised countries from 
whom they import capital equipment and 
other industrial goods. This has meant in 
practice a progressive transfer of real 
resources from the poor to the rich countries 
which in some cases has been more than 
equivalent to the total financial resources 
received in aid. Within the developing coun-
tries themselves the deterioration in the 
terms of trade has had unfavourable reper-
cussions on agricultural prices and hence on 
rural incomes, while the benefits of much of 
the investment in expanding production or 
improving productivity have accrued to the 
industrialised rather than to the producer 
country. 
The second form of injustice about which 
the developing countries rightly complain 
concerns the variety of tariff and non-tariff 
barriers which at present restrict their 
access to the markets of the developed coun-
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tries. As pointed out by UNCTAD, 'in the 
field of primary commodities the most 
restrictive trade barriers are to be encoun-
tered in the case of temperate zone products, 
e.g. wheat, meat, sugar, oil seeds, oils and 
fats. Trade barriers are usually reinforced 
by domestic support policies designed to 
maintain the size of the agricultural sector 
and reduce the import dependence of the 
developed countries. In some cases agri-
cultural protectionism has resulted not only 
in complete self-sufficiency on the part of 
these countries, but also in the accumulation 
of exportable supluses' 1 • As a result, the 
developing countries find themselves pre-
vented from obtaining a fair share of the 
market of the industrialised countries com-
mensurate with their comparative advan-
tage, while in the case of some products, 
they face the competition of subsidised 
agricultural exports from the developed 
world in general and from the EEC in 
particular. Last but by no means least, in 
the industrial sector - which represents a 
rapidly growing proportion of the develop-
ing countries' exports- the import regime 
of nearly all the developed countries is 
strongly biased against the so-called 'cheap 
labour' products - which are in general 
precisely those products in which the deve-
loping countries enjoy the greatest compara-
tive advantage. 
It is virtually impossible to determine a 
priori the magnitude of the benefit that 
would accrue to the developing countries 
from a significant measure of trade lib-
eralisation by the developed countries. The 
reduction or elimination of trade barriers 
affecting primary products would have its 
impact on the employment situation through 
the expansion of exports and the resulting 
increase in output. Since most commodities 
especially in the agricultural sector are 
highly labour-intensive, the increase in 
output would be reflected in increased 
demand for labour, thereby reducing the 
1. In addition, imports from the tropics present further 
obstacles to trade, initiated in particular by the EEC in 
its preferential Yaounde agreement, which is detrimental 
to certain countries of the third world to the exclusive 
benefit of African and Malagasy States. 
peu utilises a cette fin et l'Europe occidentale 
pourrait insister pour qu'une part plus equitable 
soit attribuee aux pays en voie de developpement 
ou pour que la part reservee a chaque pays indus-
triel soit en rapport avec la contribution qu'il 
apporte au developpement du tiers monde. 
26. Dans le meme ordre d'idees, il est urgent de 
reorganiser le commerce international en pensant 
davantage aux besoins des pays en voie de deve-
loppement. C'est une question qu'a abordee le 
rapport de la Commission des questions econo-
miques et du developpement presente a l'Assem-
blee consultative du Conseil de l'Europe en jan-
vier 1971: 
« Quelque theorie que l'on puisse concevoir 
concernant la politique appropriee d'aide au 
developpement, le meilleur moyen de deter-
miner dans quelle mesure les pays indus-
trialises souhaitent vraiment cooperer avec 
le tiers monde n'est pas de considerer le 
montant dont ils sont disposes a accroitre 
leur aide financiere et technique - bien que 
ce point soit evidemment capital - mais 
leur volonte de se mettre d'accord sur une 
reorganisation des echanges mondiaux clans 
le souci d'assurer plus de justice aux pays 
moins developpes. 
L'injustice la plus criarde entre toutes a ete 
la deterioration des termes de l'echange entre 
les pays en voie de developpement, dont les 
exportations se composent a 85 % de produits 
de base, et les pays industrialises dont ils 
importent les biens d'equipement et d'autres 
produits industriels. Il en est resulte, clans 
la pratique, un transfert progressif des res-
sources reelles des pays pauvres vers les pays 
riches, transfert qui, dans certains cas, a ete 
plus qu'equivalent a !'aide financiere re(Jue. 
Dans les pays en voie de developpement eux-
memes, la deterioration des termes de 
l'echange a eu des effets nefastes sur lP.s 
prix agricoles et, partant, sur les revenus 
ruraux, tandis que le benefice d'une grande 
partie des investissements consacres a accroi-
tre la production ou a ameliorer la produc-
tivite est revenu au pays industrialise plutOt 
qu'au pays producteur. 
La seconde forme d'injustice, au sujet de 
laquelle les pays en voie de developpement 
se plaignent a juste titre, concerne la diver-
site des obstacles tarifaires et non tarifaires 
qui restreignent actuellement l'acces de ces 
54 
DOCUMENT 553 
pays aux marches des pays developpes. 
Comme l'a souligne la C.N.U.C.E.D., 'dans le 
domaine des produits de base, ce sont les 
produits de la zone temperee, c'est-a-dire 
hie, viande, sucre, oleagineux, huiles et grais-
ses, qui se heurtent aux barrieres douanieres 
les plus restrictives. Ces dernieres sont habi-
tuellement renforcees par des politiques de 
soutien des produits nationaux destinees 
a maintenir l'ampleur du secteur agricole 
et a reduire la dependance des pays deve-
loppes a l'egard des importations. Dans cer-
tains cas, le protectionnisme agricole a 
abouti, non seulement a une independance 
totale de ces pays, mais aussi a une accu-
mulation d'excedents exportables' 1 • Il s'en-
suit que les pays en voie de developpement 
se trouvent prives d'une part equitable du 
marche des pays industrialises proportion-
nee a leur avantage relatif, alors que, 
pour certains produits, ils ont a faire face 
a la concurrence des exportations agricoles 
subventionnees en provenance du monde 
developpe en general, et de la C.E.E. en par-
ticulier. Enfin, et ce point n'est pas le moins 
important, clans le secteur industriel qui 
fournit une part rapidement croissante des 
exportations des pays en voie de develop-
pement, le regime des importations de pres-
que tous les pays developpes se caracterise 
par un fort parti-pris contre les produits 
fabriques par une 'main-d'reuvre bon mar-
cM' ; or, ces produits sont souvent precise-
ment ceux pour lesquels les pays en voie de 
developpement beneficient de l'avantage rela· 
tif le plus important. 
Il est pratiquement impossible de determiner 
a priori l'ampleur du profit que les pays en 
voie de developpement retireraient d'une 
importante mesure de liberalisation des 
echanges prise par les pays developpes. La 
reduction ou !'elimination des obstacles aux 
echanges des produits de base aurait des 
repercussions sur la situation de l'emploi, en 
raison de !'expansion des exportations et de 
l'accroissement de la production qui en resul-
teraient. Comme la plupart des produits de 
base, surtout dans le secteur agricole, exigent 
beaucoup de main-d'reuvre, l'accroissement 
de la production se traduirait par un accrois-
1. De plus, les importations en provenance de la zone 
tropicale presentent d'autres entraves aux echanges 
instaurees notamment par la C.E.E., par son accord prefe-
rential de Yaounde, prejudiciant certains pays du tiers 
monde au profit exclusif des pays africains et malgache. 
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extent of open and disguised unemployment. 
Indeed, with the expansion of agricultural 
productivity as a result of the 'green 
revolution', it is clear that increased inter-
national outlets will have to be found if 
rural employment and incomes are to 
benefit. 
As :far as exports of manufactured or 
processed goods are concerned, by removing 
or substantially reducing trade barriers to 
the importation of labour-intensive products 
in which the developing countries enjoy cost 
advantages, the industrialised countries 
could make a direct contribution towards 
helping the developing countries to acceler-
ate the transfer of labour from agricultural 
to industrial employment, apart :from 
enabling them to earn more foreign 
exchange. 
The question is how far the industrialised 
countries are prepared to modify their 
present policies. As :far as agriculture is 
concerned, there is no sign of any willing-
ness on the part of the EEC to reconsider 
its protectionist agricultural policy, while 
the prospective enlargement of the Com-
munity threatens to deprive several develop-
ing countries of their traditional access to 
the British market. As :far as the industrial 
sector is concerned, agreement has at last 
been reached in UNCTAD on a general 
system of preferences in favour of the 
developing countries but it seems likely that 
some of the more labour-intensive items such 
as processed agricultural produce and tex-
tiles will either be excluded or strictly 
controlled. This will significantly reduce the 
impact of the scheme. 
The reason for this reluctance is clearly 
stated by the DAC Chairman in his report. 
No programme of trade liberalisation can 
be expected to have a significant impact on 
employment in the developing countries 
unless it is matched by the adoption of 
conscious measures to restructure the econo-
mies of the industrialised countries so as to 
shift productive resources out of those bran-
ches of both industry and agriculture where 
the developing countries have a cost advan-
tage because of their lower labour costs. So 
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far this issue has been squarely faced by 
no government, though the European coun-
tries have been prepared to envisage far 
greater economic adjustments as the result 
of trade liberalisation in the framework of 
either GATT or the EEC and EFTA." 
27. The report might well also have questioned 
the real significance of associate status within 
the European Economic Community for those 
developing countries which are able to obtain it. 
The :fact that such countries are seeking this 
status on their own initiative proves nothing 
except that they have to make a choice between 
asking for some sort of status and having no 
status at all. It could too easily perpetuate a :first 
and second class relationship. In any event, no 
great change can be made in the terms of trade 
merely through good will on the part of the 
Europeans. But Western Europe could give 
significance to its programme in this field in an 
organisation such as the OECD which groups all 
the non-communist industrialised countries. Even 
then, the States of the third world too would 
have to organise their economies in order to 
establish groups large enough to be valid part-
ners for the industrialised countries. 
28. The framework within which we approach 
the implementation of these policies is all im-
portant. While closer European collaboration is 
obviously valuable, there is a need to avoid 
duplication of effort and wider groupings such 
as OECD are therefore likely to be more 
appropriate than narrow groupings. 
29. We should also be concerned about streng-
thening European participation in those inter-
national institutions in which the developing 
countries themselves are present on an equal 
:footing. Naturally the Jackson report on the 
imperfections of the United Nations specialised 
agencies gives ground for concern. That these 
agencies were ever able to reach a point at which 
such a critical report was necessary is at least 
partially a direct responsibility of active politi-
cians and parliamentarians within Western 
Europe and other democratic countries of the 
world. The United Nations system reflects the 
degree of seriousness and constructive thought 
which member countries are prepared to devote 
to it. A significant factor in the Jackson report 
was that notwithstanding the weakness which he 
spotlighted he was convinced that the potential 
sement de la demande de main-d'amvre, ce 
qui diminuerait l'ampleur du chOmage ap-
parent et deguise. Par suite de !'amelioration 
de la productivite agricole consecutive a la 
'revolution verte', il est evident qu'il faudra 
trouver des debouches internationaux accrus 
pour que les effets de cette amelioration 
soient henefiques pour l'emploi et les revenus 
agricoles. 
En ce qui concerne les exportations de pro-
duits finis ou elabores, en eliminant ou en 
reduisant fortement les barrieres douanieres 
auxquelles se heurte !'importation de pro-
duits gros consommateurs de main-d'reuvre, 
produits pour lesquels les pays en voie de 
developpement sont favorises sur le plan des 
couts, les pays industrialises pourraient con-
tribuer directement a aider les pays en voie 
de developpement a accelerer le transfert de 
la main-d'amvre de l'emploi agricole vers 
l'emploi industriel, independamment du fait 
qu'ils leurs permettraient d'augmenter leurs 
rentrees de devises. 
Il s'agit de savoir dans quelle mesure les 
pays industrialises sont disposes a modifier 
leurs politiques actuelles. En ce qui concerne 
!'agriculture, rien n'indique que la C.E.E. 
soit disposee a reconsiderer sa politique agri-
cole protectionniste, alors que l'elargissement 
de la Communaute qui est en perspective 
menace de priver plusieurs pays en voie de 
developpement de leur acces traditionnel au 
march€ britannique. En ce qui concerne le 
secteur industriel, un accord a enfin pu se 
faire au sein de la C.N.U.C.E.D. sur un 
systeme general de preferences en faveur des 
pays en voie de developpement, mais il sem-
ble probable que certains des produits qui 
exigent le plus de main-d'amvre, tels que 
les produits agricoles transformes et les tex-
tiles, en seront exclus ou feront l'objet d'un 
controle severe. La portee du projet en sera 
considerablement reduite. 
La raison de cette attitude negative a ete 
clairement exposee par le President du 
C.A.D. dans son rapport. On ne peut pas 
attendre d'un programme de liberalisation 
des echanges qu'il ait un effet important sur 
l'emploi dans les pays en voie de develop-
pement s'il ne s'accompagne pas de mesures 
conscientes de restructuration des economies 
des pays industrialises, de faQon a retirer 
les ressources productives des secteurs indus-
triels et agricoles ou les pays en voie de 
developpement sont avantages sur le plan 
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des couts en raison du moindre cout de leur 
main-d'reuvre. Jusqu'ici, aucun gouverne-
ment occidental n'a encore franchement 
aborde ce probleme, bien que les pays euro-
peens aient ete disposes a envisager des ajus-
tements economiques plus importants a la 
suite de la liberalisation des echanges inter-
venue dans le cadre soit du G.A.T.T., soit 
de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. » 
27. Ce rapport aurait pu egalement contester la 
signification reelle du statut de pays associe que 
la Communaute Economique Europeenne accorde 
aux pays en voie de developpement a meme de 
l'obtenir. Que ces pays le recherchent d'eux-
memes ne prouve rien, sinon qu'ils sont con-
traints de choisir entre demander un statut de 
ce genre ou n'avoir pas de statut du tout. Cela 
pourrait trop aisement perpetuer le maintien de 
relations de premiere et de seconde categories. 
De toutes faQons, une modification des termes 
de l'echange ne peut etre realisee par la seule 
bonne volonte des Europeens. Mais !'Europe 
occidentale pourrait faire valoir son programme 
en la matiere dans une organisation comme 
l'O.C.D.E. qui groupe !'ensemble des pays in-
dustrialises non communistes. Encore faudrait-il 
que les Etats du tiers monde organisent, eux 
aussi, leur economie pour realiser des entites 
assez vastes pour constituer des partenaires vala-
bles des pays industrialises. 
28. Le cadre dans lequel nous abordons !'ap-
plication de ces politiques est des plus importants. 
Si une collaboration europeenne plus etroite a 
evidemment de la valeur, il est necessaire, en 
revanche, d'eviter la duplication des efforts, et 
de vastes regroupements tels que l'O.C.D.E. sont 
peut-etre plus appropries a cette fin. 
29. Il convient aussi que nous nous preoccupions 
de renforcer la participation de !'Europe aux ins-
titutions internationales dans lesquelles les pays 
en voie de developpement sont representes a 
l'heure actuelle sur un pied d'egalite. Naturel-
lement, le rapport J ackson sur les imperfections 
des institutions specialisees des Nations Unies 
justifie certaines inquietudes. Si ces institutions 
sont arrivees au point ou un rapport aussi criti-
que s'est revel€ necessaire, la responsabilite en 
incombe directement, du moins en partie, aux 
hommes politiques et aux parlementaires en acti-
vite en Europe occidentale et dans les autres 
pays democratiques. Le systeme des Nations 
Unies reflete le serieux et !'esprit constructif avec 
lesquels les pays membres sont prets a aborder 
le probleme. Le rapport Jackson a ceci d'impor-
tant que son auteur, malgre les lacunes qu'il met 
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of the agencies remained great. If that potential 
is to be fulfilled it is essential that far more 
thought and work in Western European coun-
tries goes into following through the recommen-
dations of Jackson and the evaluation of really 
soundly-based operational programmes. 
30. Whatever the discussions about the best 
means of multilateral co-operation - and the 
consortium approach, too, as used in the case of 
India and Pakistan has much to commend it -
there can be no doubt that multilateralism is 
indispensable. Competitive aid has too frequently 
been degrading to both giver and recipient. It 
has shown scant respect for objectively estab-
lished social and political priorities. Furthermore 
unco-ordinated assistance programmes coming in 
from different sources of origin, each with their 
own special terms of reference, whatever the 
diplomatic noises made in the direction of the 
local Ministry of Planning, have almost certainly 
guaranteed fragmentation - perhaps at times 
almost economic anarchy - where organisation 
and harmonisation were most needed. 
31. It is also indispensable to build up local 
genuine management resources. In effect to make 
development countries more dependent upon 
outside advice and guidance is self-destroying. 
George Woods, the previous President of the 
World Bank, dealt very convincingly with exist-
ing cynicism about the ability of developing 
countries to manage their own affairs when 
addressing a gathering of hardheaded Swedish 
bankers. He said : 
"The reason behind this... is not only the 
normal pressure of domestic priorities on 
governments and peoples, it is also a belief 
that waste, inefficiency and even dishonesty 
have all too often deflected resources from 
development. To give more aid now, it is 
said, would simply send good money after 
bad. There are few parliamentarians who do 
not have a favourite story of hair-raising 
waste - fertiliser left out in monsoon rain, 
grain devoured by rats, paved roads leading 
only to the President's country villa, foreign 
exchange stacked away in bank accounts 
abroad. Even some of the kinder critics 
question whether there is skill and adminis-
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trative capacity enough in developing coun-
tries to absorb more capital even if aid were 
to be increased. It is important, therefore, 
to try to disperse some of this grey fog of 
suspicion and discouragement by constant 
repetition of the actual facts. The average 
annual rate of economic growth of the 
poorer countries since the early 1950s has, 
in fact, surpassed 4.5% - a rate that can 
stand comparison with the pace achieved in 
the nineteenth century by the countries that 
were pioneering the industrial revolution in 
Western Europe and North America ... These 
relatively rapid growth rates have been due, 
without exception, to increased investment -
the average percentage of GNP applied to 
investment in the developing countries has 
risen to 15 % ; 80 % of all this effort has 
been achieved with capital provided by the 
developing nations themselves. The picture 
of pervasive waste and failure is simply not 
borne out by the facts." 
32. Your Rapporteur is convinced that if these 
judgn1ents of a man of the experience of George 
Woods together with the judgment of other 
distinguished statesmen like those serving on the 
Pearson Commission were more widely appre-
ciated amongst the electorate of Western 
European countries, in other words if it were 
more widely recognised that development is a 
partnership between the industrialised and the 
developing countries in which the contribution 
by the industrialised is by far the smaller part, 
public attitudes towards development policies 
would be far more positive. 
33. Development is dead if it is to be based 
upon the paternalism of the industrialised world. 
If politicians in the industrialised world do not 
all yet accept this, the leaders of the developing 
world themselves are making it plain. In fact the 
style, commitment and philosophy of the govern-
ment of any particular developing country is 
probably the most critical consideration in the 
development situation. In a spirit of partnership 
it is highly questionable whether the taxes, 
particularly of the less wealthy, in the industri-
alised countries should be utilised to support 
social and political systems where these resist or 
fail to grasp the essential policies for meaningful 
social progress. President Julius Nyerere in his 
Arusha Declaration said : 
en lumiere, reste convaincu du grand avenir de 
ces institutions. Si l'on veut que cet avenir se 
confirme, il est essentiel que les pays d'Europe 
occidentale consacrent beaucoup plus de reflexion 
et de travail a l'etude des recommandations de 
Jackson et a !'evaluation de programmes opera-
tionnels fondes sur des bases veritablement so-
lides. 
30. QueUes que soient les discussions sur les meil-
leurs moyens de realiser une cooperation multila-
terale - et la formule du consortium, elle aussi, 
telle qu'elle est appliquee pour l'Inde et le Pakis-
tan, n'est pas sans merite - il ne fait aucun doute 
que le « multilateralisme » est indispensable. 
L'aide concurrentielle a ete trop souvent degra-
dante et pour le donateur et pour le beneficiaire. 
Elle a montre peu de respect pour les priorites 
sociales et politiques objectivement etablies. De 
plus, l'absence de coordination des programmes 
d'assistance, emanant d'autorites differentes qui, 
elles-memes, ont chacune leurs normes particu-
lieres, a sans aucun doute conduit, malgre les 
representations diplomatiques faites aupres des 
ministres locaux du plan, A l'eparpillement -
quelquefois meme A une quasi-anarchie econo-
mique -la ou !'organisation et !'harmonisation 
etaient le plus necessaires. 
31. Il est aussi indispensable de constituer des 
ressources pour une veritable gestion sur le 
local. En effet, rendre les pays en voie de deve-
loppement plus tributaires des conseils et des 
orientations exterieurs va a l'encontre du but 
recherche. M. George Woods, ancien President 
de la Banque mondiale, a parle de fac;on tres 
convaincante du cynisme avec lequel on consi-
dere actuellement la capacite des pays en voie 
de developpement de gerer leurs propres affaires 
en declarant devant un groupe de banquiers sue-
dois extremement positifs : 
«Le motif sous-jacent ... n'est pas seulement 
la pression normale exercee par les priorites 
internes sur les gouvernements et les peuples, 
c'est aussi la certitude que le gaspillage, 
l'inefficacite, voire la malhonnetete, ont trop 
souvent detourne des ressources destinees au 
developpement. Accorder maintenant une 
aide accrue serait, dit-on, parfaitement inn-
tile. Il n'est guere de parlementaires qui 
n'aient en reserve une histoire favorite de 
gaspillage effarant: d'engrais laisses dehors 
par une pluie de mousson, de grain devore 
par les rats, d'avenues triomphales qui ne 
conduisent qu'A la maison de campagne du 
president, de devises accumulees dans des 
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banques etrangeres. Certains des critiques 
les plus tendres se demandent meme si les 
pays en voie de developpement possedent les 
capacites et les qualites administratives suf-
fisantes pour absorber davantage de capi-
taux, meme si l'aide devait etre augmentee. 
Il importe done d'essayer de dissiper en par-
tie cette suspicion et ce decouragement en 
rappelant constamment les faits. Depuis 
1950, le taux moyen de croissance economi-
que des pays pauvres a, en fait, depasse 
4,5 % par an ; c'est un taux qui peut soute-
nir la comparaison avec le rythme qu'ont 
connu au XIX• siecle les pays qui, en Europe 
occidentale et en Amerique du nord, etaient 
en tete de la revolution industrielle... Ces 
taux de croissance relativement rapides resul-
tent, sans exception, de !'augmentation des 
investissements ; le pourcentage moyen du 
P.N.B. consacre aux investissements dans les 
pays en voie de developpement est passe A 
15 % ; tout cet effort a ete realise a 80 %, 
grace aux capitaux fournis par les pays en 
voie de developpement eux-memes. L'impres-
sion d'un gaspillage et d'un echec generalises 
ne correspond pas du tout a la realite. » 
32. Votre rapporteur est convaincu que si, dans 
les pays d'Europe occidentale, le corps electoral 
etait plus sensible aux arguments d'un homme 
aussi averti que George Woods et a ceux d'autres 
hommes d'Etat aussi distingues que les membres 
de la commission Pearson, que si, en d'autres 
termes, on reconnaissait plus largement que le 
developpement implique, entre les pays indus-
trialises et les pays en voie de developpement, 
une association dans laquelle la contribution des 
premiers est de loin la moins importante, !'atti-
tude de I' opinion publique a l'egard des politiques 
de developpement serait beaucoup plus positive. 
33. Le developpement est condamne si l'on veut 
le fonder sur le paternalisme du monde indus-
trialise. Si tous les hommes politiques des pays 
industrialises ne l'admettent pas encore, les diri-
geants des pays en voie de developpement le 
soulignent. En fait, le style, les engagements et 
la philosophie du gouvernement d'un pays en 
voie de developpement quel qu'il soit, sont proba-
blement les elements les plus critiques dans ce 
domaine. Dans un esprit d'association, il est extre-
mement douteux que les impots, notamment ceu.x 
qui frappent les moins riches dans les pays indus-
trialises, doivent servir a soutenir des systemes 
sociaux et politiques quand ceux-ci ne veulent 
pas ou ne parviennent pas a adopter les politi-
ques essentielles a la realisation d'un veritable 
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"Even if it were possible for us to get 
enough money for our needs from external 
sources, is this what we really want 1 Inde-
pendence means self-reliance. Independence 
cannot be real if a nation depends upon gifts 
and loans from another for its development. 
Even if there was a nation, or nations, pre-
pared to give us all the money we need for 
our development, it would be improper for 
us to accept such assistance without asking 
ourselves how this would affect our inde-
pendence and our very survival as a nation. 
Gifts which start off or stimulate our own 
efforts are useful gifts. But gifts which 
weaken our own efforts should not be 
accepted without asking ourselves a number 
of questions." 
34. The Group of 77 in their Algiers Charter 
before the second UNCT AD reiterated the same 
theme: 
"Developing countries reiterate that the 
primary responsibility for their development 
rests on them. Developing countries are 
determined to contribute to one another's 
development." 
35. Dr. Robert Gardiner, the distinguished 
Ghanaian head of the Economic Commission for 
Africa has also expressed the same conviction : 
"Africa and African countries are very well 
aware that the main effort in their economic 
development must be their own. They have 
no illusions about the implications of merely 
existing on the basis of an international dole. 
Even if such were possible, it would be 
rejected. What Africans seek is the oppor-
tunity to achieve a sufficiently high level of 
economic development to enable them freely 
to determine their own economic and poli-
tical policies. It is in this context that the 
question as to whether aid can help may be 
properly raised ; and the question is not one 
of choosing between African and foreign 
effort. It is one of determining the ways in 
which the international community can pro-
vide the marginal assistance needed to 
shorten the time required to attain higher 
income levels." 
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W. Political challenges 
36. The views expressed in this paragraph do 
not represent the unanimous opinion of the 
Committee, but your Rapporteur believes that 
in the context of international interdependence 
Western European attitudes towards the third 
world must take into account more than social 
and economic relationships. It is impossible to 
stand aside from or to remain neutral towards 
political confrontations where they exist. In the 
Middle East where the two super powers are 
intimately involved without necessarily being in 
absolute command of developments, and where 
they have an acute awareness of the dangers of 
escalation to the point of direct confrontation, 
Western Europe has a special responsibility 
within the general international context includ-
ing the United Nations to be ready with a new 
initiative which might be in the form of guaran-
tees or resources for policing or supervising a 
settlement. In South-East Asia Western Europe 
again may have opportunities to assist in final 
long-term solutions to the existing tensions and 
conflicts especially during any sensitive period 
of genuine attempt by the United States to 
withdraw from direct participation. Whatever 
the short-term upheavals at the United Nations 
and elsewhere it is obvious that no lasting stabil-
ity can be achieved in this part of the world 
without the co-operation of China and therefore it 
is urgent that Western Europe should foster in 
every way possible Chinese admission to the 
United Nations on an acceptable formula which 
would have to include a reasonable status for 
Taiwan although presumably this island cannot 
be expected to go on enjoying a place in the 
Security Council. Similarly in Latin America 
Western Europe is in a position to provide the 
form of sensitive understanding for new political 
developments which it may be difficult for 
various historical and political reasons for the 
United States to provide, at least initially. 
37. Various Latin American countries have 
governments which provide an example of impor-
tant economic progress under a democratic 
regime. 
38. It is impossible to make sweeping generalisa-
tions concerning the political situation in Latin 
America. The political situation of each of the 
twenty republics is different because of specific, 
ethnic, social, cultural or economic problems. 
progres social. Le President Julius Nyerere, dans 
sa declaration d' .Arusha, s'est exprime en ces 
termes: 
« Meme si nous pouvions obtenir de l'exte-
rieur des fonds suffisants pour nos besoins, 
est-ce vraiment ce que nous voulons Y Etre 
independant, c'est ne compter que sur ses 
propres ressources. L'independance ne peut 
etre veritable si le pays est tributaire des 
dons et des prets d'un autre pays pour son 
developpement. Meme si un pays, ou des 
pays, etaient disposes a nous donner tout 
!'argent dont nous avons besoin pour notre 
developpement, il serait deplace que nous 
acceptions cette assistance sans nous deman-
der quelle incidence elle aurait sur notre 
independance et notre survie meme en tant 
que nation. Les dons qui declenchent ou sti-
mulent nos propres efforts sont des dons 
utiles, mais il ne convient pas d'accepter 
sans nous poser certaines questions les dons 
qui les ralentissent. » 
34. Le Groupe des 77 a repris ce theme dans 
la Charte d'Alger, avant la deuxieme conference 
de la C.N.U.C.E.D. : 
« Les pays en voie de developpement rappel-
lent que c'est a eux qu'incombe au premier 
chef la responsabilite de leur developpement. 
Les pays en voie de developpement sont 
determines a contribuer a leur developpe-
ment mutuel. :. 
35. Le Dr Robert Gardiner, le distingue presi-
dent ghaneen de la Commission economique pour 
l'Afrique, a exprime la meme conviction: 
4* 
« L'Afrique et les pays africains sont parfai-
tement conscients qu'en matiere de develop-
pement economique, le principal effort doit 
venir d'eux-memes. Ils ne se font pas d'illu-
sions sur ce qu'implique une existence ne 
reposant que sur la charite internationale. 
Meme si elle etait possible, i1 faudrait la 
rejeter. Ce que demandent les pays africains, 
c'est la possibilite de parvenir a un degre 
de developpement economique suffisamment 
eleve pour leur permettre de determiner 
librement leurs propres orientations econo-
miques et politiques. C'est dans ce contexte 
que l'on peut se demander, a juste titre, si 
l'aide peut etre utile j et il ne s'agit pas de 
choisir entre !'effort africain et l'effort 
etranger. Ce dont il s'agit, c'est de deter-
miner les moyens permettant a la commu-
naute internationale d'apporter !'assistance 
marginale necessaire pour reduire les delais 
requis pour atteindre un revenu plus eleve. » 
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W. Problemes politiques 
36. Les vues exprimees dans ce paragraphe 
n'expriment pas l'avis unanime de la commis-
sion, mais votre rapporteur pense que, dans le 
contexte de l'interdependance internationale, 
!'Europe occidentale doit, dans son attitude 
envers le tiers monde, tenir compte de facteurs 
depassant les relations sociales et economiques. 
11 est impossible de se desinteresser des affronte-
ments politiques la ou ils se produisent, ou bien 
de rester neutre. Au Proche-Orient, ou les deux 
superpuissances sont profondement impliquees 
sans etre necessairement maitresses absolues des 
evenements, et ou elles sont extremement cons-
cientes du risque de voir degenerer le conflit 
en un affrontement direct, l'Europe occidentale 
a une responsabilite particuliere dans le contexte 
international general, y compris les Nations 
Unies ; elle doit etre prete a proposer une nou-
velle formule qui pourrait prendre la forme de 
garanties ou de fonds destines a faire respecter 
ou a controler !'application d'un reglement. Dans 
le Sud-est asiatique, !'Europe occidentale peut, 
la encore, avoir !'occasion d'aider a trouver des 
solutions definitives a long terme aux tensions 
et aux conflits actuels, notamment pendant la 
periode critique ou les Etats-Unis tenteraient ve-
ritablement de renoncer a toute participation di-
recte. Quels que soient les remous a court terme 
aux Nations Unies et ailleurs, il est evident qu'on 
ne peut parvenir a une stabilite durable dans 
cette partie du monde sans la cooperation de la 
Chine ; c'est pourquoi il est urgent que l'Europe 
occidentale favorise, par tous les moyens pos-
sibles, !'admission de la Chine aux Nations Unies, 
selon une formule acceptable qui devrait corn-
prendre un statut equitable pour Formose, encore 
qu'il ne faille pas s'attendre, sans doute, a ce 
qu'elle continue de sieger au Conseil de securite. 
De meme, en Amerique latine, !'Europe occi-
dentale peut faire preuve d'une forme de compre-
hension de la nouvelle evolution politique que, 
pour diverses raisons historiques et politiques, les 
Etats-Unis peuvent difficilement manifester, du 
moins au debut. 
37. Il existe actuellement, dans plusieurs pays 
d'Amerique latine, des gouvernem~nts qui four-
nissent l'exemple de progres economiques impor-
tants dans un regime democratique. 
38. En ce qui concerne l'Amerique latine, il est 
impossible de generaliser la situation politiquc 
«in globo ». Chacune des vingt republiques se 
trouve dans une situation politique differente en 
raison de problemes specifiques, techniques, so-
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Alongside dictatorships there are countries with 
more or less efficient democratic institutions. 
There is still considerable social injustice despite 
varying efforts by many governments to improve 
living conditions. An indication of this is to be 
seen in the increased GNP (6.5 % compared with 
4.7 % in 1961) and the rate of industrial growth, 
which reached almost 8 % in 1969 as compared 
with 6 % in 1961. Although there are still some 
conservative governments, others are progres-
sive. Before the war, there were dictatorships in 
Brazil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela 
and the Central American countries (Nicaragua, 
Guatemala, the Dominican Republic, Haiti and 
Ecuador), but nowadays this is limited to Cuba, 
Haiti and those governments which have tem-
porarily shelved the parliamentary system -
sometimes, it is claimed, for the good of the 
people, as in Peru, where it had proved impos-
sible to effect essential reforms. 
39. Social imbalance, although diminishing, 
goes hand in hand with economic imbalance. 
Basic products from Latin America are 
known to have too low a selling price, but 
they represent about 80 % of its resources. 
Quotas and customs barriers, often discrimi-
natory, stand in the way of balanced terms of 
trade between countries producing raw materials 
or basic products at a ridiculously low profit 
level and industrialised countries which sell them 
manufactured products at high and very pro-
fitable prices. In such circumstances there is no 
hope of even partly bridging the gap between 
them. Although appreciable, the assistance that 
industrialised countries afford to the Latin 
American countries is insufficient. There is no 
easy solution to the grave problems facing these 
countries : the fast rise in population, the diffi-
culty of providing education at all levels, parti-
cularly technical, the handicap of over-stretched 
lines of communication, growing transport costs, 
and the hazards of existing industrialisation 
which it would be difficult to develop to any 
extent. There can be no question of creating 
unprofitable industries, and the development of 
mechanisation might lead to increased un-
employment, which is already too high in these 
mining or agricultural countries. Europe has 
duty towards the Latin American countries and 
must encourage their economic recovery ; it could 
afford substantial educational assistance which 
should be closely supervised if the countries are 
to be kept out of the grip of communist ideology 
or increased North American economic hegemony. 
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40. If Western Europe did not succeed in estab-
lishing relations with such countries, the com-
munist powers might easily turn this to their 
advantage. 
41. In this first report it is not possible to con-
sider an unlimited number of cases, but your 
Rapporteur has selected one more that seems to 
him particularly characteristic and which 
directly affects Western Europe, that of South-
ern Africa. Here, however, your Rapporteur's 
views failed to obtain the backing of the Com-
mittee as a whole. 
42. Foreign policy at times appears to be more 
and more the art of trying to adjust to new 
developments before they overtake and finally 
swamp us. There is a lamentable tendency to fail 
in looking ahead sufficiently to avoid unneces-
sary crises. Whatever the efficiency of authori-
tarian methods within Southern Rhodesia, the 
Portuguese territories of Southern Africa, South-
West Africa and the Republic of South Africa 
itself which may enable the relevant authorities 
and governments to present a picture of outward 
calm, your Rapporteur is convinced that in 
Southern Africa there are the makings of serious, 
new, lasting conflicts. Unless the real democracies 
of Western Europe with their frequently-
proclaimed commitment to justice and human 
rights can deal more carefully with the problems 
raised firstly by racial discrimination and 
secondly by the equally evil hatred and passions 
which it encourages, the leaders of that majority, 
frequently against their better judgment, will be 
compelled to turn increasingly to those com-
munist powers which are prepared to supply 
practical support. It is not just a danger of the 
extension of Russian or Chinese influence ; it is 
the threat of a competition between China and 
Russia for influence which Western Europe 
should take seriously. 
43. It has been argued that Western Europe 
should not directly or indirectly interfere in 
conflicts in this part of Africa. It should cer-
tainly refrain from any attempt, either political 
or economic, to impose its ideologies and tradi-
tions on the young African States which must 
all develop in accordance with their own laws 
and their own methods. While recognising that 
there may be major differences between political, 
economic and social conditions in South Africa, 
Rhodesia and the Portuguese colonies, your Rap-
porteur thinks Western Europe should encourage 
ciaux, culturels, economiques. 11 existe des dicta-
tures et des pays ayant des institutions democra-
tiques fonctionnant plus ou moins bien. Des 
injustices sociales considerables subsistent malgre 
un effort plus ou moins important effectue par 
de nombreux gouvernements pour ameliorer les 
conditions de vie. L'accroissement du P.N.B. en 
est une preuve (6,5% contre 4,7% en 1961) ainsi 
que le taux de croissance industrielle atteignant 
pres de 8 % en 1969 contre 6 % en 1961. S'il 
existe encore des gouvernements conservateurs, 
d'autres sont progressistes. Les pays d'Amerique 
latine (Bresil, Argentine, Bolivie, Paraguay, 
Venezuela) et les pays d'Amerique centrale (Ni-
caragua, Guatemala, Republique Dominicaine, 
Hai:ti, Equateur) etaient des dictatures avant 
guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus que Cuba, 
Hai:ti et des gouvernements qui ont mis en veil-
leuse le parlement, parfois, disent-ils, pour le bien 
de leurs populations, comme au Perou, vu l'im-
possibilite de realiser des reformes indispensables. 
39. Le desequilibre social qui, malgre tout, 
s'amenuise est fonction du desequilibre economi-
que. Il est admis que les produits de base en 
provenance de l'Amerique latine se vendent a un 
cours trop has ; or, ils constituent environ 80 % 
de leurs ressources. Les contingents et barrieres 
douanieres, souvent discriminatoires, font obsta-
cle a tout equilibre dans les termes des echanges 
entre les pays producteurs de matieres premieres 
ou produits de base a des prix de rentabilite deri-
soire et les pays industrialises qui leur vendent 
des produits fabriques a des prix eleves et tres 
rentables. Dans ces conditions, on ne peut esperer 
combler, meme partiellement, le fosse existant 
entre eux. L'aide des pays industrialises a l'Ame-
rique latine est appreciable, mais insuffisante. 
On ne peut resoudre les graves problemes qui 
assaillent ces pays : explosion demographique, 
difficulte d'assurer l'enseignement a tous les ni-
veaux, surtout technique, handicap de voies de 
communication trop etendues, accroissement des 
frais de transport et aleas d'une industrialisation 
qui existe deja, mais qu'il est difficile de deve-
lopper considerablement. On ne peut penser a 
creer des industries non rentables, et une meca-
nisation trop grande risquerait d'accroitre le cho-
mage, deja excessif, de ces pays miniers ou agri-
coles. L'Europe a des devoirs vis-a-vis des pays de 
l'Amerique latine. Elle doit favoriser leur redres-
sement economique et peut leur accorder une 
substantielle aide pedagogique, qu'elle doit con-
troler si elle veut les preserver d'une emprise 
ideologique communiste OU d'une hegemonie CCO· 
nomique accrue de l'Amerique du nord. 
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40. Si l'Europe occidentale ne reussissait pas a 
etablir des relations avec de tels pays, les puis-
sances communistes pourraient trop aisement en 
tirer parti. 
41. Dans ce premier rapport, il n'a pas ete pos-
sible d'examiner un nombre illimite de cas, mais 
votre rapporteur en a choisi encore un qui lui 
semble particulierement caracteristique et qui 
interesse directement l'Europe occidentale, celui 
de l'Afrique australe. Toutefois, les idees qu'il y 
developpe n'ont pas recueilli l'assentiment de 
!'ensemble de la commission. 
42. La politique etrangere semble, quelquefois, 
etre de plus en plus l'art de tenter de s'adapter 
aux evenements avant qu'ils ne nous atteignent 
et finalement nous submergent. Il existe une ten-
dance regrettable a ne pas regarder suffisamment 
loin devant soi pour eviter les crises inutiles. 
Quelle que soit, en Rhodesie du sud, dans les 
territoires portugais d'Afrique du sud, en Afrique 
du Sud-ouest et dans la Republique de l'Afrique 
du sud elle-meme, l'efficacite des methodes auto-
ritaires qui permet aux autorites et aux gouver-
nements de ces pays de presenter a l'exterieur 
l'image du calme, votre rapporteur est convaincu 
que l'Afrique du sud porte en elle les germes 
de nouveaux conflits serieux et durables. Si les 
veritables democraties d'Europe occidentale qui 
se reclament frequemment de la justice et des 
droits de l'homme ne parviennent pas a se pen-
cher plus soigneusement sur les problemes que 
posent la discrimination raciale, d'une part, les 
haines et les passions egalement nefastes qu'elle 
encourage, d'autre part, les dirigeants de la majo-
rite, souvent contre leur gre, seront contraints 
de se tourner de plus en plus vers les puissances 
communistes qui sont disposees a leur apporter 
un appui concret. Il ne s'agit pas seulement du 
danger de voir s'etendre !'influence russe ou 
chinoise ; c'est la menace d'une lutte d'influence 
entre la Chine et la Russie que !'Europe occiden-
tale doit prendre au serieux. 
43. On a pretendu que l'Europe occidentale ne 
devrait pas intervenir indirectement ni directe-
ment dans les conflits de cette region de l'Afri-
que. Elle devrait certainement renoncer a toute 
tentative, soit sur le plan politique, soit sur 
le plan economique, pour imposer ses ideolo-
gies et ses traditions aux jeunes Etats africains 
qui doivent se developper tous selon leurs propres 
lois et leurs propres methodes. Tout en recon-
naissant qu'il peut y avoir d'importantes diffe-
rences entre les conditions politiques, economi-
ques et sociales que connaissent l'Afrique du sud, 
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all attempts made in these countries to overcome 
racial discrimination or the consequences of 
colonisation and to open the way for a peaceful 
future enabling all the inhabitants of these 
countries, white or black, to look forward to equal 
rights. Lastly, if it is not to abandon the prin-
ciples of neutrality, it should adopt a 
friendly, benevolent attitude towards all those 
who cannot speak out for the freedom of internal 
institutions before they have acquired indepen-
dence and self-determination. All countries that 
are members of WEU belong to the Atlantic 
Alliance which is an exclusively defensive 
alliance formed only to defend the western world 
against communist aggression if the need should 
arise. We cannot accept the transfer of NATO 
arms to areas where crises develop that are in 
no way connected with the principles of the 
defence of the western world 1• 
44. There is other evidence to show that by a 
badly co-ordinated and often erroneous policy the 
West often damages its own interests at the same 
time as its prestige in some African countries. 
For example, the West failed to understand the 
politically vital need for a railway linking Lusaka 
with the coast and which would not pass through 
the territory of Rhodesia, Portugal or the 
Republic of South Africa. Zambia made consi-
derable efforts to mobilise the necessary resources 
first through the World Bank and subsequently 
from other western centres only to be rebuffed 
on each occasion. The Chinese are, of course, now 
building the railway. 
45. Botswana, Swaziland and Lesotho with their 
African majority governments also deserve 
constant economic co-operation from Western 
Europe to ensure a soundly balanced foundation 
for their independence. 
1. Your Rapporteur himself, together with parliamen-
tary colleagues from Britain, has dug from damaged buil-
dings in a Zambian village on the border with Mozambi-
que fragments of weapons which were subsequently iden-
tified as of NATO specification. Since NATO weapons 
are intended solely for the defence of Western Europe, it 
is essential that full enquiries should be made on each 
occasion when a country belonging to the Atlantic Alliance 
is accused of supplying arn1s to countries in Southern 
Africa and it is essential that, where necessary, everything 
should be done to put a stop to such deliveries. 
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46. To take a more critical and more rational 
policy on a longer-term basis towards Southern 
Africa may be justified on grounds of moral 
philosophy but it is not only a moral issue : it is 
the only viable course of enlightened self-interest. 
To fail would not only have grave ramifications 
within this particular part of the world but would 
have an adverse impact on race relations through-
out the world. We ignore at our peril that there 
is a super power to be - China - waiting in the 
wings anxious to identify itself with the exploited 
majority largely not of white colour. 
IV. The United Nations 
47. No report of this kind would be complete 
without a reference to the United Nations. It is 
tempting for politicians in Western Europe and 
elsewhere to express their exasperation with this 
unique international institution without taking 
seriously the need for a constructive approach 
towards it. No one can pretend that there are not 
gigantic weaknesses in its work. However, it 
remains the only assembly in the world where 
all powers large and small are provided with a 
platform on which to express their opinions and 
in which the super powers are compelled to 
subject themselves to cross-examination and 
criticism by the world community as a whole. 
Parliamentary institutions took many centuries 
to evolve in the context of the nation-State. It is 
naive to assume that a world institution of this 
kind can establish an authoritative and effective 
role within decades. Nevertheless if we accept 
that conflicts between small nations (even as 
argued earlier within nations themselves) can 
contain the seeds of worldwide devastation a 
forum of this character is indispensable. 
48. It is therefore essential for Western Euro-
pean powers to work together so as to increase the 
effectiveness of their action. If this is to happen 
there will have to be active and continuing discus-
sion of the United Nations and what happens 
there within the parliamentary institutions of 
Western Europe. 
jV. Postscript 
49. For a variety of reasons, discussions about 
Western European institutions have become 
la Rhodesie et les colonies portugaises, votre 
rapporteur pense que l'Europe occidentale 
devrait encourager tous les efforts entrepris 
dans ces pays pour vaincre les discriminations 
raciales ou les sequelles de la colonisation et pour 
ouvrir la voie a un avenir pacifique qui permette 
a tous les habitants de ces pays, de race blanche 
ou de race noire, de vivre dans la perspective 
d'une egalite des droits. Elle devrait, enfin, si 
elle ne veut pas abandonner les principes de 
neutralite, adopter une attitude bienveillante et 
amicale envers tous ceux qui ne peuvent pas 
prendre parti pour la liberte des institutions in-
ternes avant d'avoir acquis leur independance et 
leur autodetermination. Tous les pays membres 
de l'U.E.O. appartiennent eux-memes a I' Alliance 
atlantique. Il s'agit exclusivement d'une alliance 
defensive destinee seulement a defendre, le cas 
echeant, le monde accidental contre une agression 
communiste. Nous n'acceptons pas que les armes 
de l'O.T.A.N. soient transferees dans des regions 
ou se deroulent des crises qui n'ont rien a voir 
avec les principes de la defense du monde occi-
dental1. 
44. Il y a d'autres temoignages qui prouvent que 
l'Occident, de par une politique mal concertee 
et souvent equivoque, lese, dans certains pays 
africains, ses propres interets en meme temps que 
son prestige. Par exemple, l'Occident n'a pas 
compris la necessite vitale, sur le plan politique, 
de relier Lusaka a la cote par une ligne de che-
min de fer ne traversant pas le territoire rhode-
sien, portugais ou sud-africain. La Zambie a fait 
des efforts considerables pour reunir les credits 
necessaires en s'adressant d'abord a la Banque 
mondiale, puis a d'autres centres occidentaux, 
mais elle s'est heurtee chaque fois a un refus. 
Naturellement, ce sont maintenant les Chinois 
qui construisent la ligne en question. 
45. Le Botswana, le Swaziland et le Lesotho, 
dont les gouvernements sont a majorite africaine, 
meritent aussi une cooperation economique cons-
tante de l'Europe occidentale pour assurer une 
base sainement equilibree a leur independance. 
1. Votre rapporteur lui-meme, avec des collegues du 
parlement britannique, a retire des decombres d'un vil-
lage de Zambia, a la frontiere du Mozambique, des frag-
ments d'armes qui ont ete identifiees par la suite comma 
etant conformes aux specifications de l'O.T.A.N. Les 
armes de l'O.T.A.N. etant destinees uniquement a la 
defense de !'Europe occidentale, ii importe de faire de 
serieuses enquetes chaque fois qu'un pays de l'Alliance 
atlantique est accuse de livrer des armes a des pays de 
I' Mrique australe et il est necessaire que, le cas echeant, 
tout soit fait pour qu'il soit mis fin a de telles livraisons. 
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46. L'adoption d'une politique con«;ue a plus 
long terme, plus critique et plus rationnelle a 
l'egard de l'Afrique du sud peut se justifier sur 
le plan de la morale philosophique, mais il ne 
s'agit pas seulement d'un probleme moral : c'est 
la seule maniere possible de defendre nos interets 
bien compris. Un echec aurait, non seulement de 
graves repercussions dans cette region particu-
liere, mais encore une incidence defavorable sur 
les relations raciales dans le monde entier. Nous 
ignorons, a nos risques et perils, qu'une super-
puissance en devenir - la Chine - attend dans 
les coulisses, impatiente de s'identifier a la majo-
rite des exploites eomposee en grande partie de 
peuples de couleur. 
IV. Les Nations Unies 
47. Un rapport de ce genre ne saurait etre com-
plet s'il ne mentionnait pas les Nations Unies. 
Il est tentant, pour les hommes politiques d'Eu-
rope occidentale et d'ailleurs, d'exprimer leur 
exasperation contre cette institution internatio-
nale unique en son genre sans envisager serieu-
sement la necessite d'adopter a son egard une 
attitude constructive. Personne n'oserait preten-
dre que ses travaux ne souffrent pas d'insuf-
fisances manifestes, mais elle n'en reste pas moins 
la seule assemblee au monde ou toutes les nations, 
petites et grandes, puissent faire entendre leur 
voix et ou les superpuissances soient obligees de 
se soumettre aux questions et aux critiques de 
la communaute mondiale tout entiere. Les insti-
tutions parlementaires ont mis plusieurs siecles 
pour se developper dans le cadre de l'Etat-nation. 
Il est done naif de supposer qu'une institution 
mondiale de ce genre puisse assumer en quelques 
decennies un role efficace et indiscute. Nean-
moins, si nous admettons que les conflits entre 
petites nations (ou meme les conflits internes, 
comme nous l'avons dit plus haut) peuvent por-
ter en eux les germes d'une catastrophe mondiale, 
un forum de ce genre est indispensable. 
48. Il est done essentiel, pour les puissances de 
l'Europe occidentale, de cooperer afin d'accroltre 
l'efficacite de leur action. Pour cela, il faudra 
que les institutions parlementaires d'Europe occi-
mentale discutent activement et constamment des 
Nations Unies et de leurs activites. 
V. Post-scriptum 
49. Pour toutes sortes de raisons, le debat sur 
les institutions de l'Europe occidentale est aujour-
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dominated by considerations of defence, economic 
stability, economic growth, common currency, 
internal agricultural policy and the like. If the 
spirit of democracy is to be preserved and 
enabled to flourish and if the imagination and 
commitment of the younger generation is to be 
won, discussion and debate within these Western 
European institutions will have to become far 
more concerned with these major problems 
concerning humanity as a whole. It is by the 
degree of courage and determination shown in 
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accepting the challenge presented by them that 
our community will progress or wither. One of 
the most striking factors about much of the 
articulate leadership of the younger generation 
in Western Europe is its instinctive feeling that 
the world is becoming increasingly one and that 
purely national loyalties are consequently to some 
extent outdated. It is worth reflecting whether 
consciously or unconsciously this generation has 
not understood far better than its elders the 
nature of human existence from now onwards. 
d 'hui domine par des considerations interessant 
la defense, la stabilite economique, la croissance 
economique, la monnaie commune, la politique 
agricole interne, etc. Si l'on veut preserver !'es-
prit de la democratie et lui permettre de fleurir 
et si l'on veut seduire !'imagination et obtenir 
!'engagement des jeunes generations, il faut que 
les debats au sein de ces institutions se preoc-
cupent bien davantage des grands problemes qui 
concernent 1 'humanite tout entiere. C'est grace 
au courage et a la determination dont elle fera 
60 
DOOUMENT 553 
preuve en relevant le defi qu'ils constituent que 
notre communaute progressera ou deperira. 
L'une des caracteristiques les plus frappantes de 
la majorite des dirigeants de la jeune generation 
en Europe occidentale est la conscience instinc-
tive de l'unite croissante du monde et, de ce fait, 
du caractere en partie perime des loyautes pure-
ment nationales. Il est interessant de se demander 
si, consciemment ou non, cette generation n'a pas 
beaucoup mieux compris que ses aines queUe sera 
desormais la nature de !'existence humaine. 
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on the Brussels Treaty and the European institutions 
(Prospects for Western European Union) 
Impressed by the need for the non-neutral Western European democracies so far as possible to speak 
with one voice at the forthcoming European security conference and consequently at least to possess in 
advance thereof some reasonably effective means for formulating a common policy; 
Aware that all the governments concerned at present apparently desire to make at any rate some 
progress towards this end in the context of the procedure for political consulation recently adopted by the 
six EEC powers *, while some wish, in addition, to make continued use, so far as defence is concerned, of 
the unofficial NATO "Eurogroup"; 
Holding nevertheless the view that the modified Treaty of Brussels still provides an excellent basis 
for eventually constructing some Western European political and defensive grouping within the Atlantic 
Alliance and that it should in no case be further modified, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Together with such candidates for membership of the EEC as may wish to join them, and in the 
light of any detailed suggestions that the Assembly may put forward : 
(a) Consider how as a result of the likely extension of the EEC the existing machinery of WEU may 
best be adapted to that now being built up under the present procedure of the Six, or vice versa ; 
(b) Examine, together with the Assembly, the new forms that the dialogue between the Assembly and 
the Council might take following the enlargement of the Communities ; 
(c) Make a real effort to set up a Western European armaments agency, involving standardisation of 
European armaments, designed to produce a more efficient defence for the same, or even at reduced 
cost, thus establishing Western Europe as a valid "partner" of the United States in a continuing 
Atlantic Alliance. 
• Hereafter referred to as the "Six" procedure. 
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Convaincue qu'il est necessaire, pour les democraties d'Europe occidentale qui ne sont pas neutres, 
de parler autant que possible d'une seule voix ala future conference sur la securit6 europeenne et, par con-
sequent, de disposer des avant sa reunion, au moins d'un instrument assez efficace pour formuler une politique 
commune; 
Consciente de ce que tous les gouvernements interesses paraissent actuellement desireux de faire 
tout au moins certa.ins progres en cette direction dans le cadre de la procedure de consultation politique 
recemment adoptee par les six puissances de la C.E.E. * tandis que certa.ins souha.itent en outre continuer 
a utiliser, en matiere de defense, « l'Eurogroupe » qui fonctionne de :fa«;on officieuse au sein de l'O.T.A.N.; 
Estimant, neanmoins, que le Traite de Bruxelles revise reste une base excellente pour constituer even-
tuellement un groupement politique et defensif ouest-europeen plus elabore au sein de 1' Alliance atlantique 
et qu'il ne doit, en aucun cas, subir de nouvelles modifications, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
En accord avec les pays candidats ala C.E.E. qui voudraient se joindre a lui, et a la lumiere de toute 
suggestion detaillee que pourrait formuler l'Assemblee: 
(a) D'examiner quel serait le meilleur moyen, apres l'elargissement probable de la C.E.E., d'a.dapter 
le mecanisme existant de l'U.E.O. a celui qui est actuellement en cours d'elaboration dans le cadre 
de la procedure des Six, ou de realiser !'adaptation inverse; 
(b) D'examiner, de concert avec l'Assemblee, les formes nouvelles que pourrait prendre le dia.logue 
entre 1' Assemblee et le Conseil a la suite de l'elargissement des Communautes ; 
(c) De faire un reel effort pour creer une Agence des armements de !'Europe occidentale, impliquant 
la standardisation des armaments europeens et con9ue pour fournir une defense plus efficace, a frais 
ega.ux ou meme inferieurs, afin de fa.ire ainsi de !'Europe occidentale un « pa.rtenaire » va.lable des 
Etats-Unis a l'interieur d'une Alliance atlantique qui subsisterait. 




(submitted by Lord Gladwyn, Rapporteur) 
I. Retrospect 
1. In this report an attempt will be made to 
describe briefly the position now reached as 
regards the co-ordination of Western European 
foreign and defence policies and to examine the 
courses now apparently open to the signatories 
of the revised Treaty of Brussels (1954). Such 
an attempt appears to be all the more necessary 
now that the British Parliament has approved, 
by a large majority, the "terms" negotiated for 
the entry of the United Kingdom into the EEC 
and that all the probabilities are that Britain 
will be a full member of the Communities by 
January 1973. 
2. Members of the Committee will hardly wish 
to recall much, rather sad, history well known 
to all of them. Throughout the years, and notably 
since 1959 when it began to find its feet, the 
Assembly has played a part on which it can 
look back with great pride. For the last twelve 
years it has consistently urged the seven govern-
ments to be active in evolving a common Western 
European defence policy ; to harmonise their 
foreign policies ; and, more generally, to build 
up Western Europe as a valid partner of the 
United States in a continuing Atlantic Alliance. 
It has constantly drawn attention to various 
ways in which these objectives could be achieved; 
it has recommended suitable techniques ; above 
all, it has represented that an almost essential 
preliminary for any real progress would be an 
extension of the European Communities so as 
to include the United Kingdom. 
3. Notable parliamentary figures from all the 
seven countries have done their utmost to further 
these necessary ends, the validity of which is 
now at long last generally admitted. Their names 
will live in the history of our time. Reports 
presented by these excellent parliamentarians 
have had, incontestably, a considerable effect on 
parliamentary and public opinion in all the seven 
countries of our Union. In the dark days they 
never lost heart. For they knew, as many others 
of us knew, that eventually, and by the very 
force of things, all the -..;y estern European 
democracies would have in some way to unite if, 
in a very dangerous world, they were to preserve 
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their way of life and, indeed, their essential 
freedoms. 
4. And yet, during these twelve long years, 
they could not have been blamed if they had 
despaired of ever reaching their objective. After 
all, hardly any of the numberless excellent 
reports of the Assembly have been whole-
heartedly, if at all, accepted by the Ministers; 
indeed the vast majority have been quietly 
ignored. Efforts to achieve a "dialogue" with 
the Ministers themselves have, generally speak-
ing, proved abortive. There has, for one reason 
or another, never been a collective will on the 
part of the governments to make WEU function 
in the field of foreign policy and defence in 
collaboration with the Assembly. Whatever succes 
d'estime Assembly debates may have had in 
parliamentary and other circles- and even here 
it is a fact that the metropolitan newspapers 
(other than the Parisian) have not usually given 
them much publicity - and however lucky it 
has been in possessing an excellent secretariat 
which can at least formulate the issues and pre-
pare the ground for any progress, it remains 
unfortunately true that WEU has had very little 
direct effect on the elaboration of any common 
Western European foreign and defence policy or 
even on the emergence of any common Western 
European attitude. It is for this very reason, no 
doubt, that the often admirable debates in the 
Assembly have never had the effect that they 
should have had in the various national parlia-
ments. 
5. This was, no doubt, not the result of any 
ill-will on the part of the seven Ministers -
many of whom over the years treated the Assem-
bly with much outward respect and often made 
before it policy statements of considerable indi-
vidual value and interest. It was partly the result 
of the fact that WEU had, under the treaty, 
vested most of its defence obligations in NATO, 
those concerning economic and social and cultural 
affairs having been, of course, transferred to 
the OECD and the Council of Europe ; and 
partly because the internal stresses and strains in 
the Council did not permit its coming to any 
very definite conclusion on most of the recom-
mendations of the Assembly. Whatever the 
reason, the fact is that throughout the govern-
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Expose des motifs 
(presente par Lord Gladwyn, rapporteur) 
I. Retrospective 
1. Dans le present rapport, nous tenterons de 
decrire aussi brievement que possible la situation 
actuelle en ce qui concerne la coordination des 
politiques de l'Europe occidentale en matiere 
d'affaires etrangeres et de defense, et d'exami-
ner les voies qui semblent s'ouvrir desormais aux 
signataires du Traite de Bruxelles revise (1954). 
Cette tentative parait d'autant plus necessaire 
que le Parlement britannique a maintenant 
approuve, a une importante majorite, les « condi-
tions» negociees pour l'entree du Royaume-Uni 
dans la C.E.E. et que, selon toute probabilite, la 
Grande-Bretagne sera membre de plein droit des 
Communautes des janvier 1973. 
2. Les membres de la commission ne souhaite-
ront probablement pas s'attarder sur une histoire 
assez triste, bien connue de tous. Au cours des 
annees, et notamment depuis 1959, epoque a la-
queUe elle a commence a prendre de !'assurance, 
l'Assemblee a joue un role dont elle peut s'enor-
gueillir. Ces douze dernieres annees, elle n'a cesse 
de presser les sept gouvernements d'agir en de-
finissant une politique de defense commune en 
Europe occidentale, d'harmoniser leurs politi-
ques etrangeres et, plus generalement, de faire 
de l'Europe occidentale un partenaire valable des 
Etats-Unis au sein d'une Alliance atlantique qui 
subsisterait. Elle n'a cesse d'attirer !'attention 
sur les diverses manieres d'atteindre ces objec-
tifs ; elle a preconise les techniques appropriees 
et, surtout, elle a fait valoir que la base essen-
tielle de tout progres veritable serait !'extension 
des Communautes europeennes par !'adhesion du 
Royaume-Uni. 
3. Dans les sept pays, de hautes figures parle-
mentaires ont fait tout leur possible pour secon-
der ces objectifs dont la necessite et la valeur 
sont enfin generalement reconnues. Leurs noms 
s'inscriront dans 1 'histoire de notre epoque. Les 
rapports presentes par ces eminents parlemen-
taires ont eu incontestablement une incidence 
considerable sur !'opinion parlementaire et !'opi-
nion publique dans les sept pays de I 'Union. Aux 
heures sombres, ils n'ont jamais perdu courage 
car ils savaient, comme bien d'autres parmi nous, 
qu'un jour, et par la force meme des choses, 
toutes les democraties d'Europe occidentale de-
vraient s'unir, d'une maniere ou d'une autre, si 
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elles voulaient preserver dans un monde aussi 
dangereux leur mode de vie et meme leurs liber-
tes fondamentales. 
4. Et pourtant, au cours de ces douze longues 
annees, qui aurait pu les blamer s'ils avaient 
desespere de jamais parvenir a leurs fins? Apres 
tout, rares, parmi les innombrables et excellents 
rapports de l'Assemblee, sont ceux qui aient ete 
acceptes de bon oomr - quand meme ils ont ete 
acceptes - par les ministres ; en fait, ils ont ete 
pour la plupart purement et simplement ignores. 
Les tentatives de « dialogue » avec les ministres 
eux-memes ont generalement echoue. Pour une 
raison ou pour une autre, il n'y a jamais eu 
aucune volonte commune de la part des gouver-
nements d'utiliser l'U.E.O. dans le domaine de 
la politique etrangere et de la defense en colla-
boration avec l'Assemblee. Si les debats de 
l'Assemblee ont remporte, dans les milieux par-
lementaires et autres, un succes d'estime- quoi-
qu'il faille admettre que les journaux des diffe-
rentes capitales, exception faite de Paris, leur ont 
rarement accorde une grande publicite - et si 
elle a eu la chance de disposer d'un excellent 
secretariat qui peut, au moins, poser les pro-
blemes et preparer la voie pour leur solution, il 
n'en reste malheureusement pas moins vrai que 
l'U.E.O. a eu tres peu d'influence directe sur 
!'elaboration d'une politique etrangere et de de-
fense commune ou meme sur la definition d 'une 
attitude commune en Europe occidentale. C'est 
pour cette raison meme, sans aucun doute, que 
les debats souvent remarquables de l'Assemblee 
n'ont jamais eveille l'echo qu'ils auraient merite 
dans les divers parlements nationaux. 
5. Cela n'a pas tenu, sans doute, a une mau-
vaise volonte quelconque de la part des sept 
ministres - car nombre d'entre eux, au cours 
des annees, ont temoigne a l'Assemblee un grand 
respect exterieur et ont souvent fait devant elle 
des declarations politiques d'une valeur et d'un 
interet considerables - mais, d'une part, a ce 
que l'U.E.O. avait, conformement au traite, dele-
gue la plupart de ses obligations de defense a 
l'O.T.A.N. - celles qui concernaient les affaires 
economiques, sociales et culturelles ayant ete na-
turellement transferees a l'O.C.D.E. et au Conseil 
de l'Europe - et, d'autre part, a ce que les 
tensions interieures au sein du Conseil ne lui ont 
pas permis de parvenir a une conclusion tres pre-
cise sur la plupart des recommandations de 
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ments seem to have regarded the Assembly if not, 
indeed, vVEU itself, with some embarrassment, 
some members believing that its remaining work 
could just as well be taken over by NATO, others 
feeling that nothing could really be done except 
in the context of an expanded European Econo-
mic Community. 
6. It is a fact that from about 1960-1969, i.e. 
during the period in which there was in effect 
a French political veto on British entry into the 
EEC, the WEU Council of Ministers did at least 
provide a forum in which views on foreign policy, 
if not on defence, could be exchanged between 
the seven ·western European democracies. It is 
also a fact that the Assembly may well have 
encouraged the British Government to apply for 
membership of the EEC in 1961 ; led it to believe 
(rightly) that the great bulk of informed Euro-
pean opinion was behind it in its efforts to join ; 
and been partly responsible for at least the 
maintenance of contact between the United King-
dom and the Six during a very difficult period. 
But largely owing to the tension engendered by 
French reluctance (however justified in the eyes 
of the French Government) to admit the United 
Kingdom to the Communities, such exchanges 
between the Ministers and excellent discussions 
in the Assembly never resulted in any kind of 
intergovernmental co-operation, still less com-
mon action. Nor did French withdrawal from 
NATO in 1966 in any way assist efforts to 
achieve the declared objectives of WEU : it 
merely made their partners more determined 
than ever to play their full part in the North 
Atlantic Alliance, recognised - and still recog-
nised - by all of them as the only real defence 
of the West in prevailing conditions. Finally, 
towards the end of this period the French 
Government (though they have now happily 
returned) for a time declined even to participate 
in meetings of the WEU Council. 
D. The present position 
7. Since The Hague Conference of the Six in 
December 1969, however, the general situation 
has changed completely and for the better. For 
then the French political veto on British entry 
into the EEC was, in effect, lifted, and the 
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decision was also taken to begin political, that is 
to say foreign political discussions between the 
six EEC governments themselves. It took, how-
ever, some time to work out an agreed procedure, 
and when this emerged it was observed to be 
very similar to the abandoned "Fouchet" 
proposals of 1960-62. The main difference was 
that, whereas "Fouchet" could not be adopted 
because certain partners of France were not 
prepared to have political discussions in the 
absence of the United Kingdom, they could 
willingly agree to them in the context of early 
British admission to the Communities. 
8. It was also observed, however, that the 
agreed procedure was cautious and indeed more 
suited to consultation within the framework of 
an old-fashioned alliance of independent and 
potentially rival powers than consultation within 
that of a Community of presumably like-minded 
democracies. For instance, the absence of any 
provisions for a secretariat made it appear even 
less "forward-looking" than Fouchet itself. With 
no doubt great circumspection, the various 
governments, through the instrumentality of 
their political directors, from time to time reveal 
some portion of their own national political 
objectives and the Ministers then meet every six 
months to consider the resulting situation. But 
the very fact that these senior officials replace 
each other as chairman every so often means 
that each of them considers European problems 
primarily from the standpoint of his own natio-
nal ministry. It is true that it was possible by 
this means to arrive at the formulation of a 
common view on the Middle Eastern situation ; 
but the results of such a formulation were not 
particularly happy possibly as a result of the 
unfortunate fact that Western Europe is still 
not sufficiently integrated to be regarded by 
the outside world as a real factor in the great 
game of international politics. If therefore 
these consultations are ever to lead to agreement 
on at least some basic principles governing 
a common foreign poliey the national civil 
servants must surely be assisted by a per-
manent secretariat composed of "European" 
officials. The duties of this secretariat would be 
a matter for debate. They could be quite limited 
or most influential, varying from simply ensur-
ing the continuity of administration, to an 
attempt to assist all member countries to work 
towards a number of common goals, not in the 
light of the specific interests of each member 
l'Assemblee. Quoi qu'il en soit, le fait est que les 
gouvernements ont toujours paru considerer 
l'Assemblee, sinon l'U.E.O. elle-meme, avec quel-
que embarras, certains membres estimant que les 
travaux qui lui restaient confies pouvaient tout 
aussi bien etre repris par l'O.T.A.N., d'autres 
ayant le sentiment que rien ne pouvait ere reel-
lement realise, sinon dans le contexte d'une Com-
munaute Economique Europeenne elargie. 
6. Il est de fait qu'a partir de 1960 environ, 
jusqu'en 1969, c'est-a-dire pendant la periode ou 
la Prance a mis un veto politique a !'entree de la 
Grande-Bretagne dans la C.E.E., le Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. a, tout au moins, offert aux 
sept democraties d'Europe occidentale une tri-
bune ou elles pouvaient echanger leurs vues en 
matiere de politique etrangere, sinon de defense. 
Il est de fait, egalement, que l'Assemblee peut 
fort bien avoir encourage le gouvernement bri-
tannique a poser sa candidature a la C.E.E. en 
1961 ; l'avoir porte a croire (a juste titre) que 
la majorite de !'opinion europeenne informee 
appuyait sa tentative d'adhesion et avoir eu en 
partie le merite de maintenir au moins le contact 
entre la Grande-Bretagne et les Six pendant une 
periode tres difficile. Mais c'est surtout en raison 
de la tension engendree par la repugnance de la 
France (si justifiee fut-elle aux yeux du gouver-
nement fran<;ais) a admettre le Royaume-Uni 
dans les Communautes que ces echanges entre 
ministres et ces excellents debats a l'Assemblee 
n'ont jamais abouti a la moindre cooperation 
intergouvernementale, et encore moins a une 
action commune. Le retrait de la Prance de 
l'O.T.A.N., en 1966, n'a pas contribue, lui non 
plus, au succes des tentatives pour atteindre les 
objectifs declares de l'U.E.O. ; il a simplement 
renforce la determination de ses partenaires de 
jouer pleinement leur role au sein de !'Alliance 
de l'Atlantique nord, reconnue - et elle l'est 
encore - par tous comme la seule defense veri-
a !'entree de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. 
table de l'Occident dans les circonstances actuel-
les. Enfin, vers la fin de cette periode, le gouver-
nement fran~ais a refuse pendant un certain 
temps (bien qu'il soit heureusement revenu main-
tenant sur sa decision) de participer meme aux 
reunions du Conseil de l'U.E.O. 
11. La situation actuelle 
7. Cependant, depuis la Conference des Six a 
La Haye, en decembre 1969, la situation gene-
rale s'est totalement modifiee, et dans le bon 
sens. En effet, le veto politique mis par la Prance 
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a ete leve et la decision a ete prise d'engager 
des discussions politiques, c'est-8.-dire de politi-
que etrangere, entre les six gouvernements de la 
C.E.E. Il a fallu, toutefois, un certain temps 
pour definir une procedure acceptee par tous et 
lorsqu'on y est parvenu, elle s'est revelee tres 
similaire aux « propositions Pouchet » de 1960-
1962 qui avaient ete abandonnees. La principale 
difference residait dans le fait que, tandis que les 
« propositions Pouchet » ne pouvaient etre adop-
tees parce que certains partenaires de la Prance 
n'etaient pas disposes a mener des discussions 
politiques en !'absence du Royaume-Uni, ils pou-
vaient y souscrire dans le contexte d'une entree 
rapide de la Grande-Bretagne dans les Commu-
nautes. 
8. On a, neanmoins, egalement observe que la 
procedure adoptee etait prudente et qu'elle se 
pretait mieux a la consultation dans le cadre 
d'une alliance classique de puissances indepen-
dantes et virtuellement rivales qu'a la consulta-
tion au sein d'une communaute de democraties 
ayant probablement les memes vues. Par exem-
ple, !'absence de toutes dispositions relatives a 
un secretariat l'a fait apparaitre encore moins 
« hardie » que les propositions Pouchet. A vec 
une grande circonspection, sans aucun doute, les 
divers gouvernements revelent de temps a autre, 
par l'intermediaire de leurs directeurs politi-
ques, une partie de leurs objectifs politiques 
nationaU..'{ et les ministres se reunissent tous les 
semestres pour examiner la situation qui en re-
suite. Toutefois, le fait meme que ces hauts 
fonctionnaires se succedent de temps a autre a la 
presidence signifie qu'ils considerent chacun les 
problemes europeens essentiellement dans la 
perspective de leur propre ministere. Il est vrai 
qu'il s'est revele possible de parvenir ainsi a 
definir une position commune a l'egard de la 
situation au Moyen-Orient; mais les effets d'une 
telle definition n'ont pas ete particulierement 
heureux, en raison peut-etre du fait regret-
table que !'Europe occidentale n'est pas encore 
suffisamment integree pour etre consideree par 
le reste du monde comme un pion reellement 
important sur le grand echiquier de la politique 
internationale. Si, par consequent, l'on veut que 
ces consultations aboutissent au moins a un 
accord sur quelques principes de base regissant 
une politique etrangere commune, les fonction-
naires nationaux doivent assurement etre assis-
tes d'un secretariat permanent compose de fonc-
tionnaires « europeens ». Les attributions de ce 
secretariat seraient a debattre. Elles pourraient 
etre tres limitees ou tres importantes, soit qu'il 
assure simplement la continuite de l'administra-
but of those more general, of Europe as a 
whole. In this last event, the secretariat could 
itself constitute a sort of commission consisting 
of persons of senior rank and absolutely inde-
pendent of the various governments. Even then 
it would have no executive functions only the 
capacity to "encourage and suggest", similar to 
that at present enjoyed by the EEC Commission. 
9. Alternatively, or even additionally, it might 
be preferable to create an "Independent Com-
mission" consisting of high-level personalities, 
nominated by and in the complete confidence 
of the governments, to advise on issues dividing 
the Ministers and to suggest compromise solutions 
that might facilitate agreement. This small body 
would evidently have to be served by officials 
seconded for the purpose and should be allowed 
to see the necessary "classified" papers. The 
essential difference between such a body and a 
meeting of (say) the political directors of the 
various Foreign Ministries would be that mem-
bers of the "Commission" would be bound not 
to accept instructions from any one government. 
Its functions would, however, be purely advisory, 
though its president might well normally sit 
with the Ministers and take part in their discus-
sions, without, of course, any vote. If such a 
solution were preferred the secretariat could 
limit itself to the first of the two alternative roles 
suggested for it. It is possible to imagine all 
sorts of variants of the abovementioned propo-
sals : the essential point, however, is that, without 
introducing any unacceptable "supranational" 
element, there should be some effort to promote 
the emergence of a common will amongst the 
Ministers, and to prepare compromises that might 
result in agreement being reached on particularly 
contentious issues. 
10. Unless some such arrangements are made it 
is in any case even less possible to imagine much 
progress being made for so long as the present 
system persists whereby the Six have meetings 
every six months followed by meetings with the 
"candidates" for admission to the EEC. It is 
understandable that for such time as a "candi-
date" nation has not actually expressed its firm 
intention of acceding to the European Com-
munities it should not be admitted to the 
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meetings of the Six ; but it is hardly sustainable 
that Britain after her parliament has taken the 
great decision should be relegated to the second 
category of consultation during the year or more 
which will probably elapse before she formally 
joins the EEC. 
11. Nor would it seem in any case advisable 
that Norway, Denmark and Ireland (who, unlike 
Britain, are not members of WEU) should attend 
the "first category" meetings until such time as 
they have made it clear that they are indeed 
prepared to assume all the responsibility 
attendant on membership of a European political 
and thus, potentially, a defence community. 
Whether until they have taken such a decision 
they would themselves wish to make serious 
progress with the Seven on foreign political and 
(possibly) defence matters at all may, perhaps, 
itself be open to doubt. In particular, it does not 
seem probable that any of these States would 
wish to accept the obligations inherent in signa-
ture of the revised Treaty of Brussels. But 
considerations of this sort should not, as your 
Rapporteur sees it, be allowed to hold up pro-
gress among the Seven in the whole political field 
which is now, in his view, urgently necessary. 
12. Assuming, however, that the distinction be-
tween the two "categories" gradually disappears 
during the coming year ; and assuming in any 
case that Britain, about whose desire and inten-
tion to enter into a European political and 
defence community of some kind there can be 
no doubt, soon comes into the first "category", 
what will be the presumptive effect on meetings 
of the Council of WEU ? 
13. Presumably, if foreign political issues are to 
be discussed in the context of the political dis-
cussions organised by the members of an extended 
EEC, it would be a waste of time for the same 
Ministers to discuss them all over again in 
another context. The same Ministers, in other 
words, can scarcely discuss the same problems six 
times a year with on four occasions a mere change 
of their hats. It seems to follow, therefore, that 
in practice, and if things are left as they are, 
they will shortly cease to discuss them in the 
WEU context. Since they do not at present dis-
cuss defence either in that context (leaving this 
to NATO) what will be left for them to discuss? 
Will they meet merely in order to formulate 
evasive replies to questions put to them by the 
WEU Assembly Y And in any case what would 
be the point of the Assembly's addressing recom-
tion ou qu'il tente d'aider !'ensemble des pays 
membres a amvrer en faveur d'un certain nom-
bre d'objectifs communs, en fonction non pas 
des interets particuliers de chacun, mais de 
ceux, plus generaux, de !'ensemble de l'Europe. 
Dans ce dernier cas, ce secretariat pourrait 
constituer en soi une sorte de commission com-
posee de personnalites d'un rang plus eleve et 
gardant une independance absolue a l'egard des 
differents gouvernements, et qui serait dotee non 
pas de pouvoirs executifs, mais seulement d'un 
pouvoir « d'incitation et de suggestion» ana-
logue a celui dont jouit actuellement la Com-
mission de la C.E.E. 
9. A la place de ce secretariat, ou meme en 
supplement, il pourrait etre preferable de creer 
une « commission independante » composee de 
hautes personnalites, designees par les gouver-
nements dont elles auraient la totale confiance, 
pour donner des avis sur les questions divisant 
les ministres et suggerer des compromis sus-
ceptibles de faciliter un accord. Cet organe res-
treint devrait evidemment etre assure du con-
cours de fonctionnaires detaches a cet effet et 
etre autorise a consulter les documents « confi-
dentiels » necessaires. La difference essentielle 
entre un tel organe et une reunion des direc-
teurs politiques des divers ministeres des affaires 
etrangeres, par exemple, serait que les membres 
de la « commission » seraient tenus de n'accepter 
de directives d'aucun gouvernement. Son role 
serait neanmoins purement consultatif, bien que 
son president puisse normalement sieger avec les 
ministres et participer a leurs debats sans, natu-
rellement, prendre part au vote. Si cette solu-
tion avait la preference, le secretariat pourrait 
se limiter au premier des deux roles qui ont ete 
suggeres a son intention. On peut imaginer 
toutes sortes de variantes pour les propositions 
qui precedent ; l'essentiel, cependant, est que, 
sans introduire aucun element « supranational » 
inacceptable, l'on s'efforce de susciter, parmi 
les ministres, une volonte commune et de pre-
parer des compromis susceptibles de conduire a 
un accord sur les problemes particulierement 
litigieux. 
10. A moins d'un accord de ce genre, il est, en 
tout cas, encore plus difficile d'imaginer qu'on 
puisse aller vraiment de l'avant aussi longtemps 
que subsistera le systeme actuel, c'est-a-dire celui 
de reunions semestrielles des Six suivies de reu-
nions avec les « candidats » a !'adhesion a la 
C.E.E. On peut concevoir que, tant qu'un pays 
« candidat » n'a pas exprime la ferme intention 
d'adherer aux Communautes europeennes, il ne 
peut etre admis aux reunions des Six, mais on 
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ne peut guere soutenir que la Grande-Bretagne, 
quand le parlement britannique aura pris la 
grande decision, devrait etre releguee dans la 
seconde categorie de consultations pendant la pe-
riode, d'un an ou davantage, qui s'ecoulera pro-
bablement avant qu'elle n'adhere officiellement 
a la C.E.E. 
11. Il ne semble pas opportun non plus que la 
Norvege, le Danemark et l'Irlande (qui, contraire-
ment a la Grande-Bretagne, ne sont pas membres 
de l'U.E.O.) assistent aux reunions de la « pre-
miere categorie » avant d'avoir indique claire-
ment qu'ils sont reellement disposes a assumer 
toutes les responsabilites qu'entraine l'apparte-
nance a une Communaute europeenne politique 
et, par consequent, eventuellement de defense. 
Que ces pays souhaitent faire des progres serieux 
avec les Sept en matiere d'affaires etrangeres, de 
politique et (peut-etre) de defense tant qu'ils 
n'auront pas pris cette decision, il est peut-etre 
permis d'en douter. Il parait peu probable, en 
particulier, que l'un quelconque de ces Etats sou-
haite assumer les obligations decoulant de la 
signature du Traite de Bruxelles revise. Mais 
votre rapporteur estime qu'il ne faut pas laisser 
des considerations de ce genre retarder les pro-
gres des Sept dans le domaine politique, qui sont, 
a son avis, aussi urgents que necessaires. 
12. En supposant, neanmoins, que la distinction 
entre les deux « categories » disparaisse progres-
sivement au cours des prochaines annees et qu'en 
tout cas, la Grande-Bretagne, dont on ne saurait 
mettre en doute le desir et !'intention d'entrer 
dans une Communaute europeenne politique et 
de defense, accede rapidement a la premiere 
« categorie », quelle incidence cela pourra-t-il 
a voir sur les reunions du Conseil de 1 'U.E.O. Y 
13. On peut penser que, si les questions de poli-
tique etrangere doivent etre examinees dans le 
contexte des discussions politiques organisees 
par les membres d'une C.E.E. elargie, ce serait 
une perte de temps pour ces memes ministres 
de les reexaminer dans un autre contexte. En 
d'autres termes, les memes ministres ne sauraient 
examiner les memes problemes six fois par an 
en changeant simplement d'etiquettes en quatre 
occasions. Il semble done qu'en realite, et si les 
choses restent en l'etat, les ministres cesseront 
prochainement d'examiner ces questions dans le 
contexte de l'U.E.O. et, puisqu'ils n'y examinent 
pas non plus, a I 'heure actuelle, les questions 
de defense qu'ils laissent a l'O.T.A.N., que leur 
restera-t-il a examiner Y Se reuniront-ils sim-
plement pour formuler des reponses evasives 
aux questions qui leur seront posees par l'Assem-
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mendations to a body which in practice may have 
largely ceased to .function, the time and en~r~ 
of its members bemg absorbed by another m.Ints-
terial council which will bear no relationship to 
the WEU Assembly at all T 
14. It is quite true that the Defence Committee 
of the Assembly might continue to function on 
much the same lines as it functions at present, 
that is to say, drawing up reports and re~om­
mendations based on fruitful exchanges of VIews 
with Defence and other Ministers in most of the 
countries of the western world. But whether this 
activity, very useful as such for as long as the 
present system endures, could for long be con-
tinued, given the increasing desire of the Atlantic 
Assembly to represent the parliamentary factor 
in the Atlantic Alliance as a whole is perhaps 
open to some doubt. And if the Defence Commit-
tee were to limit itself to a discussion of strictly 
Western European defence (within the Alliance) 
it could presumably, in order to have any effect 
on policy, have to await the formation of some 
ministerial body which it might be in a position 
to influence, more especially since, as at present 
constituted, it contains a number of powerful 
parliamentarians who are experts on defence and 
is served by an entirely first-rate secretariat. 
In your Rapporteur's opinion there is, following 
on the extension of the EEC, a strong case for 
establishing some such ministerial body, though 
he fully realises that its constitution is quite 
unlikely at the present time. 
15. However, if it were formed, it would in no 
way, as your Rapporteur sees it, be "divisive" 
in respect of the North Atlantic Alliance. It 
would simply mean constituting, in good time, a 
machine the principal objective of which would 
be to consider how a specifically Western Euro-
pean defence policy should be gradually worked 
out on the assumption that Western Europe, as 
such, was destined to be a valid and dependable 
"partner" of America in the Alliance, and not, 
therefore, a congeries of totally independent 
States all nestling under the American nuclear 
umbrella. If we postulate, indeed, as presumably 
we must, that the enlarged EEC will from now 
on be a thing in itself rather than a collection 
of things, we must surely at least begin to work 
towards a recognisable and definable end. 
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16. Nor need this be considered dangerous, still 
less alarming. In 1953 and 1954 the United 
States and the United Kingdom were extremely 
keen that the Six should form a defence com-
munity, even embodying a European army, 
which the United States also strongly urged 
Britain to join as well. There was no fear that 
such a development might be "divisive" then: 
there should be still less fear that a slight 
advance towards what proved to be a much too 
ambitious goal would be "divisive" now. It is 
for the Ministers - who are, after all, the same 
men that sit in the Atlantic Council - to decide 
on the timing. But it is surely the duty of the 
Assembly to point to what seems to be the only 
logical objective. With these introductory 
remarks, let us now consider what parts of the 
modified Treaty of Brussels are likely in all 
circumstances to remain operative (unless revised 
by unanimous consent) and which have already 
ceased to be operative. 
m. Existing status of the modified Treaty of 
Brussels 
17. As we all know, the treaty contains highly 
important contractual obligations. It also con-
tains some provisions which have been overtaken 
by events. It has already been noted how the 
provisions affecting economic, social and cultural 
matters and indeed, to a large extent defence 
have b~en formally taken over by other organi-
sations. Looked at from this point of view, it 
will be seen that the following provisions of the 
modified treaty are now to all intents and pur-
poses inoperative : 
Preamble (paragraphs 3, 4 and parts of 8) ; 
Articles I, II, Ill, and (so far as France is 
concerned) Protocol No. IV and Resolution 
No. 6. 
18. Subject to what the Defence Committee may 
say, it must also surely be recognised that the 
Standing Armaments Committee (Decision of the 
Council of WEU, 7th May 1955) has scarcely 
fulfilled the intention of the governments which 
constituted it, notably as regards the standardi-
sation of armaments and that even the provisions 
blee de l'U.E.O.? Et, de toute fac;on, a quoi 
servirait-il que l'Assemblee adresse des recom-
mandations a un organe qui, en pratique, aurait 
peut-etre virtuellement cesse de fonctionner, le 
temps et l'energie de ses membres etant absor-
bes par un autre Conseil des Ministres n'ayant 
aucun rapport avec l'Assemblee de l'U.E.O. 7 
14. 11 est vrai que la Commission de defense de 
l'Assemblee pourrait continuer a fonctionner 
sensiblement comme elle l'a fait jusqu'a mainte-
nant, c'est-a-dire en etablissant des rapports et 
des recommandations sur la base de fructueux 
echanges de vues avec les ministres de la defense 
et d'autres ministres dans la plupart des pays 
du monde occidental. Mais il est permis de douter 
que cette activite, tres utile en soi pour autant 
que persiste le systeme actuel, pourrait se pour-
suivre longtemps, etant donne le desir croissant 
de l'Assemblee atlantique de devenir le « volet » 
parlementaire de !'Alliance atlantique dans son 
ensemble. Et si la Commission de defense se 
limitait uniquement a la discussion de la defense 
ouest-europeenne ( dans le cadre de l' Alliance), 
il lui faudrait vraisemblablement attendre, pour 
avoir quelque influence sur la politique, la crea-
tion d'un organe ministeriel qu'elle soit a meme 
d'influencer, d'autant plus que, dans sa composi-
tion actuelle, elle comprend un certain nombre 
de parlementaires puissants, specialistes de la 
defense, et qu'elle est secondee par un secretariat 
de tout premier ordre. Votre rapporteur estime 
que, compte tenu de l'elargissement de la C.E.E., 
de nombreux arguments militent en faveur de 
la creation d'un organe ministeriel de ce genre, 
mais il ne se dissimule pas que cette creation est 
tres peu vraisemblable a I 'heure actuelle. 
15. Votre rapporteur considere cependant que, 
si cet organe etait cree, il ne constituerait en 
aucun cas un facteur de «division» pour 
!'Alliance de l'Atlantique nord. 11 s'agirait sim-
plement d'etablir, en temps utile, un mecanisme 
ayant essentiellement pour tache d'examiner com-
ment une politique de defense specifiquement 
ouest-europeenne devrait etre graduellement ela-
boree en partant de l'hypothese que !'Europe 
occidentale, en tant que telle, est appelee a de-
venir un « partenaire » valable et sitr de l'Ame-
rique dans !'Alliance et non pas, par consequent, 
un groupe d'Etats totalement independants tous 
blottis sous le « parapluie nucleaire » americain. 
Et si nous posons en postulat - comme nous le 
devons probablement - que la C.E.E. elargie 
va constituer desormais une entite par elle-meme 
au lieu de regrouper des elements disparates, il 
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nous faut au moins commencer a reuvrer a une 
fin identifiable et definissable. 
16. D'ailleurs, il est inutile de considerer ceci 
comme dangereux, et moins encore comme alar-
mant. En 1953 et 1954, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni etaient chaudement partisans de 
la creation, par les Six, d'une Communaute de 
defense, meme si elle supposait la formation 
d'une armee europeenne, et les Etats-Unis ont 
fortement encourage la Grande-Bretagne a en 
faire partie. On ne craignait pas, a cette epoque, 
qu'une telle evolution constitue un facteur de 
« division » ; pourquoi devrait-on craindre qu'un 
leger progres vers un but qui s'est revele beau-
coup trop ambitieux en constitue un aujourd'hui. 
C'est aux ministres - qui, apres tout, siegent 
egalement au Conseil atlantique - qu'il appar-
tient de decider du moment opportun. Mais il 
est certainement du devoir de l'Assemblee d'indi-
quer ce qui parait etre le seul objectif logique. 
Apres ces remarques introductives, examinons les 
parties du Traite de Bruxelles revise qui reste-
ront probablement en vigueur quoi qu'il arrive 
(a moins d'etre revisees par consentement una-
nime) et celles qui sont deja tombecs en desue-
tude. 
m. Statut actuel du Traite de Bruxelles revise 
17. Comme nous le savons tous, le traite ren-
ferme des obligations contractuelles fort impor-
tantes. Il contient aussi quelques clauses qui ont 
ete depassees par les evenements. Nous avons 
deja note que les dispositions concernant les 
questions economiques, sociales et culturelles et 
meme, dans une large mesure, la defense, ont 
ete reprises officiellement par d'autres organi-
sations. De ce point de vue, les dispositions sui-
vantes du traite modifie sont deja virtuellement 
inoperantes : 
Le preambule (paragraphes 3, 4 et parties 
du paragraphe 8) ; 
Les articles I, 11, Ill et ( dans la mesure 
ou ils concernent la France) le Protocole 
N° IV et la Resolution n° 6. 
18. Sous reserve de l'avis de la Commission de 
defense, il faut aussi certainement admettre que 
le Oomite Permanent des Armements (Decision 
du Conseil de l'U.E.O., 7 mai 1955) n'a guere 
repondu aux intentions des gouvernements qui 
l'ont institue, notamment en ce qui concerne la 
standardisation des armements, et que meme les 
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for the control of armaments, desirable though 
they may be (Protocol No. IV) are not particularly 
effective. (Both these provisions will be examined 
later.) And it must also be pointed out that 
France, though legally obliged under Article Ill 
of Part II of Protocol No. Ill to accept a majority 
decision in the Council of Ministers on the level 
of stocks of "atomic weapons" held by her "on 
the mainland of Europe" has never (understand-
ably enough given the fact that by far the greater 
part of atomic weapons situated in Western 
Europe is no concern of WEU and that the 
United Kingdom is under no comparable obli-
gation) taken any steps to reveal the level of 
such stocks to her partners. 
19. On the other hand, there is no doubt at all 
that other provisions of the treaty are, for the 
most part, of great and continuing significance. 
Article IV does not call for particular comment, 
and there would presumably be no wish to 
change it. But Article V, the so-called casus foe-
deris, is of cardinal importance. For it provides 
no legal loophole for any hesitation in the event 
of an aggression against any member. No engage-
ment could be more categorical. If any member 
is the object of an "armed attack" all the other 
members are automatically at war with the 
attacker, and are, in addition, legally bound to 
afford the victim all the military and other aid in 
their power. Theoretically, therefore, in the event 
of an "armed attack" on, say, Western Germany, 
both France and Britain (under the English text 
at any rate for the French one speaks of une 
agression armee, and you can always argue that 
aggression is not aggressive if it is held to be 
"provoked") would be obliged immediately to 
deploy their nuclear striking forces against the 
attacker. Whereas under the North Atlantic 
Treaty their only obligation, and that of other 
members - notably the United States - would 
be to regard an "armed attack" against any one 
of them as an attack against all and to assist the 
victim by taking such action as they deem 
necessary to restore and maintain the security of 
the area. The possible use of armed force for 
this purpose is indeed mentioned, but it is not 
mandatory. In other words the Atlantic engage-
ment itself is quite limited in scope. For ins-
tance, a party could maintain that e.g. a blockade 
was sufficient to "restore security" in the area. 
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20. Now, it can be maintained that, for so long 
as the North Atlantic Treaty remains in vigour; 
and, more especially, for so long as American 
forces remain in West Germany, the so to speak 
wider obligation subsumes the narrower. In other 
words, it would be almost inconceivable as thingS 
are that, in the even of any "armed attack" 
on a member of the Alliance the United Kingdom, 
say, should take action under Brussels if corres-
ponding action under the North Atlantic Treaty 
were not taken by the United States. But it is 
conceivable that in the event of some American 
withdrawal, the Western European powers might 
have to endeavour to defend themselves by their 
own unaided efforts and that in such painful 
circumstances the tight legal obligation incum-
bent on all of them might possibly add to the 
general "deterrent" inherent in any conventional 
and unconventional weapons that they might 
possess. It might be imagined, therefore, that 
there would be unanimity on the part of the 
governments concerned to continue attaching the 
highest importance to Article V of the treaty 
and also, presumably, Articles VI and VII. 
21. Article VIII, which establishes the Council, 
must presumably be retained for so long as the 
Council ex~sts. It has already been noted, how-
ever, that If the membership of the Council is, 
in effect, coincidental with that of the Council 
of an extended EEC, which intends to consider 
foreign political matters as it were outside the 
existing machinery of the Community, there may 
not be very much left for it to do. Except this. 
It would of course retain general jurisdiction 
over the Protocols. 
22. Protocol No. II for example imposes ceilings 
on the forces and armaments which signatories 
may maintain on the mainland of Europe, which 
may be varied only by unanimous agreement of 
the ~arties ; moreover the United Kingdom agrees 
(subJect to certain qualifications) not to reduce 
its own forces on the mainland below a specified 
level against the will of a majority of the parties. 
Certainly no government would wish the United 
Kingdom Government to be freed from this 
particular obligation. 
23. Pro~ocol No. Ill, for its part, imposes on 
all parties controls on ABC and conventional 
arms on the mainland of Europe. It contains the 
dispositions relatives au controle des armements, 
pour aussi souhaitables qu'elles soient (Proto-
cole N° IV), ne sont pas particulierement effi-
caces. (Ces deux dispositions seront examinees 
ulterieurement.) Il fa ut souligner egalement que 
la France, si elle n'est pas juridiquement tenue, 
aux termes de l'article Ill de la Section II du 
Protocole No Ill, d'accepter une decision majo-
ritaire du Conseil des Ministres en ce qui con-
cerne le niveau des stocks d'« armes atomiques » 
qu'elle detient « sur le continent europeen », n'a 
jamais pris (ce qui est assez comprehensible, 
etant donne que la plus grande partie des armes 
atomiques qui se trouvent en Europe occiden-
tale ne concerne pas l'U.E.O. et que le Royaume-
Uni n'a pas d'obligation comparable) de me-
sures pour reveler le niveau de ces stocks a ses 
partenaires. 
19. En revanche, il ne fait aucun doute que les 
autres dispositions du traite conservent, pour la 
plupart, une grande importance. L'article IV 
n'appelle pas de commentaires particuliers et 
personne ne souhaiterait probablement le modi-
fier. Mais l'article V, c'est-a-dire le casus foe-
deris, est d'une importance capitale, car il 
n'offre aucune echappatoire juridique permet-
tant d'hesiter en cas d'agression contre l'un des 
membres. Aucun engagement ne peut etre plus 
categorique. Au cas ou l'un des membres serait 
l'objet d'une « attaque armee », tous les autres 
membres entreraient automatiquement en guerre 
contre l'agresseur et, de plus, seraient juridique-
ment tenus de porter aide et assistance a la vie-
time par tous les moyens en leur pouvoir, mili-
taires et autres. En cas d'«attaque armee» contre 
l'Allemagne occidentale, par exemple, la France 
et la Grande-Bretagne seraient done theorique-
ment obligees (selon le texte anglais, en tout cas, 
car le texte fran~ais parle d'une « agression 
armee » et l'on peut toujours soutenir qu'une 
agression n'en est pas une si elle est consideree 
comme « provoquee ») de deployer immediate-
ment leurs forces de frappe nucleaires contre 
l'assaillant, tandis qu'en vertu du Traite de 
l'Atlantique nord, leur seule obligation et celle 
des autres membres, notamment des Etats-Unis 
d'Amerique, seraient de considerer une « attaque 
armee » contre l'un ou l'autre d'entre eux comme 
une attaque dirigee contre tous et d'assister la 
victime en prenant telle action qu'elles juge-
raient necessaire pour retablir et assurer la se-
curite dans la region. L'utilisation de la force 
armee a cette fin est effectivement mentionnee, 
mais elle n'est pas obligatoire. En d'autres 
termes, !'engagement atlantique est, par lui-
meme, d'une portee tres limitee. L'une des par-
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ties pourrait soutenir, par exemple, qu'un blocus 
est suffisant pour « retablir la securite » dans 
la region. 
20. Or, on peut soutenir qu'aussi longtemps que 
le Traite de l'Atlantique nord restera en vigueur 
et, notamment, aussi longtemps que les forces 
americaines resteront en Allemagne de l'ouest, 
!'obligation la plus vaste l'emportera sur la plus 
restreinte. En d'autres termes, il serait presque 
inconcevable, dans l'etat actuel des choses, qu'en 
cas d'« attaque armee » contre un membre de 
!'Alliance, le Royaume-Uni intervienne en vertu 
du Traite de Bruxelles si les mesures corres-
pondantes n'etaient pas prises par les Etats-Unis 
en vertu du Traite de l'Atlantique nord. Mais 
il est concevable que, dans l'eventualite d'un 
retrait americain, les puissances d'Europe occi-
dentale se trouvent dans !'obligation de tenter 
de se defendre par leurs propres moyens et que, 
dans ces penibles circonstances, l'etroite obliga-
tion juridique qui incombe a toutes vienne 
s'ajouter a la puissance dissuasive inherente a 
toutes armes classiques et non classiques qu'elles 
pourraient detenir. On peut imaginer, par con-
sequent, qu'il y ait unanimite, de la part des 
gouvernements interesses, pour continuer a atta-
cher la plus grande importance a l'article V du 
traite et sans doute aussi aux articles VI et VII. 
21. L'article VIII, qui porte creation du Conseil, 
devra probablement etre conserve aussi long-
temps que le Conseil existera, mais nous avons 
deja note que, si sa composition co'incidait, en 
fait, avec celle du Conseil d'une C.E.E. elargie 
- qui envisage d'examiner les questions de poli-
tique etrangere pour ainsi dire en dehors des 
mecanismes communautaires existants - il ne 
lui resterait peut-etre plus grand-chose a faire. 
Il conserverait, naturellement, une juridiction 
sur les protocoles. 
22. Le Protocole N° ll, par exemple, impose des 
limites au niveau des forces et des armements que 
les signataires peuvent maintenir sur le continent 
europeen, limites qui ne peuvent etre modifiees 
qu'avec !'approbation unanime des parties ; de 
plus, le Royaume-Uni s'engage (sous certaines 
reserves) a ne pas reduire ses forces sur le conti-
nent en-de~a d'un niveau determine contre le 
desir de la majorite des parties. Aucun gouver-
nement ne souhaiterait certainement voir le gou-
vernement britannique libere de cette obligation 
particuliere. 
23. Le Protocole N° Ill, pour sa part, impose 
a toutes les parties des controles sur les armes 
A.B.C. et les armes classiques. Il contient l'enga-
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solemn assurance of the Federal Republic that 
it will not manufacture in its territory atomic, 
biological and chemical weapons. Unless the in-
tention is to face a really first-class crisis, the 
effects of which, not only on the construction of 
"Europe", but also on East-West relations, 
generally would be as unpredictable as they 
would be dangerous, it is clear that this provision 
must stand. The Protocol also lists conventional 
weapons which Germany undertakes not to manu-
facture ; the list has of course been modified 
by the Council from time to time in accordance 
with the treaty and no doubt will be modified 
again in the future. Protocol No. III also pro-
vides that when the development of "ABO" 
weapons on the territory on the mainland of 
Europe by the High Contracting Parties who 
have not given up the right to produce them has 
passed the experimental stage and effective 
production of them has started there, the level 
of stocks that the High Contracting Parties 
concerned will be allowed to hold on the main-
land of Europe shall be decided by a majority 
vote of the Council. Today of course it is only 
France which finds this provision inconvenient 
or discriminatory because it is the only country 
on the continent which is manufacturing nuclear 
weapons. Nevertheless this obligation is binding 
in respect of any production on the mainland 
of any of the three weapons by any signatory. 
24. Protocol No. IV establishes the Agency for 
the Control of Armaments. It provides for the 
verification of the non-production by the Federal 
Republic of armaments listed in Protocol No. Ill, 
and for control of the production and storage 
on the mainland by all parties of all categories of 
armaments subject to control under Protocol 
No. Ill. The provisions concerning "0" weapons, 
and conventional weapons have been carried out, 
but not, it would seem, in any very rigorous 
manner. There would, however, appear to be 
little opposition to the maintenance in force of 
this protocol to the extent that it is in force at 
the present time ; for any attempt to revise it 
might meet with very considerable difficulties. It 
would, in other words, certainly seem best to let 
this particular rather sleepy dog lie I 
25. With one exception, the same general 
observation probably applies to the remaining 
provisions of the treaty, and to the Resolution 
(No. 6) of the North Atlantic Council of 22nd 
October 1954, which ties up the relationship of 
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WEU with NATO. Since France has left NATO, 
the provisions of this resolution may perhaps 
not apply to her though there is some reason 
to suppose that they may. Anyhow, for the 
remaining signatories of the treaty there is no 
apparent need to revise them. 
26. The Agreement (No. 7) on the status of 
WEU national representatives and international 
staff is clearly necessary for so long as the WEU 
organisation continues as it is. If there were any 
intention of modifying this organisation it would 
have to be carefully revised. 
27. The Decision of the Council of Western 
European Union setting up a Standing Arma-
ments Committee (May 1955) represents, how-
ever, in your Rapporteur's opinion, WEU's most 
spectacular failure. Its task is to encourage, in 
close relation with NATO and "on a case by 
case basis" (strange translation, if such it be, of 
the French "chaque fois que la possibili~ s'en 
presenters"), agreements or arrangements on 
such subjects as the development, standardisa-
tion, production and procurement of armaments, 
that is to say, presumably, of Western European 
armaments. In sixteen years practically no such 
agreement or arrangement has ever been con-
cluded and put into effect!. Unless Western 
European co-operation in defence is to remain 
a myth, along, unfortunately, with many other 
aspects of European unity, some effort should 
shortly be made at least to establish an arms 
procurement agency. This could naturally be 
done without in any way altering the authority 
under which the Standing Armaments Commit-
tee at present works. The provisions of the Deci-
sion are perfectly adequate. All that is wanted 
is the will to operate it. It is true, however, 
that not much standardisation is likely to take 
place until such time as the governments can 
bring themselves to decide, in the last resort, 
which contracts are to go where by some system 
of qualified majority voting. And it is also true 
that progress is likely to be severely limited 
until they can also agree on a WEU Chief-of-
Staff organisation as recommended long ago by, 
among others, General Beaufre. 
1. Though it seems that the Standing Armaments 
Committee may have been of some help in the conclusion 
of a few agreements between two or three countries only, 
gement solennel, de la part de la Rkpublique 
federale, de ne pas fabriquer sur son territoire 
d'armes atomiques, biologiques et chimiques. A 
moins de vouloir affronter une crise de premiere 
grandeur dont les consequences seraient aussi 
imprevisibles que dangereuses, non seulement 
pour la construction del'« Europe», mais e~core 
pour les relations Est-Ouest en general, 11 est 
clair que cette clause doit rester en vigueur. Ce 
protocole donne egalement la liste des armements 
classiques que l'Allemagne s'engage a ne pas 
fabriquer ; cette liste a naturellement ete, de 
temps a autre, modifiee par le Conseil conforme-
ment au traite et le sera probablement encore a 
l'avenir. Le Protocole No III prevoit egalement 
que lorsque la fabrication des armes A.B.C. da.ns 
les territoires continentaux des Hautes Parties 
Contractantes qui n'auront pas renonce au droit 
de produire ces armements aura depasse le stade 
experimental et sera entree dans la phase de 
production effective, le niveau des stocks que 
les Hautes Parties Contractantes interessees se-
ront autorisees a detenir sur le continent euro-
peen sera fixe par le Conseil de l'U.E.O. a la 
majorite des voix. Aujourd 'hui, naturellement, 
seule la France considere cette clause comme 
genante ou discriminatoire parce qu'elle est le 
seul pays du continent a fabriquer des armes 
nucleaires. Cette disposition n'en est pas moins 
obligatoire en ce qui concerne la fabrication, sur 
le continent europeen, de l'une ou !'autre des 
trois armes par l'un quelconque des signataires. 
24. Le Protocole N° IV institue l'Agence pour 
le Controle des Armements. Il prevoit la verifi-
cation de la non-fabrication, par la Republique 
federale, des armements enumeres dans le Proto-
cole N° III ainsi que le controle de la production 
et du niveau des stocks pour toutes les parties, 
sur le continent europeen, de tous les types d'ar-
mements soumis a controle en vertu du Protocole 
No III. Les dispositions concernant les armes 
chimiques et classiques ont ete appliquees, mais 
d'une fa<;on qui ne parait pas tres rigoureuse. 
Il semble, cependant, que le maintien en vigueur 
de ce protocole ne rencontre guere d'opposition 
dans la mesure ou il est deja applique actuelle-
ment, car toute tentative de revision pourrait se 
heurter a des difficultes considerables. Il semble 
done en d'autres termes, qu'il serait certainement pref~rable de ne pas soulever ce lievre I 
25. A une exception pres, la meme remarque 
d'ordre general s'applique probablement aux au-
tres dispositions du traite, et a la resolution (n° 6) 
du Conseil de l'Atlantique nord en date du 
22 octobre 1954, qui etablit un lien etroit entre 
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l'U.E.O. et l'O.T.A.N. La France ayant quitte 
l'O.T.A.N., les dispositions de cette resolution 
ne s'appliquent peut-etre pas a elle,. enc,?re qu'?n 
puisse valablement le supposer. Quo1 qu 11 en s01t, 
elles ne semblent pas devoir etre revisees en ce 
qui concerne les autres signataires du traite. 
26. La convention (n° 7) sur le statut de 
l'U.E.O., des representants nationaux et duper-
sonnel intet·national restera evidemment neces-
saire aussi longtemps que !'organisation subsis-
tera sous sa forme actuelle. Si l'on se proposait 
de modifier cette organisation, la convention 
devrait etre soigneusement revisee. 
27. La decision du Conseil de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale portant creation d'un Comite 
Permanent des Armements (mai 1955) constitue 
neanmoins, pour votre rapporteur, l'~chec le plus 
spectaculaire de l'U.E.O. Cet orgamsme a pour 
tache de promouvoir, en liaison etroite avec 
l'O.T.A.N., et «on a case to case basis» (traduc-
tion etrange, si l'on peut parler de traduction, 
du fran<;ais : « chaque fois que la possibilite s'en: 
presentera » ), des accords ou arrangements qUI 
pourront porter sur des problemes tels que les 
etudes la standardisation, la production et 
' ' :. dir l'approvisionnement des armements, c est-n- e, 
probablement, des armements de l'Europe occi-
dentale. En seize ans, rares sont les accords ou 
les arrangements de ce genre qui aient ete con-
clus et appliques 1• A moins que la cooperation 
de !'Europe occidentale en matiere de defense ne 
reste un mythe comme, malheureusement, bien 
d'autres aspects de l'union europeenne, il faudra 
rapidement s'efforcer de creer au moins une 
Agence d'approvisionnement des armements. 
Cela serait naturellement faisable sans porter 
atteinte le moins du monde a l'autorite qui pre-
side actuellement aux activites du Comite Per-
manent des Armaments. Les dispositions de cette 
decision sont parfaitement adequates. Tout ce 
qu'il faut, c'est la volonte de l'appliquer. n est 
vrai, cependant, qu'aucune standardisation veri-
table ne sera possible tant que les gouvernements 
n'arriveront pas a decider, en dernier ressort, 
de !'attribution des contrats par un systeme de 
scrutin a la majorite qualifiee. Il est egalement 
vrai que les progres seront probablement extre-
mement limites tant qu'ils ne pourront s'entendre 
aussi sur la creation d'un etat-major U.E.O., 
comme l'a recommande, il y a longtemps, le 
General Beaufre, par exemple. 
1. Bien que le Comite Permanent des Armaments ait 
peut.Atre oontribue lr. la conclusion de quelques aooords 
entre deux ou trois pays seulement. 
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28. The Convention enabling the Agency for 
the Control of Armaments to carry out its work 
in accordance with law (No. 9) is naturally essen-
tial if the Agency is to carry out any very 
serious operations ; the Agreement of 23rd Octo-
ber 1954 (No. 10) merely gives effect to Article V 
of Protocol No. II; all the remaining documents 
(Nos. 9-17) are really consequential. 
IV. Courses apparently open to governments 
29. After this cursory examination of its essen-
tial import and present status the question 
therefore arises, what are the governments going 
to make of the modified Treaty of Brussels when 
the membership of WED may be identical, for 
all practical purposes, with another organisation 
whose declared objective is also to occupy itself 
with foreign policy and, consequently, in the 
long run at any rate, with defence Y There are 
several possibilities : 
30. A. All governments concerned could do 
nothing at all, at any rate during the year or 
more which must elapse before the United King-
dom becomes a full member of the EEC. Under 
this alternative the WED Ministers would con-
tinue to meet - perhaps at Under-Secretary 
level - several times a year. Their Deputies 
would continue to meet in London in order to 
prepare their agenda. The Assembly would meet 
twice a year in order to prepare reports for the 
Ministers to consider chiefly, no doubt, on 
defence matters affecting the Alliance as a whole 
which the Ministers could duly refer to the 
NATO Council for consideration. It would also 
address questions to the Ministers on all matters 
dealt with by WED. It might even seek to have 
occasional "colloques" with the Ministers. Six 
of the members of the WED Council would, 
however, meet separately in another forum twice 
a year to consider, so far as foreign policy mat-
ters are concerned, the same matters which the 
seven Ministers (or their representatives) had 
been discussing. Twice a year the United King-
dom, and perhaps the three other "candidates", 
would meet with the Six and once again discuss 
a virtually identical agenda. For its part the 
Assembly might concentrate on matters concern-
ing defence which could not yet, as things are, 
be discussed by the Six separately. But whether 
the WED Ministers would be prepared to enter 
into any meaningful dialogue with the Assembly 
on these matters during 1972 is, however, open 
69 
to serious question. As already noted, the WED 
Council, though it reserves its right, does not, 
as things are, discuss matters concerning defence 
at all. 
31. Generally speaking, apart from further 
delay in organising the defence of Western 
Europe in dangerous circumstances and the 
rather frightening duplication of effort and waste 
of time on the part of the Ministers and their 
officials, it might be thought that there was little 
positive harm in course A. It represents the 
easiest line and some governments undoubtedly 
believe that it would be safer not to monkey 
about with WED at all pending the entry into 
the EEC of the United Kingdom as a full mem-
ber (that is to say after ratification by all 
concerned of the Deed of Accession in, say, 
January 1973) at which moment she would of 
course be at liberty to present any ideas she 
might have on the future of WED generally. 
There seems, indeed, to be some doubt in the 
minds of some governments about how far 
Britain would be prepared in practice even at 
this stage to contemplate the actual harmonisa-
tion of European policies and the integration 
of European defence in any organ other than 
NATO itself. There is even more doubt whether 
France, pending a final decision on the extension 
of the Communities, would be willing to do any-
thing save continue with the procedure whereby 
the Six meet twice yearly followed by a meeting 
with the "candidates" ; though it seems that 
the distinction between these two categories 
might, in her view, become gradually less and 
less "formal". 
32. The evident disadvantage of this course 
under which WED would, so to speak, be kept 
alive but in a state of rather suspended anima-
tion, is that all the governments may find them-
selves overtaken by events and confronted by 
some crisis before they have prepared even con-
tingency plans for facing it in common. It does 
not seem altogether reasonable that this is all 
that they will be prepared to do, but your Rap-
porteur believes, unfortunately, that it is very 
possible. 
33. B. While insisting on the maintenance in 
force of the modified Treaty of Brussels, the 
Ministers could shortly take a definite decision 
28. La convention permettant a l' Agence pour 
le Controle des Armements d'exercer ses acti-
vites conformement a la loi (n° 9) est naturel-
lement essentielle si l'Agence doit exercer des 
controles tres serieux ; l'accord du 23 octobre 
1954 (n° 10) met simplement en amvre les dis-
positions de !'article V du Protocole No II ; tous 
les autres documents (n°8 9 a 17) en decoulent 
normalement. 
IV. Perspectives apparemment offertes aux 
gouvernements 
29. Apres cet examen rapide des dispositions 
essentielles du Traite de Bruxelles modifie et de 
sa portee actuelle, on peut done se demander ce 
qu'en feront les gouvernements quand la compo-
sition de l'U.E.O. sera peut-etre identique, en 
fait, a celle d'une autre organisation qui a aussi 
pour objectif declare de traiter de politique etran-
gere et, par consequent, a long terme en tout 
cas, de questions de defense ? Il existe plusieurs 
hypotheses possibles : 
30. A. Tous les gouvernements interesses pour-
raient ne rien faire du tout, du moins pendant 
la periode d'un an ou davantage qui doit s'ecou-
ler avant que le Royaume-Uni ne devienne mem-
bre a part entiere de la C.E.E. Dans ce cas, les 
ministres de l'U.E.O. continueraient de se reunir 
- peut-etre a !'echelon des sous-secretaires 
d'Etat - plusieurs fois par an. Leurs repre-
sentants permanents continueraient de se ren-
contrer a Londres pour preparer l'ordre du jour 
de ces reunions. L'Assemblee se reunirait deux 
fois par an pour preparer, a !'intention des 
ministres, des rapports concernant notamment, 
sans aucun doute, les questions de defense rela-
tives a !'Alliance dans son ensemble ; les minis-
tres pourraient ensuite renvoyer ces rapports 
au Conseil de l'O.T.A.N. pour examen. Elle leur 
adresserait egalement des questions sur tous les 
sujets traites par l'U.E.O. et pourrait meme cher-
cher, a !'occasion, a tenir avec eux des « collo-
ques ». Six membres du Conseil de l'U.E.O. se 
reuniraient toutefois separement dans une autre 
enceinte, deux fois par an, pour examiner, dans 
le domaine de la politique etrangere, les ques-
tions dont les sept ministres (ou leurs represen-
tants) auraient deja debattu. Deux fois par an, 
le Royaume-Uni, et peut-etre les trois autres 
« candidats », se reuniraient avec les Six pour 
etudier, une fois de plus, des questions virtuel-
lement identiques. L'Assemblee, pour sa part, 
pourrait se consacrer aux questions touchant a 
la defense, que les Six ne sont pas encore en 
5 
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mesure, dans la situation actuelle, d'examiner 
separement. Mais les ministres de l'U.E.O. 
seraient-ils disposes a entamer, en 1972, un veri-
table dialogue avec l'Assemblee sur ces ques-
tions ? Rien n'est moins sur. Comme nous l'avons 
deja note, le Conseil de l'U.E.O., bien qu'il s'en 
reserve le droit, n'examine pas, a l'heure actuelle, 
les questions concernant la defense. 
31. D'une maniere generale, et independam-
ment de tout delai supplementaire apporte a !'or-
ganisation de la defense de !'Europe occidentale 
dans des circonstances dangereuses, de l'ef-
frayante duplication des efforts et des pertes de 
temps considerables dans tout ce qui touche aux 
activites des ministres et de leurs collaborateurs, 
on pourrait penser que 1 'hypothese A ne presente 
aucun danger veritable. C'est la voie la plus facile 
et certains gouvernements estiment certainement 
qu'il serait plus sur de ne pas toucher a l'U.E.O. 
tant que le Royaume-Uni ne sera pas membre 
a part entiere de la C.E.E., c'est-a-dire apres la 
ratification, par tous les interesses, de l'acte 
d'adhesion en janvier 1973 par exemple. A ce 
moment-la, la Grande-Bretagne aurait naturelle-
ment toute latitude pour presenter des idees 
nouvelles sur l'avenir de l'U.E.O. en general. 
Certains gouvernements semblent se demander, 
en effet, dans quelle mesure elle serait disposee, 
dans la pratique, a envisager a ce stade une veri-
table harmonisation des politiques europeennes 
et !'integration de la defense europeenne dans 
un organe autre que l'O.T.A.N. On s'interroge 
encore davantage sur le point de savoir si la 
France, en attendant la decision definitive sur 
l'elargissement des Communautes, serait disposee 
a aller au-dela du maintien de la procedure des 
reunions semestrielles a Six suivies de reunions 
avec les « candidats », bien que la distinction 
entre ces deux categories de reunions puisse, a 
son avis, devenir graduellement de moins en 
moins « officielle ». 
32. L'inconvenient manifeste de cette solution 
- qui permettrait, pour ainsi dire, de maintenir 
l'U.E.O. en vie, mais dans une sorte d'etat Iethar-
gique - est que tous les gouvernements pour-
raient un jour etre depasses par les evenements 
et places devant une crise avant meme d'avoir 
prepare les plans d'urgence pour y faire face 
en commun. Il ne parait pas tout a fait raison-
nable qu'ils ne soient pas disposes a faire davan-
tage, mais votre rapporteur estime, malheureu-
sement, que cela est tout a fait possible. 
33. B. Tout en insistant sur la necessite de main-
tenir en vigueur le Traite de Bruxelles revise, 
les ministres pourraient rapidement decider de 
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to allow the whole of the WEU apparatus to 
wither away, concentrating on the "Six" proce-
dure for the harmonisation of Western European 
foreign policy and (to the extent that it is 
possible) on the so called "Eurogroup" for the 
harmonisation of WEU defence within the 
Atlantic Alliance. The Assembly, for its part, 
could either be merged with the European Par-
liament or, if that were not possible (owing to the 
insistence of some governments that the Euro-
pean Parliament should in no case concern itself 
with defence), then it would be allowed quietly 
to lapse and in effect "rnourir aux bords oii elle 
fut laissee" ! 
34. This solution, favoured, your Rapporteur 
believes, by certain "Atlanticists" and "Euro-
peans" alike, would appear, however? to have 
considerable disadvantages. In the first place 
it will clearly not, as things are, be possible to 
make any progress on the harmonisation of 
Western European defence in the context of the 
"Six" procedure. In the second place, France 
is not a member of the "Eurogroup" which does, 
however include Greece and Turkey neither of 
' . whom are members of the European Economic 
Community nor of Western European Union nor, 
on the face of it, geographically well qualified to 
take part in the organisation of a specifically 
Western European defence. Your Rapporteur 
would not, of course, deny that the "Eurogroup" 
has done much good work, notably in connection 
with infrastructure and he sees no reason why 
it should not go on working within the limits of 
its competence and ability. The last thing that 
we should want would be to hamper in any way 
any effort that is being made to enable the 
European members of the Alliance, or some of 
them, to take over from the Americans some 
additional burdens in the Atlantic Alliance. All 
he would say is that the Eurogroup does not seem 
to be very well suited to prepare the future 
defence of Western Europe within the frame-
work of the Alliance. Apart from the question 
of membership, it does not, in fact, represent 
any coherent political idea. 
35. This alternative has a further considerable 
disadvantage which is that if the entire machine 
based on the modified Treaty of Brussels becomes, 
in effect, inoperative, the treaty itself may tend 
to lose a certain amount of its credibility, notably 
as regards the maintenance in force of the various 
Protocols and even as regards the casus foederis. 
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If only for this reason therefore, it is to be hoped 
that it will not be pursued by the governments. 
36. C. The EEG lllinisters could at least agree 
to drop, after the British Parliament has exl?r.es-
sed approval of the terms negotiated fo: J!nt~sh 
accession to the Treaty of Rome, the d~st~nctwn 
between the United Kingdom and the Six, main-
tained up till now under the "Six" procedure, 
and abandon the subsequent discussion with the 
other candidates until they have acceded to the 
Treaty of Rome if they do. The WEU Ministers 
might then, explicitly or implicitly, agree. to 
discuss at their quarterly meetings foreign 
political matters which for one reason or another 
are not going to be discussed under the "Six" 
procedure and perhaps devote such meetings in 
addition to an informal consideration of any 
plans for the eventual reform of \Yestcrn Euro-
pean Union. 
37. This would seem to be at least more accept-
able than alternatives A or B and one which 
might even be agreeable to the governments. It 
would be also in harmony with such a provisional 
arrangement for the Assembly to inform itself of 
matters which were not likely to be discussed 
by the Six and the United Kingdom and proceed 
to put up recommendations on these subjects as 
well as on those concerning defence, to the 
Council of Ministers even if they were quite 
unlikely to obtain any very constructive reply. 
In other words, WEU as a whole \Vould be kept 
quite busy during a difficult interim period. 
38. D. The seven governments might proceed in 
precisely the opposite direction, abandon the 
"Six" procedure altogether and, while encourag-
ing the "Eurogroup" to continue to function, 
endeavour to achieve a common foreign and 
defence policy in a reinforced (and possibly 
enlarged) WEU machine which would never-
theless be in close contact with the EEC, e.g. by 
being concentrated in Brussels (or, if this were 
considered preferable, in Paris). There seems to 
your Rapporteur to be no logical reason why 
such a step should not be contemplated if there 
is any intention of co-ordinating Western Euro-
pean defence at all. After all, the professed inten-
tion of WEU (of which all the seven govern-
ments are members) is to do exactly what the Six 
are now, to a large extent, and without any of 
the necessary apparatus, seeking to achieve out-
laisscr deperir le mecanisme de l'U.E.O. en por-
tant toute leur attention sur la procedure des 
Six pour !'harmonisation de la politique 
etrangere de l'Europe occidentale et (dans la 
mesure du possible) sur 1'« Eurogroupe » pour 
!'harmonisation de la defense de l'U.E.O. au sein 
de !'Alliance atlantique. L'Assemblee, pour sa 
part, pourrait fusionner avec le Parlement euro-
peen ou, si cette fusion n'etait pas possible 
(certains gouvernements insistant pour que le 
Parlement europeen ne s'occupe en aucun cas de 
la defense), tomber en desuetude et finalement 
« mourir aux bords ou elle fut laissee ». 
34. Cette solution qui, de l'avis de votre rap-
porteur, rallie les suffrages de certaines « Atlan-
tistes » et de certains « Europeens », aurait nean-
moins, semble-t-il, des inconvenients appreciables. 
Premierement, il ne sera manifestement pas pos-
sible, dans l'etat actuel des choses, de faire des 
progres en matiere d'harmonisation de la defense 
de !'Europe occidentale dans le contexte de la 
procedure des Six. Deuxiemement, la France 
n'est pas membre de l'« Eurogroupe » qui, en 
revanche, comprend la Grece et la Turquie qui 
n'appartiennent ni a la Communaute Econo-
mique Europeenne, ni a !'Union de !'Europe 
Occidentale et qui, d'autre part, ne sont pas bien 
placees, sur le plan geographique, pour parti-
ciper a !'organisation d'une defense specifique-
ment ouest-europeenne. Votre rapporteur ne 
conteste pas, naturellement, que 1'« Eurogroupe:. 
ait fait beaucoup de bon travail, notamment sur 
le plan de !'infrastructure, et il ne voit pas pour-
quoi celui-ci ne poursuivrait pas ses activites 
dans les limites de sa competence et de ses capa-
cites. Il ne faut en aucun cas entraver les efforts 
deployes actuellement par les membres europeens 
de !'Alliance, ou par certains d'entre eux, pour 
liberer les Americains de certaines charges sup-
plementaires au sein de !'Alliance atlantique. 
Tout ce qu'il veut dire, c'est que l'Eurogroupe 
ne parait pas particulierement qualifie pour 
preparer la defense future de l'Europe occiden-
tale dans le cadre de !'Alliance. Independamment 
du probleme de la representation, il n'incarne, 
en fait, aucune idee politique coherente. 
35. Cette solution comporte, en outre, un certain 
inconvenient : en effet, si tout le mecanisme 
fonde sur le Traite de Bruxelles devient en fait 
caduc, le traite en viendra lui-meme a perdre une 
partie de sa credibilite, notamment en ce qui con-
cerne le maintien en vigueur des divers proto-
coles, et meme en ce qui concerne le casus foe-
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deris. Ne serait-ce que pour cette raison, il con-
vient done d'esperer qu'elle ne sera pas adoptee 
par les gouvernements. 
36. C. Les ministres de la C.E.E. pourraient au 
moins decider, apres l'approbation par le parle-
ment britannique des conditions negociees pour 
l'adhesion de la Grande-Bretagne au Traite de 
Rome, d'abandonner la distinction entre le 
Royaume-Uni et les Six, maintenue jusqu'a pre-
sent par la procedure des Six, ainsi que les 
discussions complementaires avec les autres can-
didats jusqu'a ce que ceux-ci aient signe le traite, 
s'ils le signent. Les ministres de l'U.E.O. pour-
raient alors, explicitement ou implicitement, con-
venir de ne debattre, lors de leurs reunions 
trimestrielles, que les questions de politique 
etrangere qui, pour une raison ou une autre, ne 
seraient pas examinees en vertu de la procedure 
des Six, et, peut-etre, de consacrer en outre 
ces reunions a un examen officieux des plans 
visant une eventuelle reforme de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
37. Cette solution serait, semble-t-il, plus accep-
table que les hypotheses A ou B et peut-etre 
meme conforme aux vreux des gouvernements. 
Elle s'harmoniserait egalement avec !'accord pro-
visoire qui permettrait a l'Assemblee de se saisir 
des questions peu susceptibles d'etre examinees 
par les Six et le Royaume-Uni, puis d'adres-
ser au Conseil des Ministres des recommandations 
sur ces questions, ainsi que sur les questions de 
defense, meme si ces recommandations avaient 
fort peu de chances de recevoir des reponses tres 
constructives. En d'autres termes, l'U.E.O. dans 
son ensemble resterait tres occupee pendant une 
periode interimaire difficile. 
38. D. Les sept gouvernements pourraient 
s'orienter tout differemment, abandonner com-
pletement la procedure des Six et, tout en encou-
rageant I '« Eurogroupe » a poursuivre ses activi-
tes, tenter de parvenir a une politique commune 
en matiere d'affaires etrangeres et de defense 
dans le cadre d'une U.E.O. renforcee (et 
peut-etre elargie) qui resterait neanmoins en 
etroit contact avec la C.E.E., c'est-a-dire qui se 
concentrerait a Bruxelles ( ou, si cela etait pre-
ferable, a Paris). Votre rapporteur ne voit pas 
ce qui pourrait logiquement s'opposer a ce que 
l'on envisage cette mesure si l'on veut coordonner 
vraiment la defense de !'Europe occidentale. 
Apres tout, l'objectif declare de l'U.E.O. (a la-
quelle appartiennent les sept gouvernements) 
n'est-il pas de faire exactement ce que les Six 
cherchent actuellement a realiser dans une large 
side it. At the moment, too, under the "Six" 
procedure, progress in the direction of the co-
ordination of 'N estern European defence seems 
to be impossible, and in any case the "Six" 
apparatus, such as it is, is in no way linked to 
the EEC machine. 
39. It is always admitted, of course, that in the 
long run the EEC will have to concern itself 
with defence as well as with foreign policy if 
only for the fact that the two are inseparable. 
It is also surely a fact that if by any chance 
rapid progress is made towards a Monetary 
Union, defence will in some way have to be 
discussed in the EEC if only for the fact that 
defence has an obviously great bearing on the 
entire economies of the various countries. During 
such time, however, as the EEC only makes 
small progress towards further economic inte-
gration, steps towards the harmonisation of 
foreign policy and defence (which cannot be 
separated) clearly ought to be considered in a 
kind of specialised organisation. Where better, 
therefore, than in a sort of parallel body com-
posed of those members who are prepared to 
undertake such obligations ? For this would have 
the advantage of not confronting any candidates 
for membership of the EEC with difficult prob-
lems regarding foreign policy and defence which 
they may not wish to face, for the time being at 
any rate. The only real disadvantage of this 
scheme semns to be that it is quite unlikely to 
prove acceptable to at least one major member 
of the EEC so that even if it were, by any chance, 
pressed by the United Kingdom or other mem-
bers after the extension of the Community, it 
could probably in no case be applied during a 
fairly long interim period. 
40. E. The seven WEU Ministers might at 
least during the course of 1972 meet together 
with any of the candidates which was prepared 
in principle to undertake defence and foreign 
political obligations in order to discuss what the 
fut1tre of the organisation should be ; whether it 
should in. fact continue as a separate entity ; or 
whether It should in some way eventually be 
merged with the EEC or rather, during the next 
few years, with any machine constituted in 
the "Six" framework. At such a meeting the 
governments might well consider schemes for 
reform agreed by the Assembly as a result of 
discussions in the committees concerned and a 
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debate at the next meeting of the WEU Assem-
bly. 
41. At this point it might be said that there 
would naturally be no question under whatever 
line of enquiry were adopted of proposing any-
thing that would be likely to weaken the central 
machinery in Brussels, however that might 
develop in the future. If, for instance, it were 
ever decided to make real progress in respect of 
the standardisation of Western European arma-
ments in the Standing Armaments Committee, a 
member of the Brussels Commission could no 
doubt be associated unofficially with the work : 
and since both organisations will have virtually 
the same membership and come under the same 
Council of Ministers, there would always be the 
maximum co-operation between the two machines. 
What could be accomplished, in two words, if 
there were any real disposition to combine, would 
be the formation, of, as it were, a political and 
defence "wing" of the extended EEC, capable of 
slow or rapid development as circumstances 
might dictate. The co-ordination of defence under 
an unrevised "Six" procedure, however, would be 
likely, even if the initial impulse to achieve this 
were ever forthcoming, to be much more difficult, 
ten or even more States being involved, some of 
whom might well be nervous of making too 
rapid, if indeed any progress in the direction of 
the formation of a European political and 
defence community, and there being no secre-
tariat to ensure the necessary continuity of the 
work. 
V. Future of the WEU Assembly 
42. A word might now be said about the appa-
rent future of our Assembly under any one of 
these possible courses that might be followed by 
the governments. 
43. Under "A" there would evidently be no 
change in the status of the Assembly, but mem-
bers might become frustrated, and it might even 
be difficult to find parliamentarians willing to 
serve on it. 
4·!. Under "B" they would, of course, be more 
frustrated still unless some marriage were 
arranged with the Parliament of Europe. Here 
the difficulty is that the Six, as a whole do not 
wish that parliament, at any rate at present, 
should have any say as regards defence and 
precious little as regards foreign affairs either 
for that matter. But the Treaty of Brussels 
mesure en dehors d'elle et sans disposer du meca-
nisme necessaire ? En ce moment, il semble egale-
ment impossible de progresser avec la procedure 
des Six vers la coordination de la defense de 
!'Europe occidentale et, en tout cas, le mecanisme 
des Six, tel qu'il existe, n'est aucunement lie au 
mecanisme de la C.E.E. 
39. Il est toujours admis, naturellement, que 
la C.E.E. devra un jour s'occuper de la defense 
aussi bien que de la politique etrangere, pour 
la simple raison que les deux questions sont inse-
parables. Il est egalement exact que si, par ha-
sard, des progres rapides sont faits en direction 
de l'union monetaire, les questions de defense 
devront etre, d'une maniere ou d'une autre exa-
minees dans le cadre de la C.E.E., pour la simple 
raison qu'elles ont manifestement une grande in-
cidence sur !'ensemble de l'economie des divers 
pays. Dans l'intervalle, neanmoins, etant donne 
que la C.E.E. ne progresse que lentement vers 
une integration economique plus poussee, il fau-
dra, de toute evidence, envisager des mesures 
pour !'harmonisation des politiques etrangere et 
de defense (qui ne peuvent etre dissociees) par 
une organisation specialisee. Qu'est-ce qui con-
viendrait le mieux qu'un organisme parallele 
compose des membres qui sont disposes a assu-
mer ces obligations ¥ Cette solution aurait l'avan-
tage de ne pas poser aux candidats a !'adhesion 
a la C.E.E., en matiere de politique etrangere 
et de defense, de problemes delicats qu'ils sou-
haitent peut-etre ne pas affronter, en tout cas 
pour le moment. Son seul inconvenient veritable 
est qu'elle parait avoir fort peu de chances 
d'etre acceptee par l'un au moins des grands 
pays membres de la C.E.E., de sorte que si, par 
hasard, elle etait appuyee par le Royaume-Uni 
ou par d'autres membres apres l'elargissement de 
la Communaute, elle ne pourrait sans doute, en 
aucun cas, etre appliquee pendant une periode 
interimaire assez longue. 
40. E. Les sept ministres de l'U.E.O. pourraient 
au moins, en 1972, tenir une reunion avec les 
candidats disposes en principe a assumer des obli-
gations en matiere de defense et de politique 
etrangere, en vue d'examiner ce que devrait etre 
l'avenir de l'organisation, c'est-a-dire si elle de-
vrait poursuivre ses activites en tant qu 'entite 
separee ou fusionner, eventuellement, d'une ma-
niere ou d'une autre, avec la C.E.E. ou plutot, 
au cours des prochaines annees, avec un meca-
nisme elabore dans le cadre des Six. Lors de 
cette reunion, les gouvernements pourraient fort 
bien examiner des plans de reforme adoptes par 
l'Assemblee a la suite des discussions au sein des 
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commissions interessees et des debats de sa pro-
chaine session. 
41. Il convient de preciser, a ce stade, qu'il ne 
serait naturellement pas question, quel que soit 
le sens de la recherche, de proposer une solution 
impliquant un affaiblissement quelconque du me-
canisme central de Bruxelles, quelle que soit son 
evolution future. Si, par exemple, il etait jamais 
decide de progresser reellement dans la voie de 
la standardisation des armements de !'Europe 
occidentale au sein du Comite Permanent des 
Armements, un membre de la Commission de 
Bruxelles pourrait certainement etre associe of-
ficieusement a ces travaux. Et puisque les deux 
organisations auraient la meme, ou pratiquement 
la meme composition et dependraient du meme 
Conseil des Ministres, il y aurait toujours entre 
elles le maximum de cooperation. Il serait done 
possible, si la volonte de fusion existait reelle-
ment, de doter la C.E.E. elargie d'un « volet » 
politique et militaire capable de se developper 
lentement ou rapidement suivant les circonstan-
ces. Cependant, meme si !'impulsion initiale en 
etait donnee, la coordination de la defense selon 
une procedure des Six inchangee serait proba-
blement bien plus difficile avec dix participants 
ou meme davantage, dont certains pourraient 
Msiter a faire des progres trop rapides, ou meme 
des progres quelconques, dans le sens de la crea-
tion d'une Communaute politique et de defense 
europeenne, et compte tenu de !'absence de secre-
tariat pour assurer la continuite necessaire des 
travaux. 
V. L'avenir de l'Assemblee de l'U.E.O. 
42. On pourrait maintenant dire un mot de ce 
qui parait etre l'avenir de notre assemblee, quelle 
que soit, parmi les hypotheses possibles, celle que 
retiendraient les gouvernements. 
43. Dans l'hypothese A, aucune modification ne 
serait evidemment apportee au statut de I' Assem-
blee, mais les Representants pourraient se sentir, 
a la longue, si frustres qu'il deviendrait peut-
etre difficile de trouver des parlementaires accep-
tant d'y sieger. 
44. Dans l'hypothese B, ils se sentiraient natu-
rellement encore plus frustres, a moins qu'un 
« mariage » ne soit arrange avec le Parlement 
europeen. Ici, la difficulte reside dans le fait que 
les Six dans leur ensemble souhaitent que ce 
parlement ne se mele pas, en tout cas a l'heure 
actuelle, des questions de defense et tres peu 
d'ailleurs des questions de politique etrangere. 
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(unless amended) lays down that the Ministers 
should report to the Assembly on their activities. 
Consequently, unless the Parliament of Europe 
is authorised to deal with foreign affairs and 
defence, it is difficult to see how it could, in 
practice, be amalgamated with the WEU Assem-
bly without violating the treaty, or indeed what 
profit would result if it were. 
45. Under "C", there would presumably be 
enough current business for the Assembly to 
transact and it would also enable it to retain the 
necessary "standing", and thus attract sufficient 
parliamentary talent, if only for the reason that 
it would spend much of its time debating, and 
submitting to Ministers detailed plans for the 
possible reform of WEU in the light of the 
enlargement of the Communities. 
46. Under "D" the Assembly would in theory 
be entering into a new phase of great and fruit-
ful activity. But since it would imply that all 
the six governments were ready to accept 
parliamentary advice on foreign policy and 
defence there would be no apparent reason why 
they should object to obtaining this from an 
amalgamated body. In other words, even this 
solution would probably not result in any per-
petuation of the WEU Assembly as such as an 
independent body but rather in an injection 
of life into a rather discouraged parliament. 
47. Under "E" the Assembly would clearly have 
a most important role. For under such a scenario 
the governments would actually seek its assist-
ance in the formulation of some new scheme 
for the co-ordination of Western European 
foreign policy and defence, and its President 
might well sit in with the Ministers in their 
deliberations. Everybody knows, of course, that 
it is unlikely that the construction of a machine 
really capable of guiding Western European 
foreign policy and defence must await some 
agreement between Britain and France - and 
subsequently between them and their partners -
as to the correct way of co-ordinating, within the 
Atlantic Alliance, their respective nuclear 
"deterrents". Everybody knows that will not 
happen until much further progress has been 
made towards the economic integration of 
France, Britain and \Vestern Germany, if indeed 
it ever is made. But nobody can deny that, 
pending such developments, there could be much 
J;Uore fruitful co-operation in the whole political 
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sphere between the democracies of Western 
Europe than is at present, unfortunately, the 
case. 
VI. Reflections on possible European and 
Atlantic parliamentary developments 
48. In all logic, of course, there should only be 
one parliamentary body in Western Europe ; 
and if this body is ever going to exercise real 
powers it must be something essentially different 
from either the Consultative Assembly of the 
Council of Europe or the Atlantic Assembly, 
neither of which can report to a Council of 
Ministers which, as such, has any genuinely 
executive function. 
49. Yet both these latter bodies, at any rate as 
your Rapporteur sees it, would still have an 
important role to play. For the Council of 
Europe as a whole would continue to represent 
that "wider Europe" which, politically, is almost 
certainly an impossibility for our generation, but 
which, spiritually or culturally, undoubtedly 
exists. In a non-political and so to speak, a 
cultural atmosphere relations between Western 
and Eastern Europe could well become ever 
closer, thus assisting the "detente", and it would 
be here that associates of the Communities, who 
could not become members of them whether for 
economic or for political reasons could at least 
feel that they were full members of one Euro-
pean family. Hence the desirability of, as it 
were, de-politicising the Consultative Assembly 
of the Council of Europe and separating it from 
the increasingly political activity of the parlia-
ment of an extended EEC, which, again in all 
logic, should oe removed from Strasbourg and 
situated at the headquarters of any meaningful 
Western European organisation. Moreover, the 
Consultative Assembly has built up over the years 
a considerable reputation as a forum in which 
distinguished statesmen from all over the world 
can give expression to their feelings about 
"Europe" in a way that would no doubt be more 
difficult if they were addressing a European 
Parliament with real powers and a difficult 
agenda. It should therefore continue to act as 
such a forum, even if a considerable amount of 
its ministerial work might one day be trans-
ferred to an extended European Economic Com-
munity. 
Toutefois, le Traite de Bruxelles (a moins qu 'il 
ne soit amende) impose aux ministres !'obligation 
de presenter a l'Assemblee un rapport annuel 
sur leurs activites. A moins que le Parlement 
europeen ne soit autorise a traiter de politique 
etrangere et de defense, on voit done mal com-
ment il pourrait, dans la pratique, fusionner 
avec l'Assemblee de l'U.E.O. sans qu'il y ait 
violation du traite, ou meme quel avantage en 
resulterait. 
45. Dans l'h1mothese C. l'Assemblee aurait sHns 
doute assez d'affaires courantes a expedier. Cela 
lui permettrait egalement de conserver le « stan-
ding » necessaire et. par la, d'attirer suffisam-
ment de talents parlementaires, ne serait-ce que 
parce qu'elle consacrerait une grande partie de 
son temns a etudier et a soumettre aux ministres 
des nlans detailles pour une re-forme eventuelle 
de l'U.E.O. a la lumiere de l'elargissement des 
Communantes. 
46. Dan.~ l'lwpothese D. l'Assemblee s'engagprait 
en tMorie dans nne nouvelle phase d'activite 
importante Pt feronde. Mais, puisctne cP]fl impli-
querait rtue les six gouvernements soient dispoAes 
a. aC{'epter l'avis des parlementaires SUl' les QlleS-
tions de politiqne etrangere et de defense, ils 
n'anraient aucnne ra.ison evidente de refnser que 
cet avis leur soit donne par un organe resultant 
d'une fnsion. En d'autres termes, meme cette 
solnt.ion n'assurerait probablement pas la survie 
de l'Assemblee de l'U.E.O. en tant qu'organe inde-
pendant, mais elle insufflerait sans doute une 
nouvelle vie a un parlement plutot decourage. 
47. Dan.~ l'hypothr.~e E. l'AssPmhlee aurait ma-
nifestement nn role tres important a joner C'\ar, 
dans ce « scenario », les gouvernements lui de-
manderaient reellement son aide pour elaborer 
un nouveau plan de coordination des politiaues 
etrangere et de defense de l''Flurope occidenta]e, 
et son president ponrrait fort bien participer anx 
deliberations des ministres. Comme chacnn le sait, 
naturellement, i1 est pen probable que !'elabora-
tion d'un mecanisme veritablement capable i!e 
guider la politique etrangere et de derense de 
l'Europe occidentale attende qu'un accord soit 
intervenu entre la Grande-Bretagne et la Franee 
- puis entre ces deux pays et leurs partenaires 
- sur la maniere anpropriee de coordonner, au 
sein de !'Alliance atlantique, leurs forces de dis-
suasion nucleaires respectives. Chacun sait que 
cela ne se produira pas tant que des progres 
beaucoup plus importants n'auront pas ete faits 
sur le plan de !'integration economique de la 
France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne 
de l'ouest, en admettant meme qu'aucun progres 
72 
DOCUMENT 554 
soit jamais fait. Mais personne ne peut nier qu'en 
attendant cette evolution, les democraties d'Eu-
rope occidentale pourraient cooperer, dans le 
domaine politique, d'une maniere beaucoup plus 
fructueuse que ce n'est le cas, malheureusement, 
a l'heure actuelle. 
VI. Reflexions sur l'evolution eventuelle des 
parlements europeen et atlantique 
48. En toute logique, il ne devrait naturellement 
y avoir qu'un seul organe parlementaire en Eu-
rope occidentale; et, si l'on voulait que cet organe 
exerce des pouvoirs reels, encore que limites, 
il faudrait qu'il soit es.'!entiellement different 
tant de l'Assemblee consultative du Conseil de 
l'Europe que de l'Assemblee atlantiqne qui ne 
peuvent, ni l'une ni l'autre, faire rapport a un 
Conseil des Ministres exerc;ant, en tant que tel, 
une fonction executive veritable. 
49. Cependant, ces deux assembiees auraient 
tonjonrs un role important a jouer, du moins aux 
yeux de votre rapporteur. En effet, le Conseil 
de l'Europe continuerait de representer cette 
« Europe elargie » dont notre generation ne ver-
ra vraisemblablement pas la realisation sur le 
plan politique, mais qui, sur le plan spirituel ou 
culture!, existe assurement. Dans une atmosphere 
non politique et, pour ainsi dire, culturelle, les 
relations entre l'Europe de l'Est et l'Europe de 
l'Ouest pourraient fort bien devenir plus etroites 
et contribuer ainsi a la detente ; et c'est dans ce 
domaine que les membres associes aux Commu-
nautes, sans pouvoir y adherer pour des raisons 
politiques ou economiques, pourraient au moins 
avoir le sentiment qu'ils sont membres a part 
entiere d'une seule famille europeenne. D'ou l'in-
teret de « depolitiser » l'Assembiee consultative 
du Conseil de l'Europe et de la maintenir en 
dehors de l 'activite de plus en plus politique du 
parlement d'une C.E.E. elargie qui, en toute 
logique, devrait quitter Strasbourg pour s'instal-
ler au siege d'une organisation ouest-europeenne 
importante. De plus, l'Assemblee consultative 
s'est acquise, an cours des ans, une grande repu-
tation de « forum » ou des hommes d'Etat emi-
nents du monde entier peuvent exprimer, sans 
aucun doute, leurs vues sur l'« Europe» plus 
facilement que s'ils prenaient la parole devant 
un Parlement europeen dote de competences reel-
les et d'un calendrier charge. Elle continuera 
done a offrir ce « forum »' meme si une partie 
considerable de ses activites ministerielles doi-
vent un jour etre transferees a une Communaute 
Economique Europeenne elargie. 
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50. The Atlantic Assembly, for its part, would 
evidently be the focal point for the discussion of 
plans for the development of that "partnership" 
which, with the gradual emergence of a poten-
tially political authority in Western Europe -
community, confederation, government, call it 
what you will - will obviously have to represent 
the structural basis of any continuing Atlantic 
Alliance. But since, again for our generation, 
there can probably be no central political 
authority in our Atlantic world either, any more 
than in geographical Europe, this Assembly 
would chiefly occupy itself with discussions of 
matters concerning western civilisation generally, 
and might even develop into a kind of parlia-
mentary manifestation of the OECD. But any 
issue concerning the NATO Council could natur-
ally also be debated in the Atlantic Assembly 
which would hence also be the normal centre for 
the exchange of views between Congress and the 
parliamentarians of Europe. 
51. Should, indeed, it be found necessary to 
arrange for members of the European Parlia-
ment to do a rather more full-time job than 
hitherto - and how could a combined European 
Parliament and Assembly o.f WEU operate 
otherwise ? - then it might possibly be thought 
that some members of it would also have the time 
to represent their own nations in the other two 
parliamentary bodies concerned, thus achieving 
much greater unity of action in the whole field 
of European parliamentary activity, to say 
nothing of lessening any rivalry between all three 
assemblies. Nothing, indeed, would be better 
calculated to create, so to speak, a European 
"identity" than such a streamlining of the whole 
extra-national parliamentary representation of 
Western Europe. 
52. If the European Parliament and the 
Atlantic Assembly happened to be situated in the 
same town, such an arrangement might at any 
rate prove possible as between these two parlia-
mentary bodies. What is wanted, in short, so far 
as Europe is concerned, is not various bodies 
which often provide an interesting holiday for 
hard-worked national parliamentarians, but a 
serious and largely whole-time body that can 
both reflect national parliamentary opinion and 
have at least some positive effect on the deci-




53. When Britain joins the EEC the chief 
objective which the Assembly has set itself over 
the last twelve years will have been accomplished. 
The EEC countries, for their part, have declared 
their intention of working towards an economic, 
and even towards a monetary union, the evident 
necessity of which has been clearly demonstrated 
by recent events. Britain has declared that she 
also shares these objectives. But it is inconceiv-
able that an economic, still more a monetary 
union should not occupy itself also with defence, 
if only because defence expenditure is an 
inseparable part of the economy. It follows that 
at some stage the European Parliament will }avr 
to embrace such matters also. It would be 
inacceptable, therefore, for any State to join the 
EEC on the implied assumption that it would 
not one day have to accept responsibility for 
European foreign policy and defence. For if it 
did join on such an assumption there might be 
real difficulty in organising the defence of 
Europe at some possibly very critical moment in 
the not too far distant future. 
54. If this thesis is not admitted then it is 
difficult to see how progress can be made other-
wise than by building up WEU as it were in 
parallel with the EEC pending the day when 
the parliament of Europe can be brought into 
the field of defence and foreign policy. But if it 
is admitted, there is a strong case for now taking 
over the whole WEU machine as it is and to a 
certain extent merging it with the existing EEC 
apparatus. In other words there would no longer 
be two Ministerial Councils, but one Council ; 
not two parliaments, but one parliament ; not 
two budgets but one budget. At the same time, 
foreign policy and defence, being more "sensi-
tive" areas in which national considerations will 
for some time be uppermost, should be co-
ordinated by rather different means than those 
suitable for integrating the various economies. 
Thus, as already suggested, there would be a 
separate centre which would include a secretariat 
that would advise ministerial meetings on 
foreign policy and defence and no doubt also 
an independent political commission which might 
have some special relationship with the EEC 
Commission in Brussels. But for a considerable 
time there would be no question of taking deci-
sions by qualified majority vote, though the 
principle of doing so might perhaps one day be 
admitted in the working of e.g. the arms procure-
50. Quant a l'Assemblee atlantique, elle serait 
evidemment le centre de discussion des plans 
visant le developpement du partnership qui, avec 
!'apparition progressive d'une autorite politique 
en puissance en Europe occidentale - commu-
naute, confederation, gouvernement, quel que soit 
le nom qu'on lui donne- devra necessairement 
constituer la structure de base d'une Alliance 
atlantique permanente. Mais puisque, encore une 
fois, notre generation ne verra probablement pas 
plus l'etablissement d'un pouvoir politique cen-
tral dans le monde atlantique que dans l'Europe 
geographique, cette assemblee se consacrerait sur-
tout a la discussion des questions concernant la 
civilisation occidentale en general et pourrait 
peut-etre meme se transformer en une emanation 
parlementaire de l'O.C.D.E. Mais toute question 
concernant le Conseil de l'O.T.A.N. pourrait 
naturellement etre aussi debattue a l'Assemblee 
atlantique qui, partant, serait aussi le centre 
normal des echanges de vues entre le Congres 
americain et les parlementaires europeens. 
51. Si meme on jugeait necessaire d'envisager, 
pour les membres du Parlement europeen, des 
activites permanentes - et comment l'organisme 
issu de la fusion du Parlement europeen et de 
l'Assemblee de l'U.E.O. pourrait-il ionctionner 
autrement Y - on pourrait fort bien concevoir 
que certains de ses membres aient aussi le temps 
de representer leur propre pays dans les deux au-
tres organismes interesses, ce qui aboutirait a 
une bien plus grande unite d'action dans tousles 
domaines de l'activite parlementaire en Europe, 
sans parler de !'attenuation de la rivalite entre 
les trois assemblees. 11 n'y aurait pas, en realite, 
de meilleur moyen de creer une « identite » euro-
peenne que de simplifier ainsi la representation 
parlementaire extranationale en Europe occiden-
tale. 
52. Si le Parlement europeen et l'Assemblee 
atlantique se trouvaient localises dans la meme 
ville, cet arrangement pourrait, en tout cas, s'ap-
pliquer a ces deux organes parlementaires. En 
resume, ce qu'il faut a l'Europe, ce n'est pas 
une diversite d'organismes offrant souvent des 
vacances interessantes a des parlementaires na-
tionaux surcharges de travail, mais un organisme 
serieux travaillant pour ainsi dire a plein temps, 
susceptible a la fois de refleter !'opinion parle-
mentaire nationale et d'exercer au moins une 
influence positive sur les decisions prises dans 





~ VU. Conclusion 
53. Lorsque la Grande-Bretagne adherera a la 
C.E.E., le principal objectif que l'Assemblee s'est 
fixe au cours des dou.ze dernieres annees sera 
atteint. Les pays de la C.E.E., pour leur part, ont 
indique leur intention d'reuvrer pour une union 
economique, voire monetaire, dont l'evidente 
necessite a ete clairement demontree par les re-
cents evenements. La Grande-Bretagne a declare 
que ces objectifs etaient aussi les siens. Mais il 
est inconcevable qu 'une union economique, et 
plus encore une union monetaire, ne s'occupe 
pas aussi de la defense, ne serait-ce que parce 
que les depenses de defense font partie integrante 
de l'economie. 11 s'ensuit qu'a un certain stade, 
le Parlement europeen devra s'occuper egalement 
de ces questions. 11 serait done inacceptable qu 'un 
Etat adhere a la C.E.E. en partant implicitement 
de l'hypothese qu'il n'aurait pas, un jour ou !'au-
tre, a accepter la responsabilite d'une politique 
europeenne en matiere d'affaires etrangeres et 
de defense, car s'il adherait sur cette base on 
pourrait se heurter a de reelles difficultes pour 
organiser la defense de !'Europe a un moment 
peut-etre tres critique dans un avenir assez 
proche. 
54. Si l'on rejette cette these, on voit mal com-
ment on pourrait progresser, si ce n'est en ren-
for~ant 11J.E.O. parallelement, pour ainsi dire, a 
la C.E.E., en attendant le jour ou le Parlement 
europeen pourrait intervenir dans les domaines 
de la defense et de la politique etrangere. Mais, 
dans le cas contraire, de nombreux arguments 
militent en faveur d'une reutilisation du meca-
nisme de l1J.E.O. tel qu'il est et de sa fusion, 
dans une certaine mesure, avec le mecanisme ac-
tuel de la C.E.E. En d'autres termes, il n'y aurait 
plus deux Conseils des Ministres, mais un seul; 
il n'y aurait plus deux parlements, mais un seul ; 
il n'y aurait plus deux budgets, mais un seul. 
En meme temps, la politique etrangere et la poli-
tique de defense, qui sont des domaines plus 
« critiques » ou les considerations nationales vont 
prevaloir pendant quelque temps, devraient etre 
coordonnees par des moyens assez differents de 
ceux qui conviennent a !'integration des diverses 
economies. 11 y aurait done, comme nous l'avons 
deja suggere, un centre distinct comprenant un 
secretariat qui jouerait un role consultatif en 
matiere de politique etrangere et de defense aux 
reunions ministerielles et, sans doute aussi, une 
Commission politique independante qui aurait un 
lien particulier avec la Commission de la C.E.E. 
a Bruxelles. Mais, pendant un temps conside-
rable, il ne serait pas question de prendre des 
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ment agency and in matters relating to stand-
ardisation of armaments. 
55. If indeed the EEC itself is now to develop 
in accordance with the views of Professor 
Dahrendorf ; or, more probably perhaps, if it is 
to develop on the broad lines recently laid down 
in the excellent manifesto of the French Inde-
pendent Republicans and the Independents ; then 
it might be that there would be advantage in a 
sort of parallel growth under a single council 
of ministers and with a single parliament, of the 
economic and social organisation in Brussels 
and the foreign policy and defence organisation 
wherever it was located. For by such means it 
would at least be possible to build up the 
political strength of Western Europe unimpeded 
by the possible apprehensions of certain States on 
the periphery who would, however, still be able 
to share in the construction of an economic 
community. 
56. In any case, if such defence is not organised, 
and organised soon, many hostages will be given 
to fortune - and quite unnecessarily as your 
Rapporteur would think. There is no need, he 
believes, to delay much longer. Nor would even 
course D, if it were adopted, in any way prejudice 
the development of the EEC. Even if "Ministers 
for Europe" are soon appointed, as suggested by 
President Pompidou and Herr Dahrendorf, they 
would certainly not encroach on the spheres of 
Foreign and Defence Ministers. And when and 
if that European government which the French 
President says he favours in principle is set up, 
there will be no need to maintain any distinction 
in the way in which its different agencies will 
by one means or another be directed by some 
central authority. 
57. Those who believe that it would be wrong, 
and even dangerous to make any real progress 
towards the harmonisation of Western European 
foreign and defence policies pending (a) a deci-
sion on the part of certain small European coun-
tries (some of which are not uninfluenced by 
considerations of neutrality and may well, there-
fore, never agree to the preparation of any speci-
fically Western European defensive system) to 
sign the Treaty of Rome, and (b) the conclusion 
of some "European security conference" are, in 
your Rapporteur's humble opinion, misguided. It 
is most unlikely, he believes, that the Soviet 
74 
Union is thinking solely in terms of easing 
"tension" withdrawing some of its huge garri-
son from occupied territory, spending more 
money on consumer goods, and safeguarding its 
rear in the event of trouble with China. All these 
considerations no doubt have something to do 
with its overruling of DDR objections to certain 
features of the present Berlin agreement. But 
the ultimate objective undoubtedly is gradually 
to secure total American withdrawal from 
Europe and then to exercise a predominant 
political influence over a still divided peninsula. 
Only a complete evacuation of Eastern Europe 
in return for an American withdrawal and a 
substantial reduction in armaments of all kinds 
would demonstrate the contrary. 
58. The obvious way to prevent such develop-
ments is for Western Europe to come together, 
politically and economically, so as to be able to 
resist any eventual pressure from the East by 
pursuing a common policy. And this at once 
poses the whole question of the co-ordination of 
Western European defence without broad agree-
ment on which any common policy is virtually 
impossible. Nor should it be thought that this 
thorny question had best be left until much more 
progress has been made in co-ordinating the 
economic policy of an extended Community, 
when it "'·ill be easier to deal with. The sad 
truth is that it will not become more easy to 
deal with as time goes on but more difficult. 
More and more the Russians, using the Eastern 
Germans as a bait, will try to pull the Western 
Germans into their orbit, or at any rate try to 
exert sufficient influence on them to prevent 
their pursuing whole-heartedly a policy of inte-
gration with a westward-looking community, con-
federation, call it what you will. In fact, the only 
way to prevent this happening would seem, to 
your Rapporteur at any rate, for Britain and 
France to put forward in the quite near future 
some really meaningful proposals on the lines 
already sketched out in the present paper. 
59. Nor need it be thought that such action 
would in any way prejudice the slow develop-
ment of a real detente in East-West relations. 
The Russians are the first to recognise a fait 
accompli. Abandoning therefore their attempt 
to divide and rule, they would concentrate on 
decisions a la majorite quali£iee, encore que le 
principe puisse en etre admis un jour pour le 
fonctionnement de l'Agence d'approvisionnement 
des armements, par exemple, et pour les ques-
tions touchant a la standardisation des arma-
ments. 
55. Si la C.E.E. evolue conformement aux vues 
du Professeur Dahrendorf ou, ce qui est plus 
probable, suivant les grandes lignes precisees 
recemment dans !'excellent manifeste des Repu-
blicains Independants et des Independants en 
France, il se pourrait qu'un developpement paral-
lele, sous l'egide d'un Conseil des Ministres uni-
que, et avec un parlement unique, de !'organi-
sation economique et sociale se t.rouvant a 
Bruxelles et de !'organisation de politique etran-
gere et de defense ou qu'elle se trouve, presente 
un avantage. C'est ainsi, en effet, qu'on pourrait 
au moins renforcer la puissance politique de 
!'Europe occidentale sans !'obstacle des appre-
hensions eventuelles de certains Etats situes a la 
peripherie, mais qui resteraient a meme de pren-
dre part a la construction d'une communaute 
economique. 
56. En tout cas, si cette defense n'est pas rapi-
dement organisee, nous nous en remettrons au 
hasard, et sans aucune necessite de l'avis de votre 
rapporteur. 11 n'est pas necessaire, a son sens, 
d'attendre davantage, et meme I 'hypothese D, si 
elle etait retenue, ne porterait aucun prejudice 
au developpement de la C.E.E. Meme si des 
ministres des affaires europeennes sont bientOt 
designes, comme l'ont suggere le President Pom-
pidou et M. Dahrendorf, ils n'empieteront certai-
nement pas sur les attributions des ministres 
des affaires etrangeres et de la defense. Et, si 
ce gouvernement europeen, dont le President 
franc;ais se declare en principe partisan, est cree, 
il ne sera plus necessaire de faire aucune distinc-
tion entre la maniere dont ses differents organes 
seront diriges par le pouvoir central. 
57. Ceux qui estiment qu'il serait errone, et 
meme dangereux, de faire des progres reels vers 
1 'harmonisation des politiques etrangere et de 
defense de !'Europe occidentale en attendant (a) 
la decision de certains petits Etats europeens de 
signer le Traite de Rome (des considerations de 
neutralite ne sont pas sans influencer certains 
d'entre eux qui peuvent fort bien, par conse-
quent, ne jamais accepter !'elaboration d'un sys-
teme defensif propre a l'Europe occidentale) et 
(b) la conclusion d'une «conference sur la seen-
rite europeenne », se trompent, a !'humble avis de 
votre rapporteur. 11 est fort improbable, en effet, 
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que !'Union Sovietique ne pense qu'a la detente, 
a retirer des territoires occupes certaines de ses 
enormes garnisons, a depenser davantage pour 
les biens de consommation et a garder ses arrieres 
dans l'eventualite de difficultes avec la Chine. 
Toutes ces considerations ont certainement qual-
que chose a voir avec la maniere dont elle a 
passe outre aux objections formulees par la 
R.D.A. a certains aspects de !'accord actuel sur 
Berlin. Mais son objectif final est, sans aucun 
doute, d'obtenir graduellement un retrait total 
des forces americaines d'Europe et d'exercer 
alors une influence politique predominante sur 
une peninsula encore divisee. Seules une eva-
cuation complete de !'Europe de l'est en echange 
d'un retrait americain et une reduction substan-
tielle des armements de toutes sortes demontre-
raient le contraire. 
58. Pour prevenir une telle evolution, !'Europe 
occidentale doit evidemment s'unifier sur les 
plans politique et economique afin de pouvoir 
resister a toute pression eventuelle de la part 
de 1 'Est grace a une politique commune. Et ceci 
pose immediatement la question de la coordina-
tion de la defense de !'Europe occidentale qui, 
si l'on ne parvenait pas a un large accord a son 
sujet, rendrait pratiquement impossible toute 
politique commune. 11 ne faut pas croire, non 
plus, qu'il serait preferable de laisser de cote 
cette question epineuse en attendant qu'un pro-
gres beaucoup plus sensible ait ete realise dans 
la coordination de la politique economique d'une 
Communaute elargie, et qu'elle serait alors plus 
facile a resoudre. La triste verite est qu'elle ne 
sera pas de plus en plus facile, mais de plus en 
plus difficile a regler. En utilisant les Allemands 
de l'est comme appat, les Russes vont tenter d'at-
tirer progressivement les Allemands de l'ouest 
dans leur orbite ou, en tout cas, d'exercer sur eux 
une influence suffisante pour les empecher de 
poursuivre sans arriere-pensees une politique 
d'integration dans une communaute, une confe-
deration - le terme importe peu - tournee 
vers l'Occident. En fait, la seule fac;on d'emp&. 
cher une telle evolution serait, aux yeux de votre 
rapporteur tout au moins, que la Grande-
Bretagne et la France formulent tres rapidement 
des propositions vraiment serieuses suivant les 
!ignes deja esquissees dans le present document. 
59. 11 ne faut pas croire, non plus, qu'une telle 
initiative porterait le moindre prejudice au lent 
etablissement d'une reelle detente dans les rela-
tions Est-Ouest. Les Russes sont les premiers a 
reconnaitre un fait accompli. Abandonnant, par 
consequent, leur tentative de diviser pour regner, 
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establishing a new kind of relationship with an 
emerging power of world political importance. It 
is the apparent inability of the Western Euro-
pean democracies to coalesce that encourages a 
dangerous policy on the Russians' part which 
might result one day in a real reversal of the 
present world balance. 
60. In sum there is little doubt that, given the 
strong possibility that the United States will, at 
the end of 1972 or early in 1973, make very 
considerable reductions in her "conventional" 
forces in Europe, even if, as the result of some 
disastrous failure of will, she does not withdraw 
them altogether, it would on the face of it be 
desirable to take some rather bold initiative 
during 1972. If indeed the democracies of 
Western Europe are not to fall progressively 
under the political influence of the Soviet Union, 
they must rapidly push ahead not only towards 
an economic union (where progress is painfully 
slow), but towards some kind of political union 
also. 
61. Unfortunately, the fire, the dynamism, the 
simple fear if you like, that moved mountains 
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in 1948-49 no longer seems to animate the 
inhabitants of the western world. We are now 
more preoccupied with pollution than with free-
dom; with sex rather than with service; with 
worlds in space or of our imagination rather than 
with the only world we have. But parliamenta-
rians can speak more freely and speculate more 
widely than responsible Ministers ; and in this 
critical hour in Europe's destiny, your Rappor-
teur hopes that they will continue to recommend 
solutions that, without being "supranational" 
will at least ensure real progress in the eo: 
ordination of Western European foreign policy 
and defence. Even if this should be the Assem-
bly's swan-song, let us hope that it will be one 
that will long be remembered ! But we must all 
trust that it will rather be the beginning of a 
new era in European international parliamentary 
debate. The first essential step towards the crea-
tion of a genuine Western European Commun-
ity is about to be taken. It is the duty of the 
parliamentarians to urge that it should be both 
effective, all-embracing and democratic. 
ils s'attacheraient surtout a etablir des rapports 
d'un genre nouveau avec une nouvelle puissance 
d'importance politique mondiale. C'est l'incapa-
cite apparente des democraties occidentales de 
s'unir qui encourage les Russes a adopter une 
politique dangereuse qui pourrait entrainer un 
jour un veritable renversement de l'equilibre 
mondial actuel. 
60. En somme, il serait sans aucun doute souhai-
table, etant donne que les Etats-Unis procederont 
tres probablement, a la fin de 1972 ou au debut 
de 1973, a des reductions considerables de leurs 
forces « classiques » en Europe, meme si, en rai-
son d'une desastreuse absence de volonte, ils ne 
les retirent pas completement, de prendre une 
initiative assez hardie en 1972. Si, vraiment, les 
democraties d'Europe occidentale ne veulent pas 
tomber progressivement sous !'influence politique 
de l'Union Sovietique, elles doivent progresser 
rapidement, non seulement vers l'union econo-
mique (oil les progres sont d'une lenteur penible), 
mais aussi vers une forme d'union politique. 
61. Malheureusement l'ardeur, le dynamisme ou 
simplement la crainte si vous voulez, qui ont 
75 
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deplace des montagnes en 1948-49, ne semblent 
plus animer les populations du monde occidental. 
Nous nous preoccupons maintenant davantage de 
la pollution que de la liberte, des questions 
sexuelles que de la necessite de servir, des mondes 
de l'espace ou de notre imagination que du seul 
monde que nous ayons. Mais les parlementaires 
peuvent parler plus librement et speculer plus 
largement que les ministres responsables et, en 
cette heure critique du destin de l'Europe, votre 
rapporteur espere qu'ils continueront de recom-
mander des solutions qui, sans etre « suprana-
tionales », assureront au moins un progres reel 
dans la coordination de la politique etrangere 
et de defense de l'Europe occidentale. Meme si 
ce devait etre le chant du cygne de 1' Assemblee, 
esperons que c'est un chant dont on se souviendra 
longtemps ! Mais nous devons tous esperer que 
ce sera plutot le commencement d'une ere nou-
velle dans les debats parlementaires internatio-
naux en Europe. La premiere mesure capitale 
pour la creation d'une veritable Communaute de 
l'Europe occidentale va bientot etre prise. C'est 
le devoir des parlementaires d'insister pour 
qu'elle soit a la fois efficace, vaste et demo-
cratique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Peronnet, Rapporteur) 
I. Regional parliaments and the WEU Assembly 
Introduction 
1. Since the Committee for Relations with 
Parliaments was formed, part of the half-yearly 
report to the Assembly has been devoted to action 
in the national parliaments of member States, 
their contacts with the Assembly, means of 
improving these contacts, their action for the 
promotion of a more united Europe and the 
joint work of international and national assem-
blies. 
2. In reporting on the relationship between 
the WEU Assembly and national parliaments, it 
is natural and necessary to describe the parlia-
ments of the various regions (Lander in Ger-
many, regions in Italy, etc.), in order to study 
possibilities of contacts with these regional 
bodies. 
The present situation 
in the WEU member countries 
3. Together with the national parliaments and 
governments, the WEU member countries (except 
Luxembourg) have similar bodies at regional 
level. For its 2,000 square kilometres and 325,000 
inhabitants, Luxembourg has three district com-
missariats and the government is at present 
trying to cut the 126 communes down to about 
thirty. 
4. Your Rapporteur has endeavoured to give 
a description of these bodies in each country ; 
a few official texts concerning regionalisation 
are appended to this report. 
Belgium 
5. The Moniteur Belge (Journal Officiel) of 
31st December 1970 contained a number of 
amendments to the constitution, aimed at 
reorganising Belgium on a more decentralised 
basis. Several bills have to be passed, some 
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requiring special majorities before these amend-
ments can be implemented. Three such bills have 
been passed to date. These concern the creation 
of linguistic groups in parliament, the organisa-
tion and functioning of cultural independence 
and the creation of large urban centres and a 
federation of communes. 
6. Below is a description of the new structure 
established by these amendments to the constitu-
tion. 
7. First, Belgium has been divided into four 
linguistic regions: French- and Flemish-speaking 
regions, the Brussels-Capital region and the 
German-speaking region. The law of 2nd August 
1968 on the administrative use of languages laid 
down the boundaries of these four regions, which 
can be modified only by a bill passed by a special 
majority (simple majority in each linguistic 
group and two-thirds overall majority). 
8. The constitution proclaims three cultural 
communities in Belgium : French, Flemish and 
German. A cultural council has been set up for 
each community. A distinction must however be 
drawn between the French and Flemish cultural 
councils, on the one hand, and the German 
cultural council, on the other. Whereas the 
constitution lays down rules for the membership 
and competence of the first two, a bill has to 
be passed for the membership and competence of 
the German cultural council, and this has not yet 
been done. There are only a few thousands in the 
German cultural community. Its territory is inte-
grated for administrative purposes into the 
French linguistic region. It does not have elected 
representatives. It was therefore practically 
impossible to place the cultural council of the 
German cultural community on the same footing 
as the others, which are composed solely of 
members of parliament. It is compulsory for all 
members of both chambers to belong to one of 
the two linguistic groups created by the constitu-
tion in each chamber : either the French or the 
Flemish group. Bills requiring a special majority 
must be approved inter alia by each linguistic 
group in each chamber. 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Peronnet, rapporteur) 
I. Les assemblees regionales et l'Assemblee de l'U.E.O. 
Introduction 
1. Depuis la creation de votre Commission pour 
les Relations avec les Parlements, une partie du 
rapport semestriel presente a l'Assemblee de 
l'U.E.O. etait consacree aux faits et gestes des 
parlements nationaux des Etats membres, a leurs 
contacts avec l'Assemblee, aux moyens d'amelio-
rer ces contacts, a !'action des parlements natio-
naux pour la promotion d'une Europe plus unie 
et au travail commun des assemblees internatio-
nales et nationales. 
2. Lorsqu'on rend compte des rapports entre 
l'Assemblee de l'U.E.O. et les parlements natio-
naux, il est nature! et necessaire de faire con-
naitre les assemblees des differentes regions 
( « Land » allemand, region i talienne, etc.), afin 
d'etudier les possibilites de contact avec ces or-
ganes regionaux. 
La situation actuelle 
dans les pays membres de l'U.E.O. 
3. A cote du parlement et du gouvernement 
nationaux, certains pays membres de l'U.E.O. 
ont, le Luxembourg mis a part, des organes ana-
logues au niveau «regional». Avec ses 2.000 
kilometres carres et ses 325.000 habitants, le 
Luxembourg a trois commissariats de district et 
le gouvernement essaie actuellement de reduire 
le nombre des communes de 126 a une trentaine 
environ. 
4. Votre rapporteur a essaye de faire une es-
quisse des differentes formes que ces organes ont 
dans chaque pays et vous trouverez dans les 
annexes a ce rapport quelques textes officiels 
concernant la regionalisation. 
Belgique 
5. Le 31 decembre 1970, ont paru au Moniteur 
belge (Journal officiel) certaines modifications a 
la constitution tendant a reorganiser la Belgique 
sur une base plus decentralisee. La mise en reuvre 
de ces modifications exige le vote de plusieurs 
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lois dont certaines necessitent des majorites spe-
ciales. Trois de ces lois ont ete votees jusqu'ici. 
Elles concernent la creation de groupes linguis-
tiques au parlement, !'organisation et le fonction-
nement de l'autonomie culturelle et la creation 
de grandes agglomerations et de federations de 
communes. 
6. Voyons maintenant quelles sont les nouvelles 
structures mises en place par la revision de la 
constitution. 
7. En premier lieu, la Belgique a ete divisee 
en quatre regions linguistiques: la region de lan-
gue franc;aise, la region de langue neerlandaise, 
la region de Bruxelles-Capitale et la region de 
langue allemande. La loi du 2 aout 1968 sur 
l'emploi des langues en matiere administrative 
fixe les limites des quatre regions linguistiques. 
Ces limites ne pourront etre modifiees que par 
une loi votee a la majorite speciale (majorite 
simple dans chaque groupe linguistique et ma-
jorite des deux tiers dans !'ensemble). 
8. La constitution proclame ensuite qu'il y a 
trois communautes culturelles en Belgique : la 
communaute culturelle franc;aise, la communaute 
culturelle neerlandaise et la communaute cultu-
relle allemande. Pour chacune de ces communau-
tes culturelles, il est cree un conseil culture!. Il y 
a lieu toutefois de distinguer les conseils culturels 
pour les communautes culturelles franc;aise et 
neerlandaise d'une part, et le conseil culture! 
pour la communaute culturelle allemande d'autre 
part. Tandis que la constitution regie la compo-
sition et la competence des deux premiers, c'est 
la loi qui devra determiner la composition et la 
competence du conseil culture! pour la commu-
naute culturelle allemande. Cette derniere loi n'a 
pas encore ete votee. La communaute culturelle 
allemande ne represente que quelques milliers 
d 'habitants. Son territoire est administrativement 
integre dans la region linguistique franc;aise. Elle 
ne possede pas ses elus propres. Il etait done pra-
tiquement impossible de mettre le conseil culture! 
de la communaute culturelle allemande sur le 
meme pied que les autres conseils culturels qui 
sont composes uniquement de parlementaires. 
Tous les parlementaires des deux chambres doi-
vent obligatoirement faire partie d'un des deux 
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9. The cultural council of the French cultural 
community is composed of all the members of 
the French linguistic groups of both chambers, 
and the cultural council of the Flemish cultural 
community of all the members of the Flemish 
linguistic group of both chambers. Any German-
speaking members of parliament belonging to 
the French linguistic group are members of the 
cultural council of the French cultural com-
munity. They might also belong to the cultural 
council of the German cultural community. The 
membership of the German council will, as stated 
above, remain to be decided. In the Belgian 
parliament, there is at present only one represen-
tative of a commune of the German-speaking 
region. It will therefore be difficult to form a 
cultural council of the German cultural com-
munity consisting only of members of parliament 
as in the case of the other two councils. 
10. The French and Flemish cultural councils 
have juridical powers and operate by means of 
decrees which have force of law in the French-
and Flemish-speaking regions respectively. Their 
powers cover cultural matters (to be decided on 
by a bill passed by the abovementioned special 
majority), co-operation between the cultural com-
munities and international co-operation (the type 
of co-operation is to be similarly decided). 
Within certain limits, they deal with the use of 
languages for administrative matters, teaching 
and social relations between employers and em-
ployees. They will start work on 1st December 
1971. 
11. With regard to the region of Brussels-
Capital, the cultural councils are competent in 
respect of institutions which, because of their 
activities, must be considered as belonging solely 
to one or another cultural community. For other 
institutions, the national legislature has jurisdic-
tion over this region. 
12. Apart from cultural decentralisation, the 
new constitution makes provision for another 
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kind of decentralisation of which no further 
details are given in the new Article 107 quater. 
It is stipulated that Belgium consists of three 
regions : the French- and Flemish-speaking re-
gions and the Brussels region and that the bill 
to be passed by the abovementioned special 
majority grants the bodies which it sets up and 
which are composed of elected representatives 
competence to settle matters to be determined, 
except for those which are within the competence 
of the cultural councils and in accordance with 
methods which it lays down. This is aimed at 
economic and social decentralisation. This bill 
has not yet been passed. 
13. Finally, in Article 108 his, the constitution 
contains a third reform : the communal reform. 
This article lays down that urban centres and 
federations of communes may be created by law 
and specifies their organisation and powers. 
14. A special article (Article 108 ter) is devoted 
to the urban centre of Brussels, capital of the 
Kingdom, because of its bilingualism. As in 
parliament, members of the council of the urban 
centre of Brussels are divided into two linguistic 
groups : French and Flemish. Since, in Belgium, 
the government is composed of equal numbers of 
French- and Flemish-speaking Ministers, the 
executive body, too, is composed of an equal 
number of members from each linguistic group. 
Other measures are envisaged to avoid inter-
community relations being jeopardised. 
15. As a result of cultural decentralisation and 
the fixing of boundaries for the linguistic regions, 
the French-speaking section of the Catholic 
University of Louvain will be transferred to the 
French-speaking region. Pending the transfer, 
the cultural council for the French cultural com-
munity will have authority over this institution, 
which is situated in the Flemish-speaking region, 
as a derogation from the territorial authority of 
the cultural councils. 
France 
16. In the last fifteen years, the French Govern-
ment has taken a number of measures in favour 
of regionalisation. On 11th December 1954, 
regional co-ordinating committees were set up. 
In June 1955, a decree was passed governing 
the establishment of regional action programmes 
and on 28th November 1956 France was sub-
divided into 22 programme regions. On 7th 
groupes linguistiques crees par la constitution 
dans chaque chambre : le groupe linguistique 
franc;ais et le groupe linguistique neerlandais. 
Les lois qui necessitent une majorite speciale doi-
vent, entre autres, etre approuvees par chacun 
des groupes linguistiques dans chacune des cham-
bres. 
9. Le conseil culture! de la communaute cul-
turelle franc;aise est compose de tousles membres 
des groupes linguistiques franc;ais des deux 
chambres et le conseil culture! de la communaute 
culturelle neerlandaise de tous les membres des 
groupes linguistiques neerlandais des deux cham-
bres. Les elus eventuels d'expression allemande, 
faisant partie du groupe linguistique franc;ais, 
seront membres du conseil culture! de la commu-
naute culturelle franc;aise. Il se pourrait que 
ceux-ci fassent egalement partie du conseil cul-
turel pour la communaute culturelle allemande. 
La composition de ce conseil reste a determiner. 
A l'heure actuelle, i1 n'y a au parlement beige 
qu'un elu habitant une commune appartenant a 
la region de langue allemande. Dans ces condi-
tions, il sera difficile de constituer un conseil 
culture! de la communaute culturelle allemande, 
uniquement compose de parlementaires, comme 
c'est le cas pour les deux autres conseils. 
10. Les deux conseils culturels franc;ais et neer-
landais ont une competence normative et proce-
dent par voie de decrets qui ont force de loi, res-
pectivement dans la region de langue franc;aise et 
de langue neerlandaise. Leur competence s'etend 
aux matieres culturelles (a determiner par une 
loi votee a la majorite speciale dont il est ques-
tion plus haut), a la cooperation entre les com-
munautes culturelles, ainsi qu'a la cooperation 
internationale (les formes de cette cooperation 
sont a determiner suivant le meme processus). 
Elles reglent encore, dans certaines limites, l'em-
ploi des langues pour les matieres administra-
tives, l'enseignement et les relations sociales en-
tre employeurs et leur personnel. Les conseils 
culturels entreront en fonction le 1•• decembre 
1971. 
11. En ce qui concerne la region de Bruxelles-
Capitale, les conseils culturels sont competents a 
l'egard des institutions qui, en raison de leurs 
activites, doivent etre considerees comme appar-
tenant exclusivement a l'une ou a l'autre com-
munaute culturelle. Pour les autres institutions, 
c'est le Iegislateur national qui reste competent 
pour cette region. 
12. A cote de cette decentralisation culturelle, 
la nouvelle constitution prevoit egalement une 
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autre decentralisation qui n'est pas autrement 
precisee dans le nouvel article 107quater. Il y 
est stipule que la Belgique comprend trois re-
gions : la region wallonne, la region flamande et 
la region bruxelloise et que la loi, a voter a la 
majorite speciale, dont il est question plus haut, 
attribue aux organes qu'elle cree et qui sont com-
poses de mandataires elus, la competence de 
regler les matieres qu'elle determine a !'exception 
de celles qui sont de la competence des conseils 
culturels et selon le mode qu'elle etablit. On 
vise ici la decentralisation economique et sociale. 
La loi en question n'a pas encore vu le jour. 
13. Il y a enfin une troisieme reforme inscrite 
dans la constitution a !'article 108bis; c'est la 
reforme communale. Cet article stipule que la 
loi peut creer des agglomerations et des federa-
tions de communes en determinant leur organisa-
tion et leur competence. 
14. Un article special, !'article 108ter, est con-
sacre a !'agglomeration bruxelloise, capitale du 
royaume, en raison de son caractere bilingue. 
Comme pour le parlement, les membres du 
conseil d'agglomeration bruxellois sont repartis 
en deux groupes linguistiques : franc;ais et neer-
landais. La base du systeme beige etant que le 
gouvernement est constitue paritairement (autant 
de ministres francophones que neerlandophones), 
le college executif, lui aussi, est compose paritai-
rement au point de vue linguistique. D'autres 
mesures sont prevues pour eviter qu'il soit porte 
atteinte aux relations entre les communautes. 
15. Par suite de la decentralisation culturelle 
et de la delimitation des regions linguistiques, la 
section francophone de l'Universite catholique 
de Louvain sera transferee dans la region lin-
guistique franc;aise. En attendant ce transfert, le 
conseil culture! pour la communaute culturelle 
franc;aise sera competent, par derogation a la 
competence territoriale des conseils culturels, 
pour cette institution, situee dans la region de 
langue neerlandaise. 
France 
16. Le gouvernement franc;ais a pris, depuis une 
quinzaine d'annees, une serie de mesures en fa-
veur de la regionalisation : le 11 decembre 1954, 
ont ete creees les commissions regionales de coor-
dination. En juin 1955, un decret reglait l'eta-
blissement des programmes d'action regionale et 
le 28 novembre 1956, la France etait subdivisee 
en 22 regions de programmes. Le 7 janvier 1959, 
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January 1959, a prefet for co-ordination was 
appointed and an inter-departmental confer-
ence set up, and on 2nd June 1960 21 districts 
for regional action were defined. In 1963, the 
Regional Planning Department was set up and, 
finally, on 14th March 1964 a decree was signed 
creating regional economic development commit-
tees. 
17. On 24th March 1969, the Cabinet approved 
a 68-article bill on regional reforms. The region 
was to be a territorial entity having the task of 
contributing to economic, social and cultural 
development and to regional planning. A regional 
council would consider and settle matters within 
the competence of the region and a regional 
prefet would represent the government. 
18. The bill set out the competence, scope, 
composition and duties of the council and the 
work of the "prefet" ; there were two special 
regions: the Paris region and Corsica 1 • 
19. On 27th April 1969, a referendum was held 
on the regionalisation project and the project 
was rejected by universal suffrage. 
20. The broad lines of this bill have not been 
forgotten : two years later a member of parlia-
ment took them up in order to table a bill in 
parliament (see National Assembly Document 
No. 1586). 
21. On 9th February 1971, a bill tabled by Mr. 
Abelin was distributed to members of the 
National Assembly on the creation and organisa-
tion of the regions. He considered that regional 
or territorial units should be set up in the French 
Republic in order to involve the people more 
closely with the process of preparing and 
reaching decisions. 
22. They would have economic, social and 
cultural powers and take part in regional plan-
ning but without jeopardising the political 
authority of the State. 
23. The members of the regional assembly would 
be elected by direct universal suffrage based on 
a proportional voting list. This assembly would 
elect a regional executive delegation, and there 
would be one representative for the government. 
I. For further details, see the comparative table : 
Le Monde, 26th March 1969. 
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Italy 
24. Italy has just created regions. Five were 
created some years ago 1 (V alle d' Aosta, Trentino-
Alto Adige, Friuli-Venezia, Sardinia and Sicily) 
with a special statute allowing them greater 
independence. The Senate and Chamber have 
now approved the statutes for fifteen other 
regions covering the entire country. · 
25. Each region has its own statute which lays 
down that "the autonomous region within the 
unity of the Italian Republic has its own powers 
and duties in accordance with the principles and 
within the limits of the Italian constitution". In 
agreement with the fundamental principles laid 
down in State laws and provided regional laws 
do not conflict with national interests and the 
interests of other regions, each region has legis-
lative power under Article 117 of the constitu-
tion. 
26. Each region covers the territory of two or 
three provinces, has a capital, a flag and a coat 
of arms. 
27. The regional bodies are: the parliament 
( consiglio regionale), government (giunta region-
ale) and the president of the region. 
28. Parliament elects its president and bureau 
and the regional president and members of the 
giunta. It decides on the political and adminis-
trative line of the region and supervises its 
implementation. It has legislative powers. 
29. The giunta is the executive body responsible 
for promoting the political and administrative 
directives of parliament, taking action and 
carrying it through to completion. 
30. The regional president acts on behalf of the 
region, promulgates laws and regional regula-
tions and directs the administrative duties dele-
gated to the region by the State. 
31. Regional laws are transmitted by the presi-
dent to the government representative so that the 
Italian Government may, if it wishes, object to 
them. 
32. The region is financially independent and 
has its own domains and patrimony. 
I. See Appendix I. 
un prefet coordinateur et une conference inter-
departementale etaient installes, tandis que le 2 
juin 1960, suivait la definition des 21 circons-
criptions d'action regionale. En 1963, fut creee 
la delegation a l'amenagement du territoire et 
enfin, le 14 mars 1964, un decret portant creation 
de commissions de developpement economique 
regional fut signe. 
17. Le 24 mars 1969, le Conseil des Ministres a 
approuve un projet de loi de 68 articles sur la 
reforme regionale. La region serait une collec-
tivite territoriale qui aura pour mission de con-
tribuer au developpement economique, social et 
culture!, ainsi qu'a l'amenagement du territoire. 
Un conseil regional regie par ses deliberations 
les affaires qui sont de la competence de la re-
gion ; un prefet de region sera le delegue du 
gouvernement. 
18. Le projet de loi reglait les competences, les 
domaines, la composition du conseil et ses attri-
butions, la tache du prefet et prevoyait deux 
regions speciales : la region parisienne et celle de 
la Corse 1 • 
19. Le 27 avril, eut lieu un referendum sur le 
theme de ce projet de regionalisation, projet qui 
fut rejete par le suffrage universe!. 
20. Les grandes lignes de ce projet de loi n'ont 
pas ete oubliees parce que, deux ans plus tard, un 
parlementaire les reprend pour en faire une pro-
position de loi qu'il soumet au parlement (voir 
Document n° 1586 de l'Assemblee nationale). 
21. Le 9 fevrier 1971, a ete distribue aux mem-
bres de l'Assemblee nationale, une proposition 
de loi portant creation et organisation des re-
gions, presentee par M. Abelin, qui prevoit que, 
pour rapprocher l'administre de la decision et 
le faire participer a son elaboration, « il faut 
creer des regions, des collectivites territoriales » 
de la Republique Fran~aise. 
22. Leur competence serait economique, sociale 
et culturelle, participation a l'amenagement du 
territoire, mais ne porterait pas atteinte a !'auto-
rite politique de l'Etat. 
23. Les membres de l'assemblee regionale se-
raient elus au suffrage universe! direct, selon un 
scrutin de liste proportionnel. Cette assemblee 
elirait une delegation executive regionale, tandis 
qu'un commissaire de la Republique represen-
terait le gouvernement. 
1. Pour plus de details, voir le tableau comparatif 




24. L'Italie vient de creer des reg10ns. Apres 
avoir cree, il y a quelques annees \ cinq regions : 
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Ve-
nezia, Sardegna et Sicilia, ayant un statut special 
qui leur permet de beneficier d'une plus large 
autonomie, le Senat et la Chambre ont approuve 
les statuts de quinze autres regions couvrant le 
pays entier. 
25. Chaque region a son propre statut qui sti-
pule que « la region autonome, dans l'unite de 
la Republique Italienne, a ses propres pouvoirs 
et fonctions selon les principes et dans les limites 
de la constitution italienne ». En accord avec les 
principes fondamentaux etablis par les lois de 
l'Etat et sans que les lois regionales puissent 
aller a l'encontre des interets nationaux et des 
interets des autres regions, la region a le pouvoir 
Iegislatif selon !'article 117 de la constitution. 
26. Le territoire comprend le territoire de deux 
ou trois provinces ; la region a une capitale, un 
drapeau et des armoiries. 
27. Les organes de la region sont: le parlement 
( consiglio regionale), le gouvernement (giunta 
regionale) et le president de la region. 
28. Le parlement elit son president et son bu-
reau, ainsi que le president regional et les mem-
bres de la giunta. Il determine !'orientation poli-
tique et administrative de la region et controle 
sa realisation ; il a pouvoir Iegislatif. 
29. La giunta est l'organe executif qui, en con-
formite avec les directives politiques et adminis-
tratives du parlement, a fonction de les promou-
voir, de prendre des initiatives et de les realiser. 
30. Le president regional represente la region, 
promulgue les lois et reglements regionaux, diri-
ge les fonctions administratives que l'Etat a 
deleguees a la region. 
31. Les lois regionales sont communiquees par 
le president au « commissaire du gouvernement » 
afin que le gouvernement italien puisse eventuel-
lement y faire opposition. 
32. La region jouit de l'autonomie financiere et 
elle possede ses propres domaines et patrimoines. 
1. Voir annexe I. 
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Netherlands 
33. In the Kingdom of the Netherlands, Pro-
vincial Diets still exist side by side with the 
States General (i.e. the two chambers of the 
Netherlands Parliament). 
34. In 1579, the Republic consisted of seven 
sovereign provinces: Holland, Zealand, Utrecht, 
Overyssel, Gelderland, Groningen and Friesland, 
which still have the same frontiers, but whose 
sovereignty has been transferred to the King-
dom ; since 1813, the Netherlands has been a 
single country divided into provinces with 
certain powers delegated by the central govern-
ment (11 provinces since the secession of Belgium). 
35. Each province has its own representative 
body or parliament, the Provincial Diet, elected 
by the inhabitants of the province by direct 
universal suffrage for a period of four years. 
In accordance with Chapters IV and II of the 
constitution, it appoints a college of provincial 
councillors from among its members, responsible 
for day-to-day affairs. Each college has six mem-
bers and, like the Provincial Diet, is presided 
over by the Queen's Lieutenant-Governor. 
36. The organisation and administration of 
provincial affairs is in the hands of the Pro-
vincial Diets, which draw up such rules as they 
consider useful. They are independent and 
responsible for their own administration. Deci-
sions which conflict with the law or the general 
interest may be suspended by the Crown. 
37. The provincial councillors supervise the 
municipal authorities and approve communal 
decisions. They may ask the Crown to suspend 
or annul any provincial decisions that conflict 
with the law. Compulsory co-operation in the 
implementation of rules laid down by the higher 
authority is carried out through the intermediary 
of the provincial councillors. 
38. The Queen's Lieutenant-Governor is 
appointed by the Crown. He presides over the 
Diet and the college, having a consultative vote 
in the Provincial Diet and a deliberative vote in 
the college. He represents national authority and 
also has authority in the province. 
39. Finally, the Provincial Diets elect the 75 
members of the First Chamber of the States 
General (Senate). 
40. On 7th April 1971, the Government of the 
Kingdom of the Netherlands passed a bill con-
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taining general rules for creating regions (Doe. 
11246) . This bill may settle the increasingly 
urgent problems facing the administration of the 
large urban centres. There is in fact some idea 
of sub-dividing the country into four regions : 
North (provinces of Groningen, Friesland and 
Drente), East (Overyssel, Gelderland and 
Utrecht), West (North and South Holland) and 
South (Zealand, Brabant and Limburg). 
Federal Republic of Germany 
41. The Federal Republic of Germany, created 
after the second world war, is composed of eleven 
Liinder. Each Land has its own parliament and 
government and a constitution governing internal 
affairs. Members of parliament are elected by 
the population and governments are formed in 
the same way as in the Federal Government. 
Representatives of the Liinder form the second 
federal chamber, the Bundesrat. 
42. Under the federal system, the governments 
of the Liinder ensure that federal laws are imple-
mented. Although the Bundesrat may table bills, 
in practice it does so very rarely. The interests 
of the Liinder are mainly represented by amend-
ments tabled by the Bundesrat to government 
bills. It acts if the government parties in the 
Liinder have very different ideas from those of 
the Federal Government. The Federal Govern-
ment normally takes account of the wishes of the 
Liinder because bills have to be passed by the 
Bundesrat before being submitted to the Bundes-
tag, and when passed by the Bundestag return 
to the Bundesrat. 
43. Each Land has at least three votes in the 
Bundesrat (four if it has more than 2 million 
inhabitants and five if has more than 6 million 
inhabitants). 
44. On 6th April 1971, Mr. Genscher, Federal 
Minister of the Interior, replied to a question put 
by the CDU/CSU Group in the Bundestag 
concerning the possible transfer of legislative 
competence from the Federation to the Liinder 1 • 
45. He stated that the fundamental principles 
of the Constitution should not be changed, 
1. See text at Appendix ll. 
Pays-Bas 
33. Jusqu'a ce jour, au royaume des Pays-Bas, 
les Etats provinciaux subsistent a cote des Etats-
generaux (a savoir les deux chambres du parle-
ment neerlandais). 
34. La Republique de 1579 se composait de sept 
provinces qui etaient souveraines : Hollande, 
Zelande, Utrecht, Overyssel, Gueldre, Groningue 
et Frise, provinces dont les frontieres sont res-
tees, mais dont la souverainete a ete transferee 
au royaume : depuis 1813, les Pays-Bas forment 
un seul pays divise en provinces ayant certains 
pouvoirs delegues par le gouvernement central 
(11 provinces depuis la secession de la Belgique). 
35. Chaque province a son propre organe repre-
sentatif, son parlement : « les Etats provin-
ciaux », elus par les electeurs domicilies dans la 
province, directement, et d'apres le droit de suf-
frage universe}, pour une periode de 4 ans. Con-
formement a la constitution (chapitres IV et II), 
ils nomment dans leur sein un college d'Etats-
deputes, charge d'assumer les affaires courantes ; 
ce college se compose de six personnes et est 
preside, comme les Etats provinciaux par le 
Commissaire de la Reine. 
36. L'organisation et !'administration des affai-
res de la province sont confiees aux Etats pro-
vinciaux qui etablissent les reglements qu'ils 
jugent utiles. Ils connaissent l'autonomie et 
!'auto-administration. Les decisions contraires 
aux lois ou a l'interet general peuvent etre sus-
pendues par la Couronne. 
37. Les Etats-deputes controlent !'administration 
municipale et approuvent les arretes communaux. 
Ils peuvent demander a la Couronne de suspen-
dre ou d'annuler les arretes provinciaux contrai-
res aux lois. La cooperation obligatoire a !'execu-
tion des reglements de l'autorite superieure a 
lieu par l'intermediaire des Etats-deputes. 
38. Le Commissaire de la Reine est nomme par 
la Couronne. Il preside les deux Etats, a une 
voix consultative aux Etats provinciaux et une 
voix deliberative aux Etats-deputes. Il repre-
sente l'autorite nationale dans la province et, 
d'autre part, possede l'autorite de la province. 
39. Enfin, les Etats provinciaux elisent les 
membres de la Premiere chambre des Etats-
generaux (le Senat) qui compte 75 membres. 
40. Le 7 avril 1971, le gouvernement du Royau-
me des Pays-Bas a approuve un projet de loi 
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comportant des regles generales pour la creation 
de regions (Doe. 11246). Ce pro jet de loi pour-
rait faire face aux problemes de plus en plus 
urgents de !'administration des grandes agglo-
merations urbaines. En fait, il existe des idees 
pour former un pays divise en quatre regions : 
Nord (provinces de Groningue, Frise et Drente), 
Est (provinces de Overyssel, Gueldre, Utrecht), 
Ouest (Hollande du nord et du sud) et Sud 
(Zelande, Brabant et Limbourg). 
Republique Federale d 'Allemagne 
41. La Republique Federale d'Allemagne, creee 
apres la deuxieme guerre mondiale, est formee 
de onze Liinder. Chaque Land a son propre 
parlement et gouvernement, et une constitution 
regie les affaires interieures. Les membres des 
parlements sont elus par la population et la for-
mation des gouvernements se fait comme pour le 
gouvernement federal. Des representants des 
Liinder forment la deuxieme chambre federale, le 
Bundesrat. 
42. Dans le systeme federal, les gouvernements 
des Liinder veillent a !'execution des lois fede-
rales. Bien que le Bundesrat ait la possibilite d'in-
troduire des propositions de lois, il ne le fait en 
pratique que tres rarement. Les interets des 
Liinder sont plutOt representes par des amende-
menta proposes par le Bundesrat aux projets de 
loi du gouvernement. Il agit activement si les 
partis gouvernementaux des Liinder ont des 
idees tres divergentes de celles du gouvernement 
federal. Normalement, le gouvernement federal 
tient toujours compte des desiderata des Liinder, 
parce que le projet de loi doit etre approuve par 
le Bundesrat avant d'etre soumis au Bundestag, 
et, apres adoption par le Bundestag, le projet 
revient de nouveau au Bundesrat. 
43. Chaque Land a au moins trois voix au 
Bundesrat (4 voix si le pays a plus de 2 millions 
d 'habitants, et 5 voix pour plus de 6 millions 
d'habitants). 
44. Le 6 avril 1971, M. Genscher, Ministre fede-
ral de l'interieur, repondait a une question posee 
par le groupe CDU-CSU du Bundestag, concer-
nant un transfert eventuel de competences Iegis-
latives de la Federation aux Liinder 1. 
45. Il indiquait que les principes fondamentaux 
de la constitution ne devraient pas etre changes, 
1. Voir annexe II. 
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including the federal nature of the State and 
co-operation by the Lander in federal legislation. 
United Kingdom 
46. There are several regional parliaments in the 
United Kingdom. 
4 7. In Northern I re land, a parliament and an 
executive government were constituted in 1920 
after the secession of the Irish Republic. Under 
the constitution, certain legislative and fiscal 
powers were reserved for the Parliament of the 
United Kingdom. 
48. The Northern Ireland Parliament consists of 
a House of Commons (Stormont) of 52 elected 
members and a Senate of 2 ex officio Senators 
and 24 Senators elected by the members of the 
Stormont on the proportional representation 
system. 
49. The executive power is vested in the 
Governor who is advised by 12 ministers respon-
sible to parliament. 
50. The Isle of Man (Mona), which has a popula-
tion of some 50,000, is governed by a legislature 
called the Tynwald, consisting of two branches 
- the Legislative Council and the House of 
Keys, which is elected. The Council consists of 
the Lieutenant-Governor, the Bishop, the First 
Deemster, the Attorney-General, two members 
appointed by the Lieutenant-Governor and five 
members appointed by the House of Keys. The 
House of Keys has 24 elected members. 
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51. The Channel Islands (Jersey, Guernsey, 
Alderney and Sark) have Assemblies of the 
States (the insular legislatures) and Royal Courts 
(for Jersey and Guernsey) which are presided 
by Bailiffs appointed by the Crown. 
Conclusion 
52. Like all modern societies, the Western Euro-
pean countries must meet the challenge of 
expansion and ensure their economic develop-
ment, which calls for the establishment of collec-
tive equipment. 
53. The regions provide the answer to this 
challenge and wish : 
( i) without threatening national unity, to 
develop the regional economy ; 
( ii) to offset often excessive centralisation ; 
( iii) to enable the people to participate in 
decisions which concern them. 
54. Unity and national solidarity must be main-
tained while ensuring that the least-favoured 
regions are supported by those who have made 
more rapid progress. 
55. Apart from its political frontiers, Europe 
has a considerable number of regions. Regional 
policy should take account of all the natural 
and human peculiarities which constitute Euro-
pean civilisation. 
y compris la forme federale de l'Etat et la coope-
ration des Liinder a la legislation federale. 
Royaume- Uni 
46. Il existe plusieurs parlements regionaux au 
Royaume-Uni. 
47. En Irlande du nord, un parlement a ete 
constitue en 1920, apres la secession de la Repu-
blique Irlandaise, ainsi qu'un gouvernement exe-
cutif. La constitution reservait quand meme au 
parlement de Westminster certains pouvoirs 
legislatifs et fiscaux. 
48. Le parlement comprend une chambre 
(Stormont) de 52 membres elus et un senat de 
26 membres (2 senateurs ex officio et 24 senateurs 
elus par la chambre selon un systeme de repre-
sentation proportionnelle). 
49. Le gouvernement a les pouvoirs executifs et 
comprend douze ministres responsables devant le 
parlement. 
50. L'Ile de Man ou Mona (population : environ 
50.000 personnes) a sa propre legislature, le 
Tynwald, comprenant le Conseil legislatif et la 
« Chambre des Keys» (chambre elue). Le 
Conseil est forme par le Lieutenant-gouverneur, 
l'Eveque, le Premier «Deemster», l'Avocat ge-
neral, 2 membres nommes par le Lieutenant-
gouverneur et 5 nommes par la chambre. La 
chambre comprend 24 membres elus. 
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51. Les Iles de la Manche (Jersey, Guernesey, 
Aurigny et Serk) connaissent des « gouverne-
ments insulaires » et une « assemblee des Etats » 
(presidee par les baillis de Jersey et Guernesey). 
Conclusion 
52. Comme toute societe moderne, les pays de 
!'Europe occidentale doivent relever le defi de 
!'expansion, assurer leur developpement econo-
mique qui exige une mise en place d'equipements 
collectifs. 
53. Les regions, alors, sont la reponse a ce defi 
et veulent: 
( i) sans menace pour l'unite nationale, de-
velop per l'economie regionale ; 
( ii) faire contrepoids a une centralisation 
souvent excessive ; 
( iii) faire participer les populations aux de-
cisions les concernant. 
54. Il faut maintenir l'unite, la solidarite natio-
nale tout en assurant aux regions les plus defa-
vorisees le soutien de celles qui ont connu une 
amelioration plus importante. 
55. Il faut bien voir qu'au-dela des frontieres 
politiques, l'Europe compte un nombre conside-
rable de regions. La politique regionale devra 
tenir compte de toutes les particularites naturel-
les et humaines qui font la valeur de la civilisa-
tion europeenne. 
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11. Parliamentary action on WEU Assembly texts 
I. Introduction 
1. This report, the twenty-seventh since the 
creation of the Working Party, (subsequently the 
Committee) responsible for liaison between the 
WEU Assembly and parliaments, covers the 
activities of the Committee from June to Novem-
ber 1971. The texts of interventions received 
during this period are given separately in Col-
lected Texts No. 17. 
2. The Committee considered the texts adopted 
during the First Part of the Seventeenth Ordi-
nary Session of the Assembly in June 1971 
(Recommendations 204-210 and Resolutions 47-
49) and selected the following for transmission 
to the parliaments of member countries : 
- Recommendation 204 (Evolution of the 
institutions) ; 
- Recommendation 207 (State of Euro-
ropean space acti-
vities) ; 
- Recommendation 209 (The Brussels 
- Resolution 47 
- Resolution 48 
Treaty and the 
control of arma-
ments) ; 





on technology) . 
These texts were sent to the presidents of parlia-
ments on 18th June 1971. 
3. As indicated by my predecessor, Mr. Radius, 
in his report dated 15th April 1970 (Document 
506, paragraph 30), an index of parliamentary 
work since 1964 has been prepared. In the first 
months of 1971, all members of the WEU 
Assembly were sent two documents covering the 
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period June 1964 to June 1970 (Documents 
A/WEU/CRP (70) 6 and A/WEU/CRP (71) 3), 
listing all parliamentary documents and debates 
concerning international and European treaties, 
agreements and conventions in the parliaments 
of the seven member countries. 
4. A third document (A/WEU/CRP (71) 6) 
covering the period July 1970 to June 1971 was 
distributed in August. In future, this index will 
be issued twice a year. 
5. Your Rapporteur is pleased to report that 
this document, which is the result of some very 
hard work by the Committee secretariat, has had 
a good reception and is already being used for 
reference purposes in several of our parliaments 
and public and university libraries. 
11. Action on Assembly texts 
(a) Recommendation 200 on improving the 
status of WEU staff 
6. Questions have been put on this text in 
several countries, particularly on secondment, 
staff structure and statutes and improvements 
in the status of officials. Mr. Delforge (Bel-
gium) \ Mr. de Montesquiou (France) 2, Mr. 
Premoli (Italy) 3 and Mr. Lloyd (United King-
dom) 4 put questions on this subject in Septem-
ber and October. 
(b) Recommendation 202 on the situation in the 
Middle East 
7. In reply to a question put by Mr. Hermes-
dorf 5, Mr. Moersch, Parliamentary Secretary of 
State for Foreign Affairs of the Federal Repu-
blic of Germany, stated in the Bundestag that the 
refugee problem could be solved only in the 
framework of a global political settlement ; the 
subject of the consultations between members 
of WEU is the overall problem raised by the 
situation in the Middle East of which this speci-
fic question forms part. 
1. See Collected Texts No. 17, page 1. 
2. See Collected Texts No. 17, page 2. 
3. See Collected Texts No. 17, page 7. 
4. See Collected Texts No. 18. 
5. See Collected Texts No. 17, page 4. 
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11. Action parlementaire sur les textes adoptes par l'Assemblee de l'U.E.O. 
I. Introduction 
1. Ce rapport, le vingt-septieme depuis la crea-
tion du Groupe de travail, puis de la Commission 
chargee d'assurer la liaison entre l'Assemblee de 
l'U.E.O. et les parlements, couvre les activites de 
cette commission de juin a novembre 1971. En 
annexe, dans le Recueil no 17, se trouvent les 
textes des interventions re~ues pendant cette 
periode. 
2. Pendant la session de juin 1971 de l'Assem-
blee, votre commission a examine les textes adop-
tes lors de la premiere partie de la dix-septieme 
session ordinaire (les Recommandations no• 204-
210 et les Resolutions no• 47-49). Elle a selection-
ne pour transmission aux parlements des pays 
membres: 









- la Recommandation n° 209 (Le Traite de 
Bruxelles et 
- la Resolution no 47 











peens de la 
technologie) . 
Ces textes ont ete envoyes, comme d'habitude, 
aux presidents des parlements le 18 juin 1971. 
3. Comme mon predecesseur, M. Radius, l'avait 
indique dans son rapport du 15 avril1970 (Docu-
ment 506, paragraphe 30), l'index concernant les 
travaux parlementaires depuis 1964 a ete pre-
pare. Dans les premiers mois de 1971, tous les 
membres de l'Assemblee de l'U.E.O. ont re~u 
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deux fascicules comprenant la periode juin 1964 
a juin 1970 (Documents A/UEO/CRP (70) 6 et 
A/UEO/CRP (71) 3), indiquant tous les docu-
ments et debats parlementaires concernant les 
traites, accords et conventions internationaux et 
europeens des sept parlements des pays membres. 
4. Un troisieme document (A/UEO/CRP (71) 
6) traite de la periode juillet 1970 a juin 1971 
et a ete distribue en aout dernier. A l'avenir, cet 
index paraitra deux fois par an. 
5. Votre rapporteur est heureux de pouvoir 
indiquer que ce document, qui a ete prepare par 
le secretariat de la commission et qui represente 
un travail considerable, a ete tres bien re~u : il 
est deja devenu un instrument de travail dans 
plusieurs de nos parlements et dans plusieurs 
bibliotheques publiques et universitaires. 
11. Suite donnee aux textes adoptes 
(a) Recommandation no 200 sur !'amelioration 
du statut du personnel de l'U.E.O. 
6. Dans plusieurs pays, des questions ont ete 
posees sur ce texte, notamment sur le probleme 
du detachement, les structures du statut et les 
ameliorations de la situation des fonctionnaires. 
M. Delforge 1 en Belgique, M. de Montesquiou 2 
en France, M. Premoli 3 en Italic, ainsi que 
M. Lloyd au Royaume-Uni 4 ont pose des ques-
tions dans ce sens aux mois de septembre et 
d'octobre derniers. 
(b) Recommandation no 202 sur la situation au 
Proche-Orient 
7. En reponse a une question posee par 
M. Hermesdorf 5, M. Moersch, Secretaire d'Etat 
parlementaire aux affaires etrangeres de la Re-
publique Federale d'Allemagne, a declare au 
Bundestag que la question des refugies ne trou-
vera sa solution que dans un reglement politique 
global ; l'objet de la consultation entre membres 
de l'U.E.O. constitue le probleme d'ensemble pose 
par la situation au Proche-Orient et cette ques-
tion de detail en fait partie. 
I. Voir Recueil no 17, page I. 
2. Voir Recueil no 17, page 2. 
3. Voir Recueil no 17, page 7. 
4. Voir Recueil n° 18. 
5. Voir Recueil no 17, page 4. 
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(c) Recommendation 204 on the evolution of 
the European institutions 
8. Mr. Schulz 1 put a question on this text, and 
Mr. Moersch, Parliamentary Secretary of State 
for Foreign Affairs of the Federal Republic of 
Germany, stated that his government, aware of 
the implications of the enlargement of the Com-
munities at European political level, could not 
prejudge the reply of the Council. 
(d) Recommendation 207 on the state of Euro-
pean space activities 
9. Mrs. Walz (Federal Republic of Germany) 2 
put a question to the Federal Government on 
the European members of INTELSAT and 
the negotiations between INTELSAT and 
INTERSPUTNIK. Mr. Moersch, Parliamentary 
Secretary of State for Foreign Affairs, stated 
that no official negotiations had been held be-
tween these two bodies during the Geneva Con-
ference from 7th June to 9th July 1971. If an-
other body, COMSAT for instance, had contacted 
the Soviet spokesmen, this in no way committed 
INTELSAT or its European members. 
(e) Recommendation 209 on the Brussels Treaty 
and the control of armaments 
10. Mr. Draeger (Federal Republic of Ger-
many) 3 put a question in the Bundestag on this 
text. In his reply, Mr. Moersch, Parliamentary 
Secretary of State for Foreign Affairs, recalled 
that the Federal Government had dealt with the 
question of arms exports at length and on 16th 
June 1971 decided on principles for such exports. 
Germany would ensure that its views were taken 
into account in the Council's reply. 
(f) Resolution 47 on the evolution of the Euro-
pean institutions 
11. In the Federal Republic of Germany, ques-
tions were put by Mr. Roser 4 on electing mem-
bers of the European Parliament by direct suf-
frage. The Federal Government stated in its 
reply that it was following this matter, considera-
tion of which would be pursued at the meeting 
I. See Collected Texts No. 17, page 5. 
2. See Collected Texts No. 17, page 6. 
3. See Collected Texts No. 17, page 5. 
4. See Collected Texts No. 17, pages 5-6. 
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of the EEC Council of Ministers in September 
1971. 
(g) Resolution 48 on a European ministerial 
conference on technology 
12. A motion was tabled by Mrs. W alz 1 and the 
CDU /CSU Group asking that the Government 
of the Federal Republic of Germany do its 
utmost to ensure that such a conference was con-
vened. 
(h) Dame Joan Vickers (United Kingdom) 2 also 
asked five questions on Recommendations 204, 
207 and 209, but received the answer from Mr. 
Royle, Parliamentary Under-Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs, that 
the Council was at present preparing replies to 
the series of recommendations passed by the 
Assembly of Western European Union in June 
1971 (including 204, 207 and 209) and that it 
was hoped that these would be ready shortly for 
transmission to the Assembly. 
13. It would therefore be inappropriate for him 
to anticipate the Council's replies. 
14. Your Rapporteur considers that this reply 
is not acceptable in view of the fact that other 
\VEU governments appear able to express, indi-
vidually, their views without having to awa~t 
the replies of the Council. It would be appreci-
ated if in the future a direct reply could be 
received from the United Kingdom Government. 
( i) Other matters concerning lVEU 
15. In a speech in the debate on the foreign 
affairs budget in the Netherlands, Mr. van Hall 3 
suggested that the dialogue between the Assem-
bly and the Council be more effective and spoke 
of the viability of WEU. 
16. In presenting the budget for 1972, the 
Netherlands Government 4 stated that co-opera-
tion in the framework of WEU was still useful. 
It would seek a fully satisfactory solution in 
the context of wider European unification. 
1. See Collected Texts No. 17, page 4. 
2. See Collected Texts No. 18. 
3. See Collected Texts No. 17, page 8. 
4. See Collected Texts No. 17, page 8. 
(c) Recommandation no 204 sur !'evolution des 
institutions europeennes 
8. Ce texte a ete l'objet d'une question posee 
par M. Schulz 1 et M. Moersch, Secretaire d'Etat 
parlementaire aux affaires etrangeres, membre 
du gouvernement allemand, a indique que son 
gouvernement, conscient des problemes que sou-
leve l'elargissement des Communautes sur le plan 
de la politique europeenne « ne saurait anticiper 
la reponse du Conseil ». 
(d) Recommandation n° 207 sur l'etat des acti-
vites europeennes en matiere spatiale 
9. Mme Walz 2 a pose une question au gouver-
nement [ederal sur les partenaires europeens de 
l'INTELSAT et les negociations de cet organisme 
avec INTERSPUTNIK. Le secretaire d'Etat par-
lementaire aux affaires etrangeres, M. Moersch, 
a indique que pendant la Conference de Geneve, 
du 7 juin au 9 juillet 1971, ces organismes n'ont 
pas eu de negociations officielles. Si une autre 
institution comme, par exemple, la COMSAT, a 
pris contact avec les porte-parole sovietiques, 
ceci ne pourra aucunement lier l'INTELSAT ou 
ses membres europeens. 
(e) Recommandation n° 209 sur le Traite de 
Bruxelles et le controle des armements 
10. Une question a ete posee au Bundestag 
allemand par M. Draeger 3 • Dans sa reponse, 
M. Moersch, Secretaire d'Etat parlementaire aux 
affaires etrangeres, a rappele que le gouverne-
ment allemand s'est longuement penche sur la 
question des exportations d'armes et a arrete, le 
16 juin 1971, les principes d'une exportation. 
Quant a la reponse du Conseil, l'Allemagne fera 
valoir ses vues. 
(f) Resolution n° 47 sur !'evolution des institu-
tions europeennes 
11. En Republique Federale d'Allemagne, des 
questions ont ete posees par M. Roser 4 sur !'elec-
tion au suffrage direct des membres du Par-
lement europeen. Le gouvernement allemand a 
fait savoir dans sa reponse qu'il s'occupe active-
ment de ce probleme dont !'etude sera pour-
1. Voir Recueil n° 17, page 5. 
2. Voir Recueil no 17, page 6. 
3. Voir Recueil n° 17, page 5. 
4. Voir Recueil n° 17, pages 5-6. 
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suivie pendant la reunion du Conseil des Minis-
tres de la C.E.E. au cours du mois de septembre 
1971. 
(g) Resolution n° 48 sur la conference des mi-
nistres europeens de la technologie 
12. Une motion a ete presentee par Mme Walz 1 
et le groupe CDU-CSU demandant que le gou-
vernement de la Republique Federale d'Alle-
magne fasse son possible pour convoquer une 
telle conference. 
(h) Dame Joan Vickers (Royaume-Uni) 2 a 
egalement pose cinq questions sur les Recomman-
dations nos 204, 207 et 209, mais elle a rec;u de 
M. Royle, Sous-secretaire d'Etat parlementaire 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth, 
une reponse !'informant que le Conseil preparait 
actuellement les reponses a la serie de recomman-
dations adoptees par l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale en juin 1971 (y compris les 
Recommandations nos 204, 207 et 209) et qu'll 
esperait que ces reponses pourraient etre rapide-
ment transmises a l'Assemblee. 
13. Il etait done inopportun qu'il anticipe sur 
les reponses du Conseil. 
14. Votre rapporteur estime que cette reponse 
est inacceptable, etant donne que les gouverne-
ments des autres pays membres de l'U.E.O. pa-
raissent en mesure d'exprimer individuellement 
leur opinion sans etre tenus d'attendre les re-
ponses du Conseil. Il serait souhaitable qu'a 
l'avenir, une reponse directe puisse etre obtenue 
du gouvernement du Royaume-Uni. 
(i) Questions diverses concernant l'U.E.O. 
15. M. van Hall 3, au cours d'une intervention 
lors du debat sur le budget neerlandais des af-
faires etrangeres, a suggere que le dialogue entre 
Assemblee et Conseil soit plus efficace et a parle 
de la viabilite de l'U.E.O. 
16. De son cote, le gouvernement neerlandais 4, 
lors de la presentation de son budget pour !'an-
nee 1972, a indique que la cooperation dans le 
cadre de l'U.E.O. restera utile. Dans la perspec-
tive d'une unification europeenne plus large, il 
cherchera une solution pleinement satisfaisante. 
1. Voir Recueil no 17, page 4. 
2. Voir Recueil no 18. 
3. Voir Recueil n° 17, page 8. 
4. Voir Recueil no 17, page 8. 
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17. On 2nd July, the Delegation of the Federal 
Republic of Gerrnany issued a note on the June 
1971 Session of the WEU Assembly (Document 
VI/2477) with the German text of the recom-
mendations transmitted to parliament at ap-
pendix. 
ID. Visit to the German Parliament 
18. The Committee visited the German Parlia-
ment on 4th and 5th November 1971. On the 
first day, a meeting was held between the For-
eign Affairs Committee of the Bundestag and 
the General Affairs Committee and Committee 
for Relations with Parliaments of the WEU 
Assembly with Mr. Gerhard Schroeder, Chairman 
of the Bundestag Committee, and Mr. Gonella, 
Acting Chairman of the General Affairs Com-
mittee in the Chair, and in the presence of Mr. 
Scheel, Federal Minister for Foreign Affairs. 
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19. The invitation from the Foreign Affairs 
Committee to attend their meeting was much 
appreciated, as was the generous hospitality of 
the members of the German Parliament. This 
was an historic meeting, the first to take place 
since it had become known that the United King-
dom had agreed in their parliament to join the 
EEC. 
20. On 5th November, the Committee visited the 
Bundesrat (Chamber composed of 3-5 Ministers 
of each Land) where the Clerk of that Chamber, 
Mr. Albert Pfitzer, addressed the Committee. 
21. Mr. Diether Posser, Minister for Federal 
Affairs of the Land of Nord Rhein-Westfalen, 
received the Committee in the Embassy of this 
Land and explained the links between the natio-
nal parliament and the regional parliaments. 
22. 'fhe visit ended with a meeting m the 
recently-created information centre of the 
German Parliament. 
17. Le 2 juillet, la delegation allemande a publie 
une note sur la session de juin 1971 de l'Assem-
blee de l'U.E.O. (Document VI/2477), avec en 
annexe les textes des recommandations trans-
mises au parlement, en langue allemande. 
m. Visite au parlement allemand 
18. La commission a rendu visite au parlement 
allemand les 4 et 5 novembre 1971. Le premier 
jour, une rencontre entre la Commission des 
affaires etrangeres du Bundestag allemand et 
les Commissions des Affaires Generales et des 
Relations avec les Parlements de l'Assemblee de 
l'U.E.O., a ete organisee, presidee par M. Gerhard 
Schroeder, president de la commission alle-
mande, et M. Gonella, president par interim de 
la Commission des Affaires Generales, et en pre-




19. L'invitation de la Commission des affaires 
etrangeres a participer a sa reunion a ete tres 
appreciee, de meme que l'hospitalite du parle-
ment allemand. C'etait une reunion historique; 
ce fut en effet la premiere a avoir lieu apres 
l'annonce du vote du parlement britannique fa-
vorable a !'adhesion a la C.E.E. 
20. Le 5 novembre, la commission a visite le 
Bundesrat (chambre composee de 3 a 5 ministres 
de chaque Land) et le secretaire general, M. 
Albert Pfitzer, a pris la parole devant la com-
mission. 
21. M. Diether Posser, Ministre des affaires fe-
derales du Land de Nord Rhein-Westfalen, a 
rec;u la commission a l'ambassade de son Land 
et a fait un expose sur les liens entre le Iegislatif 
national et les parlements regionaux. 
22. La visite s'est terminee par une reunion au 
nouveau centre d'information du parlement 
allemand. 
APPENDIX I 
Regions in Italy 
(a) Regions constituted since 1945: 
26th February 1948, Law No. 2 Sicilia 
Law No. 3 Sardegna 
Law No. 4 Valle d'Aosta 
Law No. 5 Trentino-Alto Adige 
31st January 1963, Law No. l Friuli-Venezia Giula 
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APPENDIX II 
Possible transfer of legislatiue 
powers from the Federation to the Liinder 
The Federal Minister 
of the Interior 
VII-110 111/5 
Bonn, 6th April1971 
Letter to the President of the Bundestag 
Subject : Transfer of legislative powers from 
the Federation to the Liinder. 
Ref. : Written question put by Mr. Schneider 
(member for Nuremberg), Mr. Lenz 
(member for Bergstrasse), Mr. Vogel, 
Mr. Althammer and the CDU/CSU 
Group (Document VI/2002) 
On behalf of the Federal Government, I 
reply as follows to the written question : 
1. Is the Federal Government in principle 
willing to transfer the legislative powers of 
the Federation to the Liinder and is it 
endeavouring to do so ? 
Where constitutional policy decisions are 
concerned, the Federal Government bears in 
mind that in any changes to the Fundamental 
Law which subsequently become necessary the 
basic principles of the latter, which have proved 
their worth, must not be jeopardised. These basic 
principles include the federal nature of the State 
(Article 20, paragraph 1, of the Fundamental 
Law), the sub-division of the Federation into 
Liinder and the principle of the participation of 
the Liinder in legislation (Article 79, paragraph 
3, of the Fundamental Law). The Federal Gov-
ernment has therefore always been careful to 
ensure that any changes which it suggested in 
legislative powers should not jeopardise the 
original role of the Liinder. 
The committee of enquiry into constitutional 
reforms set up by the Bundestag should, accord-
ing to the Federal Government, seize the oppor-
tunity offered by the various modifications con-
cerning legislative powers to consider whether 
its competence should and could be redistributed 
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and, if so, how. The question whether the legis-
lative powers of the Federation should be trans-
ferred to the Liinder should also be considered. 
2. Has the Federal Government any 
definite proposals to make concerning the 
transfer of legislative powers from the 
Federation to the Liinder ? 
In due course, the Federal Government will 
submit its views on the redistribution of legis-
lative competence to the committee of enquiry 
into constitutional reforms. In the course of the 
work of this committee of enquiry, the Govern-
ment does not wish to disclose its own initiatives 
in the constitutional policy field. 
3. Has the Federation made such use so 
far of its competence in the field of joint 
legislation and exclusive legislation that 
primary or additional legislation by the 
Liinder is no longer necessary ? 
In the field of joint legislation, the Federa-
tion has certainly made considerable but not full 
use of its legislative competence, without any 
opposition of principle from the Liinder more-
over. Conversely, it has so far made only partial 
use of the constitutional possibilities of enacting 
general rules (Article 75 of the Fundamental 
r~aw). If the present system of the detailed shar-
ing of legislative competence is maintained, the 
Federal Government does not therefore think it 
possible to abandon the concurrent legislative 
competence of the Liinder. Consideration should 
rather be given to whether, in appropriate cases, 
the federal legislator might not give preference 
to complementary legislation by the Liinder 
instead of authorising the governments of the 
Liinder to enact legislation. 
Signed : Genscher 
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ANNEXE 11 
Transfert eventuel des competences legislatives 
de la Federation aux Liinder 
Le ministre federal de l'interieur 
VII-110 111/5 
Bonn, le 6 avril1971 
Lettre adressee a M. le President du Bundestag 
Objet : Transfert aux Liinder des pouvoirs legis-
latifs de la Federation 
Ref. : Question ecrite posee par M. Schneider 
(depute de Nuremberg), M. Lenz (depute 
du Bergstrasse), M. Vogel, M. Altham-
mer et le groupe CDU-CSU (Document 
VI/2002) 
Au nom du gouvernement federal, je re-
ponds comme suit a la question ecrite qui a ete 
posee: 
1. Le gouvernement federal est-il en principe 
dispose a transferer aux Liinder les pouvoirs 
legislatifs de la Federation et s'y efforce-
t-il? 
Dans ses decisions en matiere de politique 
constitutionnelle, le gouvernement federal s'ins-
pi~e de l'idee que, dans tout developpement de la 
Lo1 fondamentale ulterieurement necessaire i1 ne 
doit pas etre porte atteinte aux principes fonda-
mentaux de celle-ci qui ont fait leur preuve. Au 
nombre de ces principes fondamentaux figurent a~ssi bien la forme federale de l'Etat (Article 20, 
almea 1 de la Loi fondamentale), !'articulation 
de la Federation en Liinder et le principe de la 
participation des Liinder a la legislation (Article 
79, alinea 3 de la Loi fondamentale). Le gouver-
nement federal a done constamment veille a ce 
que les modifications qu'il suggerait d'apporter 
aux pouvoirs legislatifs ne portent pas prejudice 
a l'originalite des Liinder. 
La commission d'enquete sur la reforme 
constitutionnelle instituee par le Bundestag de-
vrait, selon le gouvernement federal, saisir !'oc-
casion des diverses modifications du droit de 
legiferer pour examiner s'il convient et s'il est 
possible de redistribuer ces competences et, le 
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cas echeant, de queUe maniere. Il convient d'in-
clure egalement dans cet examen la question de 
savoir si l'on peut transferer aux Liinder les 
competences de la Federation en matiere legis-
lative. 
2. Le gouvernement federal a-t-il des propo-
sitions definies concernant le transfert aux 
Liinder des competences de la Federation en 
matiere legislative? 
Le gouvernement federal presentera en 
temps utile a la commission d'enquete sur la re-
forme constitutionnelle ses idees sur la redistri-
bution des competences legislatives. Pendant les 
travaux de la commission d'enquete sur la re-
forme constitutionnelle, il desire etre tres discret 
sur ses propres initiatives en matiere de politique 
constitutionnelle. 
3. La Federation a-t-elle fait, jusqu'a pre-
sent, si largement usage des competences 
qu'elle detient dans le domaine de la legisla-
tion concurrente et de la legislation exclu-
sive qu'une legislation primaire ou comple-
mentaire par les Liinder ne soit plus neces-
saire? 
Dans le domaine de la legislation concur-
rente, la Federation a fait, il est vrai, largement 
usage de ses competences legislatives mais non 
pas totalement, et ceci d'ailleurs sans opposition 
de principe des Liinder. En revanche, elle n'a 
utilise, jusqu'a present, que partiellement les pos-
sibilites constitutionnelles d'edicter des regles 
generales (Article 75 de la Loi fondamentale). 
~e gouvernement federal ne pense done pas que, 
SI l'on conserve le systeme, en vigueur jusqu'a 
present, de la repartition detaillee des compe-
tences en matiere de legislation, on puisse re-
noncer a la competence concurrente des Liinder 
en ce qui concerne la legislation. On devrait piu-
tot examiner si le legislateur federal ne pourrait 
pas, dans les cas appropries, donner la preference 
a la legislation complementaire des Liinder au 
lieu d'autoriser les gouvernements des Liinder a 
promulguer des decrets legislatifs. 
Signe : Genscher 
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APPENDIX Ill - ANNEXE Ill 
Table of action in the parliaments of member countries 
(Totar. by country for each part--ion from 1964 to 1910) 
Tableau concernant lea interventions dana les parlements des pays membra 
(Totaax par paya par partie de aeaion de 1964 d 1910) 
:Member countriee - Pay& membrea 
Recommendations 
adopted in 1:? 8 11 Total 
f 
1~ d~J !] H l».!l Recommandationa ! ll ~~ ]l Totaux 'i~t adopt6ea en ~P-I IZI'g ~ ~~ 
1964 I 3 0 3 0 4 6 2 18 
11 1 14 8 1 1 3 0 28 
1965 I 0 7 12 0 0 5 10 34 
11 0 4 12 0 5 7 18 46 
1966 I 2 11 12 1 3 8 16 53 
11 0 1 37 0 1 4 2 45 
--
1967 I 9 5 18 2 4 8 9 55 
11 5 4 11 0 2 14 7 48 
-
1968 I 2 s 19 0 9 12 21 66 
11 4 11 s 1 7 8 26 60 
1969 I 4 3 1 0 0 4 18 so 
11 7 10 7 0 4 13 18 59 
1970 I 0 0 3 0 0 5 0 8 
11 8 15 4 2 1 8 4 87 
1971 I 0 0 1 0 4 12 2 19 
Total 1956-1971 51 106 190 10 68 152 172 749 
Yearly average 8.19 6.63 11.87 0.63 4.25 9.44 10.75 6.69 
Moyenne annuelle 
87 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of interventiom (debates, questiom, replies, etc.) on texts adopted since June 1910 
Tableau concemant les tnterventiom (debats, questiou, repoues, etc.) relatiws aux textes 
adoptes depuis jutn 1910 
= Jj~i ~ ... .d 8 .s l tf~t = ~- 9 ~ I 1~ ,~ ~j 1.8 l"l .s I ~ il . ~ .st~-8 J lT ~]: I .;~ !J 1 i !!!! ""' 'i c! t:i.- ]~ E-t E-t ~~~t ~P-I ~>:~ .... i!?l s ...::1 0 "!:S ·a= p 
196 X I 2 3 
June I97 -
Juin I98 X 2 3 5 
1970 Res. 45 
-
Dir. 35 - 8 
I99 -
200 2 6 I 9 
Nov. 20I X I I 





Other action in I970 
Interventions diversee 1 9 - 2 I 6 4 23 37 
en I970 
204 2 2 
205 -
June 206 -
Juin 207 2 2 
I971 208 -
209 2 2 
Res. 47 4 4 
Res. 48 I I 
Res. 49 
-
Other action in I97I 
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APPENDIX V - ANNEXE V 
Al>PENDIX VI - ANNEXE VI 
APPENDIX VI - ANNEXE VI 
The regions of the Community - Les regions des Communautes 
Regions: 
lnclustriallsees I industrialised 
semi-industriallsees I semi-industrialised 
agricoles I agricultural 
Reproduit avec l'autorisation de la revue « 30 jours d'Europe ». 




Document 555, Addendum 30th November 1971 
Relations with Parliaments 
DRAFT ORDER 1 
submitted on behalf of the 
Committee for Relations with Parliaments 2 
by Mr. Peronnet, Rapporteur 
The Assembly, 
Noting the report on regional parliaments submitted by the Committee for Relations with 
Parliaments ; 
Welcoming the efforts made in each member country to encourage the development of regional 
and local institutions which have closer links with the people and whose main purpose - in a 
European context - is to ensure that the more prosperous regions afford their support to the leBB 
favoured regions, 
INSTRUCTS the Committee for Relations with Parliaments to keep it regularly informed of 
developments in this field in the national parliaments. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Dame Joan Vickers 
(Chairman) MM. Abens, Coleman, Geelkerken, Hauret 
(Substitute Peronnet, Vice-Chairman), Mrs. Herklotz 
(Substitute Enders), MM. Herme8tlorf, Mammi (Substitute: 
91 
Treu), Meyers (Substitute: Herbiet), Premoli (Substitute: 
Salari), Radius (Substitute: Riviere), Spautz, Van Hoey-
landt, Vondeling (Substitute: de Goede). 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
tJOte are printed m italics. 
Document 555, Addendum 30 noven1bre 1971 
Relations avec les parlements 
PRO JET DE DIRECTIVE 1 
presente au nom de la 
Commission pour les Relations avec les Parlements 2 
par M. Peronnet, rapporteur 
L' Assemblee, 
Prenant acte du rapport de sa Commission pour les Relations avec les Parlements sur les 
assemblees regionales; 
Se felicite des efforts realises dans chaque pays membre en vue de favoriser le developpement 
des institutions regionales et locales, plus proches des popula.tions et destinees principalement a 
assurer - dans une perspective europeenne - aux regions les plus defavorisees le soutien de celles 
qui connaissent une prosperite certaine, 
CHARGE la Commission pour les Relations avec les Parlements de la tenir regulierement in-
formee de !'evolution dans ce domaine aupres des parlements nationaux. 
l. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: Dame Joan Vickers 
(presidente); MM. Abens, Coleman, Geelkerken, Hauret 
(suppleant: Peronnet, vice-president), Mme Herklotz 
(suppleant : Enders), MM. Hermesdorj, Mammi (suppleant : 
91 
Treu), Meyers (suppleant: Herbiet), Premoli (suppleant: 
Salari), Radius (suppleant: Riviere), Spautz, Van Hoey-
landt, Vondeling (suppleant: de Goede). 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au vote 
sont imprimes en italique. 
Document 556 22nd November 1971 
Replies of the Council to Recommendations 204 to 210 
RECOMMENDATION 204 1 
on the evolution of the European institutions 2 
The Assembly, 
Noting that the decisions taken in The Hague gave new and lasting impetus to the policy 
destined to promote the progressive unification of Europe ; 
Aware that the nations of Western Europe have understood and approved the call made in 
The Hague to enlarge and deepen the Community ; 
Welcoming the definite progress made in May in the negotiations on the enlargement of the 
EEC; 
Deploring that, due to the disturbance of the international monetary system, the preparation 
of a European monetary union might be delayed and the operation of the common agricultural 
market upset ; 
Convinced that imminent practical and technical requirements will compel member countries 
progressively to increase political collaboration in the economic, social, defence and development 
assistance fields ; 
Convinced that a specific division of work between the Assembly of WEU and the European 
Parliament will be necessary in the framework of an enlarged Community with competence in the 
field of foreign policy ; 
Considering that parliaments and governments must shoulder their responsibilities in the tasks 
which will fall to Europe by displaying the necessary political will to set up the indispensable Com-
munity organs without delay, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Contribute to this work by making the enlargement and the deepening of the European 
Community coincide with stronger European co-operation in the fields of defence, technology and 
development assistance ; 
2. Convene, as soon as circumstances permit, a high-level conference to consider the best means 
of implementing the WEU treaty, account being taken of the enlargement and strengthening of 
the EEC; 
3. Examine the possibility of setting up a commission of experts with the task of submitting 
opinions to the Council and to the Assembly; 
4. Take the necessary steps to : 
(a) strengthen the secretariat-general so that it will be able to provide this commission with 
all necessary assistance ; 
(b) elaborate a European defence policy in the framework of the North Atlantic Treaty and 
develop the joint production of armaments in Western Europe; 
5. Invite Denmark,. Norway and the Republic of Ireland to accede to the modified Brussels 
Treaty. 
1. Adopted by the Assembly on 16th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (3rd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Amrehn on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 543). 
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Document 556 22 novenibre 1971 
Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 204 d 210 
RECOMMANDATION n° 204 1 
sur l'evolution des institutions europeennes 2 
L'Assemblee, 
Constatant que les decisions prises a La. Haye ont donne une impulsion nouvelle et durable a 
la politique conduisant a une unification progressive de !'Europe ; 
Consciente de ce que lea peuples de !'Europe occidentale ont compris et approuve l'appel lance 
a La. Haye en faveur d'un elargissement et d'un approfondissement de la Communaute ; 
Se felicitant des serieux progres realises dans la negociation sur l'elargissement de la C.E.E. 
au cours du mois de mai ; 
Deplorant que lea troubles qu'a connus le systeme monetaire international puissant aboutir a 
retarder la preparation d'une union monetaire europeenne et a perturber le fonctionnement du marche 
commun agricole ; 
Convaincue que les exigences pra.tiques et techniques du proche avenir contraindront les pays 
membres a une collaboration politique toujours plus poussee dans les domaines economique, social, 
ainsi que dans ceux de la defense et de l'aide au developpement; 
Convaincue qu'une repartition precise du travail entre l'Assemblee de l'U.E.O. et le Parlement euro-
peen sera necessaire dans le cadre d'une Communaute elargie et dotee de competences en matiE~re 
de politique etrangere ; 
Considerant que lea pa.rlements et les gouvernements doivent assumer leur responsabilite dans 
lea taches qui vont incomber a !'Europe en deployant la volonte politique necessaire pour creer, en 
temps voulu, les instruments communautaires indispensa.bles, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'apporter sa contribution a cette oouvre en faisant coincider l'elargissement et l'approfon-
dissement de la Communaute europeenne avec un renforcement de la cooperation europeenne dans les 
domaines de la defense, de la technologie et de l'aide au developpement; 
2. De convoquer, des que lea circonstances le permettront, une conference a un haut niveau, afin 
d'examiner la meilleure fa9on de mettre en oouvre le Traite de l'U.E.O., compte tenu de l'elargisse-
ment et du renforcement de la C.E.E. ; 
3. D'examiner la possibilite de creer une commission de personnalites qualifiees chargee de for-
muler des avis a l'adresse du Conseil et de l'Assemblee; 
4. De prevoir notamment : 
(a) de renforcer son secretariat general afin qu'il soit en mesure de fournir a cette commission 
!'assistance necessaire; 
(b) de mettre sur pied une politique de defense europeenne dans le cadre du Traite de l'Atlan-
tique nord et de developper la production en commun des armaments en Europe occiden-
tale; 
5. D'inviter le Danemark, la Norvege et la Republique d'Irlande a adherer au Traite de Bruxelles 
revise. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 juin 1971, au oours de la premiere partie de la Dix-septieroe session ordinaire (3• 
seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 204 
I. Like the Assembly, the Council are aware that the enlargement and deepening of the European Com-
munities will mark an important step in developing the organisation of Europe. Far-reaching problems 
will be raised in a great variety of fields which will have to be considered at the appropriate time and level. 
The role which WEU might play in this would of course be examined. 
2. It is clear from the press statement issued on 6th November 1971 after the meetings held in Rome 
on 5th and 6th November, first between the Foreign Ministers of the EEC and subsequently between them 
and their colleagues from the four candidate countries, that some of these problems will be discussed at 
the European summit meeting to be held in 1972. 
I. Communicated to the Assembly on 22nd November 1971. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 204 
l. Le Conseil est conscient, comme l'Assemblee, que l'elargissement et l'approfondissement des Com-
munautes europeennes marqueront une etape importante dans le developpement de !'organisation de !'Eu-
rope. De vastes problemes vont se presenter da.ns les domaines les plus divers, problemes qu'il faudra exa-
miner au moment opportun et au niveau approprie. Le role que l'U.E.O. pourrait jouer en la matiere sera 
naturellement examine. 
2. Du communique de presse publie le 6 novembre 1971 a l'issue des reunions qui se sont tenues les 5 
et 6 novembre, a Rome, entre les ministres des affaires etrangeres de la C.E.E., puis entre ceux-ci et leurs 
collegues des quatre pays candidats, il ressort que certains de ces problemes seront examines lors du som-
met europeen qui doit avoir lieu en 1972. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 22 novembre 197L 
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DOCUMENT 556 
RECOMMENDATION 205 1 
on the political activities of the Council 1 
The Assembly, 
Considering the Council's efforts to provide the Assembly with better information; 
Noting the political reasons put forward by the Council for justifying the present restriction 
on the scope of its discussions ; 
Approving the sixteenth annual report of the Council, 
REcoMMENDs THAT THE CouNCIL 
I. Pursue its efforts to provide the Assembly with better information ; 
2. In particular, communicate to the Assembly the documents which it transmits to other inter-
national bodies; 
3. Reconsider, as soon as circumstances permit, the field of its political activities in order to 
achieve the aims assigned by treaty to Western European Union. 
1. Adopted by the Assembly on 16th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Expla.na.tory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Cr&vatte on behalf of the Genera.! Affairs Committee (Docu-
ment 6'1 ). 
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RECOMMANDATION n° 205 1 
sur les activites politiques du Conseil 2 
L' Assemblee, 
Vu les efforts faits par le Conseil pour mieux informer I' Assemblee ; 
Prenant note des motifs politiques proposes par le Conseil pour justifier la. restriction actuelle 
du champ de ses deliberations; 
Approuvant le Seizieme rapport a.nnuel du Conseil, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
I. De poursuivre ses efforts pour une meilleure information de I' Assembl6e ; 
2. De communiquer nota.mment a l'Assemblee les documents qu'il transmet a d'autres institutions 
internationales ; 
3. De reconsiderer, des que les circonstances le permettront, le champ de ses activites politiques, 
afin de repondre a.ux objectifs assignee par le tra.ite a l'Union de !'Europe Occidenta.le. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 juin 1971, au cours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (4• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 205 
I. The Council welcome the Assembly's appreciation of their efforts to keep it informed of their political 
activities. In this, as in other matters, they will continue to try to co-operate closely with the Assembly. 
2. With regard to the transmission of documents to other international bodies, the Council wish to 
point out that this is a special procedure, used once in 1970, in connection with a report on practical security 
measures for the protection of diplomatic and consular missions. This was in accordance with the agreed 
practice of close and, where necessary confidential, collaboration with the Council of Europe and NATO. 
However, in view of the wish expressed by the Assembly, the Council will be glad to consider the 
transmission to the Assembly of any documents which they may communicate to other organisations or 
of otherwise informing the Assembly in an appropriate manner of the contents of such documents. 
3. As the Assembly is aware, the Council now engage in political consultations in accordance with the 
agreement of 22nd April 1970 under which the member States agreed, among other things, not to discuss 
in WEU political questions directly linked with the enlargement of the European Communities. It should 
further be recalled that after the summit conference held in The Hague in December 1969 new procedures 
were established for political consultation between the member countries of the Communities, and between 
them and the four applicants for membership. 
Regarding their future activities, the Council take note of point 3 of the recommendation. In this 
connection, they recall their reply to Recommendation 203 on the political consequences of relaunching 
Europe, and, in particular, paragraph 4 of that reply which states that "the Council are glad to confirm 
that they will continue to make use, at the present juncture, of all the possibilities afforded by WEU in 
the field of political co-operation, the value of which has been confirmed by experience in the Council at 
both ministerial and permanent representative level". 
I, Communicated to the Assembly on 8th NGvember 1971. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 205 
I. Le Conseil a note en s'en felicitant que l'Assemblee appreciait ses efforts pour la tenir informee de ses 
activites politiques. Il continuera, dans ce domaine egalement, d'etre inspire par le souci d'entretenir avec 
elle une cooperation etroite. 
2. En ce qui concerne la transmission de documents a d'autres institutions internationales, le Conseil 
fait observer qu'il s'agit d'une procedure exceptionnelle, utilisee une seule fois en 1970, au sujet d'un rapport 
sur les mesures pratiques interessant la protection des missions diplomatiques et consulaires. Cette initiative 
est conforme a l'usage d'une collaboration etroite, et au besoin confidentielle, avec le Conseil de !'Europe 
et l'O.T.A.N. 
Considerant cependant le souhait exprime par 1' Assemblee, le Conseil examinera volontiers la possi-
bilite de lui transmettre les documents qu'il serait amene a communiquer a d'autres organisations, ou de lui 
faire part de leur teneur sous une forme appropriee. 
3. Comme l'Assemblee le sait, le Conseil poursuit actuellement ses consultations politiques dans le cadre 
de !'accord du 22 avril 1970, par lequelles Etats membres sont notamment convenus de ne pas discuter 
au sein de l'U.E.O. des questions politiques directement liees a l'elargissement des Communautes euro-
peennes. D'autre part, il convient de rappeler qu'a la suite de la conference au sommet tenue a La Haye 
en decembre 1969, de nouvelles procedures de consultation politique ont ere mises en place entre les pays 
membres des Communautes ainsi qu'entre ces memes pays et les quatre pays candidats. 
En ce qui concerne ses activites futures, le Conseil prend note du point 3 de la recommandation. 
Il rappelle a ce sujet sa reponse a la Recommandation n° 203 sur les consequences politiques de la relance 
europeenne, et notamment le paragraphe 4 de cette reponse, indiquant que «le Conseil est heureux de 
confirmer qu'il continuera a utiliser, compte tenu des circonstances, toutes les possibilites que lui offre 
l'U.E.O. dans le domaine de la cooperation politique et dont !'experience, aussi bien au niveau des ministres 
qu'au niveau du Conseil permanent, a confirme la. valeur )). 
1. Communiquee a l'Assemblee le 8 novembre 1971. 
95 
DOCUMENT 556 
RECOMMENDATION 206 1 
on the prospects of scientific and technical co-operation 9 
The Assembly, 
Convinced that the overall decision-making process must be speeded up considerably if there 
is to be a European policy in scientific matters and advanced technology; 
Considering that fundamental decisions can now be taken only in the national framework but 
that special authority may be granted to the Commission of the Communities for working out and 
implementing the projects agreed upon ; 
Considering that the accession of the United Kingdom to the Communities should increase the 
chances of scientific and technological Europe ; 
Considering that here too it is useful to complete the Rome Treaties in order to increase 
Community action in scientific and technical research and development ; 
Considering that nevertheless no time should be lost in using the Community means already 
available to ensure the development of certain activities and, in particular, that the modified Brussels 
Treaty affords every facility for undertaking collaboration in this field, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Promote an overall plan for wider European co-operation in the scientific and technical fields, 
particularly where the State plays a. dominant role, as in the aeronautical field ; 
2. Use the Community means available, together with those existing in the framework of WEU, 
for all programmes which they can usefully serve. 
1. Adopted by the Assembly on 16th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Committee on Scientific, Teohno· 
logical and Aerospace Questions (Document 545). 
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RECOMMANDA TION n° 206 1 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 2 
L' Assemblee, 
Convaincue qu'une politique europeenne dans le domaine scientifique et dans celui des tech-
niques de pointe exige une acceleration considerable du processus d'elaboration des decisions de 
portee generale ; 
Considerant que les decisions essentielles ne peuvent actuellement etre prises que dans le 
cadre national, mais qu'une autorite particuliere peut etre accordee a la Commission des Communautes 
pour !'elaboration et !'execution des projets retenus; 
Considerant que !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes devrait accroitre les chances de 
l'Europe scientifique et technologique ; 
Considerant qu'il est utile, sur ce point egalement, de compl6ter les Traites de Rome pour 
accroitre l'action communautaire en matiere de recherche et de realisations scientifiques et techniques; 
Considerant que neanmoins, sans attendre, il est necessaire d'utiliser les moyens communau-
taires deja disponibles pour assurer le developpement de certaines activites et, notamment, que le 
Traite de Bruxelles modifie donne toute possibilite pour entamer la collaboration en cette matiere, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De promouvoir un plan d'ensemble pour une cooperation europeenne plus complete dans les 
domaines scientifique et technique, surtout quand le r~le de l'Etat est predominant, comme c'est le cas 
dans l'aeronautique; 
2. D'utiliser les moyens communautaires disponibles aiDSI que ceux qui existent dans le cadre 
de l'U.E.O. pour tous les programmes a propos desquels ils peuvent etre utiles. 
1. Adoptee par l'.Assemblee le 16 juin 1971, au cours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. V alleix au nom de la Commission Soientifique, Technique et Aero-
spatiale (Document 545). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 206 
l. The Council share the opmwn of the Assembly that it would be desirable to establish close 
European co-operation in scientific matters and advanced technology. 
2. The Assembly will be aware that the Commission in its note of 17th November 1970 submitted 
a number of proposals designed to make it possible for the Community to play a more important 
role in scientific and technological co-operation. 
In addition, the work of the PREST group (see third paragraph of point l of the reply to 
Recommendation 207) is continuing. 
This process is bound to be given further impetus by the accession to the European Commun-
ities of the countries which have applied for membership. 
In the meantime substantial progress is being made with the work of the scientific and tech-
nical co-operation group (COST). This might be seen as one of the first steps on the road to an 
overall plan for European co-operation in the scientific and technological field. The first conference 
of the Ministers of Technology from the Six and from thirteen non-member countries will decide on 
the execution of certain specific projects, for which preliminary studies have already been carried out 
by groups of experts. This conference is scheduled to take place on 22nd and 23rd November. 
3. All this demonstrates the interest of European countries in these fields and their determination 
to develop and co-ordinate their activities. 
4. The Council trust that growing use will be made of the means available within the EEC. 
However, they are of the opinion that care must be taken not to duplicate efforts and question 
whether, apart from the provision of some political encouragement, WEU has an effective role to play 
in this ·field. 
I. Communicated to the Assembly on 18th November 1971. 
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R£pQNSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 206 
1. Le Conseil estime avec l'Assemblee qu'il serait souhaitable d'instituer une etroite cooperation 
europeenne dans le domaine scientifique et dans celui des techniques de pointe. 
2. L' Assemblee n'ignore pas que, dans sa note du 17 novembre 1970, la Commission a formule 
un certain nombre de propositions destinees a permettre a la Communaute de jouer un role plus 
important dans le domaine de la cooperation scientifique et technique. 
En outre, les travaux du groupe PREST (voir point l, troisieme paragraphe de la reponse a la 
Recommandation no 207) se poursuivent. 
L'adMsion aux Communautes europeennes des pays candidats ne fera que renforcer ce pro-
cessus. 
Dans l'intervalle, des progres importants ont ete accomplis au sein du Groupe de cooperation 
scientifique et technique (COST). On pourrait voir la un premier pas vers la realisation d'un plan 
d'ensemble de cooperation europeenne dans les domaines scientifique et technologique. La premiere 
conference des ministres de la technologie de la C.E.E. et de treize pays non membres se prononcera 
sur !'execution de certains projets particuliers dont l'etude preliminaire a deja ete faite par des 
groupes d'experts. Cette conference doit avoir lieu les 22 et 23 novembre. 
3. Tout ceci montre l'interet des pays europeens pour ces matieres et leur determination de 
developper et de coordonner leurs activites. 
4. Le Conseil compte qu'un usage accru sera fait des moyens disponibles dans le cadre de la 
C.E.E. Cependant, il estime qu'il convient de veiller a eviter toute dispersion des efforts et se de-
mande si, independamment de quelque encouragement politique, l'U.E.O. a un role effectif a jouer 
dans ce domaine. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 18 novembre 1971. 
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RECOMMENDATION 207 1 
on the state of European space activities 2 
The Assembly, 
Considering that in order to meet the political, economic and technological challenges of space 
research the member countries will have to work out a comprehensive, coherent and long-term 
space research programme if they do not want to be subjected to those who master space technology 
and wish to use it for their own political, economic and military purposes ; 
Convinced that this programme will have to be backed by all the European States in order 
to achieve continuity by increasing the participation of Italy and welcoming that of the United 
Kingdom; 
Also convinced that the participation of the major European States in carrying out all the 
essential parts of such a European programme does not mean that each partial project should be 
implemented joint]y by all of them ; 
Aware of the need to implement this recommendation as a matter of urgency and convinced 
that this is possible in view of the successful EEC negotiations in Brussels and the major contri-
bution that the United Kingdom is able to make to space policy and to the technological pro· 
grammes of the Community, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Urge the member States : 
I. To convene a technological ministerial conference of the seven member States as soon as 
possible in order to co-ordinate their technological policies and prepare priority decisions guaranteeing 
the long-term harmonisation of space research with other fields of advanced technology and to 
consider European technological co-operation in the light of a partnership with the United States, 
thereby ensuring Europe's technological position in the world ; 
2. To ensure that the next European Space Conference adopts a space research programme that 
includes provision for Europe to have its own space transport system which will allow it to act 
independently should it not be possible to obtain absolute United States guarantees on (a) the 
availability of launchers and (b) continuing co-operation based upon interdependence in the post-
Apollo programme ; 
3. To establish a single European space organisation, as a consequence and an organisational 
condition of a European space policy, by ama1gamating ELDO and ESRO, which central organisation 
will conduct the implementation of the programmes, their further development and the development 
of new concepts ; 
4. To intensify negotiations on the creation of regional systems and insist that the European 
interpretation of Article XIV be adopted, whereby a negative opinion on the creation of such systems 
requires a. two-thirds majority of the assembly of member States. 
I. Adopted by the Assembly on 16th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions (Document 544). 
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RECOMMANDATION n° 207 1 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 2 
L' Assemblee, 
Considera.nt que, pour faire face aux perspectives qu'offre la. recherche spatiale sur le plan 
politique, economique et technologique, les pays membres devront elaborer un programme complet, 
coherent et a long terme s'ils ne veulent pas etre tributaires de ceux qui ont ma.itrise la technologie 
spatiale et souhaitent !'utiliser a des fins politiques, economiques et milita.ires qui leur sont propres ; 
Convaincue que ce programme devra. etre appuye par !'ensemble des Etats europeens afin 
d'en assurer la. continuite en renfor9ant la. participation de l'Italie et en accueillant celle du Royaume-
Uni; 
Convaincue egalement que la participation des grands Etats europeens a !'execution de toutes 
les parties essentielles de ce programme europeen ne signifie pas que chaque projet partiel doive etre 
mis en oouvre conjointement par tous ; 
Consciente de la. necessite d'appliquer cette recommandation de toute urgence, et convaincue 
que cela. est possible, compte tenu du succes des negociations de :Bruxelles et de la. contribution 
importante que le Royaume-Uni peut apporter a la politique spatiale et aux programmes techno-
logiques de la Communaute, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
De demander instamment aux pays membres : 
1. De reunir, des que possible, une conference des ministres de la. technologie des sept Eta.ts 
membres afin de coordonner leurs politiques en matiere de technologie et de preparer les decisions 
priorita.ires garantissant !'harmonisation a long terme de la recherche spatiale avec les autres secteurs 
de pointe, et de considerer la cooperation technologique europeenne en liaison avec les Etats-Unis, ce 
qui assurerait la position technologique de !'Europe dans le monde ; 
2. De veiller a ce que la prochaine Conference Spatiale Europeenne adopte un programme de 
recherche spatiale prevoyant que !'Europe, au cas ou elle ne pourrait obtenir des Eta.ts-Unis de 
garanties absolues en ce qui concerne (a) la mise a disposition de lanceurs et (b) la poursuite de la 
cooperation dans le cadre du programme post-Apollo sur la base de l'interdependance, puisse disposer 
de son propre systeme de transport spatial, ce qui lui permettra d'agir en toute independance; 
3. De creer, comme consequence et comme condition structurelle de cette politique spatiale euro-
peenne, par la fusion du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S., une organisation spatiale europeenne unique 
qui sera. chargee de la realisation et du developpement des programmes, ainsi que de l'etude de 
nouveaux concepts; 
4. D'intensifier les negociations sur la creation de systemes regionaux et, ce faisant, d'exiger qu'on 
retienne !'interpretation europeenne de l'article XIV selon laquelle seule une majorite des deux tiers de 
l'assembiee des Etats membres peut donner un avis negatif en ce qui concerne la creation de tela 
systemes. 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 16 juin 1971, au oours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (4e seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par Mme Walz au nom de la Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale (Document 544) 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 201 
Point 1 of the recommendation 
The Council recognise that it would be advantageous if the member States were able to 
co-ordinate their technological policies, prepare priority decisions guaranteeing the long-term harmon-
isation of space research with other fields of advanced technology and to consider European techno-
logical co-operation in the light of a partnership with the United States, in order to ensure Europe's 
technological position in the world. 
Without underestimating the potential importance and utility of convening a technological 
ministerial conference of the seven member States specifically to discuss these matters, it would seem 
that no such meeting can be contemplated in the near future. Moreover, a conference of the Ministers 
of Technology of the nineteen European States which are members of the scientific and technical 
co-operation group (COST group) is planned for November 1971. At that meeting, Ministers will be 
asked to decide to put in hand certain specific projects involving scientific and technical co-operation, 
for which preliminary studies have already been carried out by panels of experts ; they will also 
examine how European scientific co-operation should be organised in the future. 
In addition, on 31st October 1967, the group on scientific and technical research policy 
(PREST), set up by the European Communities, was instructed, among other assignments, to "com-
pare national methods, plans, programmes and general budgets of interest to research". In future, 
this task could be extended to include the comparison of various requirements and resources in the 
field of scientific research. 
Point 2 of the recommendation 
No firm date has yet been fixed for the next European Space Conference, but it will probably 
be held either at the end of this year or early next year. By then, governments should have the 
information needed to reach a decision on the problems mentioned in point 2 of the WEU 
Assembly's recommendation. 
Point 3 of the recommendation 
The reform of ESRO, which has been under consideration for more than a year, should be 
completed before the end of the year; a working party has been set up to submit proposals for 
reorganisation to the next meeting of the Council of the organisation. This will be based mainly 
on the following considerations : side by side with the scientific programme, there will from now 
on be a substantial but optional programme of practical applications, in which the four principal 
member States will participate; in addition, the structure of the organisation will be both strengthened 
and made more flexible, to achieve greater efficiency. 
As to the future of the ELDO programme, this will depend on the expected developments in 
the matters referred to under 2 above. 
In any case, amalgamation of the two European space organisations remains a possibility; the 
proposals for the reorganisation of ESRO should make this easier. 
1. Communicated to the Assembly on 18th November 1971. 
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lttPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 207 
Point 1 de la recommandation 
Le Conseil reconna.it l'interet pour les Eta.ts membres de parvenir a coordonner leurs politiques 
en ma.tiere de technologie, de prepa.rer des decisions priorita.ires qui ga.rantissent !'harmonisation a 
long terme de la. recherche spa.tiale avec les a.utres secteurs de pointe et de considerer la cooperation 
technologique europeenne en liaison a.vec les Eta.ts-Unis afin d'assurer la. position technologique de 
!'Europe dans le monde. 
Sans vouloir sous-estimer !'importance et l'utilite que pourra.it a.voir la. reunion d'une confe-
rence des ministres de la. technologie des sept Etats membres qui discuteraient d'une fa9on specifique 
de ces questions, il semble que cette reunion ne puisse etre envisagee dans un futur proche. Par 
a.illeurs, il est d'ores et deja prevu de reunir, dans le coura.nt du mois de novembre 1971, une confe-
rence des ministres de la technologie des dix-neuf Etats europeens qui participant aux travaux du 
groupe de cooperation scientifique et technique (groupe COST). Lors de cette conference, les ministres 
a.uront en principe a decider de la mise en reuvre d'un certain nombre d'actions concretes de coope-
ration scientifique et technique pour lesquelles des etudes prealables ont deja ete menees par des 
groupes d'experts et de la faQon d'organiser da.ns l'avenir la cooperation scientifique europoonne. 
D'autre part, le groupe « politique de la recherche scientifique et technique» (PREST), qui a 
ete cree au sein des Communautes europeennes, s'est vu confier le 31 octobre 1967' entre autres 
missions, le soin de (( proceder a la confrontation des methodes na.tionales, des plans, programmes et 
budgets generaux interessant la recherche ,,, Dans l'a.venir, cette activite pourrait etre etendue de 
faQOn a ce qu'il soit procede a la confrontation des divers besoins et ressources en matiere de 
recherche scientifique. 
Point 2 de la recommandation 
Une date ferme n'a pas encore ete fixee pour la. procha.ine reunion de la. Conference Spatiale 
Europoonne, ma.is il est probable qu'elle aura. lieu soit a la fin de la presente annee soit au debut de 
l'a.nnoo procha.ine. Vers cette epoque, en effet, les elements d'information necessaires devra.ient etre a 
la. disposition des gouvemements pour parvenir a une decision sur les problemes mentionnes a.u point 
2 de la recomma.nda.tion de l'Assembloo de l'U.E.O. 
Point 3 de la recommandation 
La. reforme du C.E.R.S., a l'ordre du jour depuis plus d'un an, devra.it normalement a.boutir 
a.va.nt la. fin de l'annee; un groupe de travail a ete constitue en vue de soumettre au procha.in 
conseil de !'organisation un projet de reforme qui s'inspirera. nota.mment des considerations suivantes: 
a c<'>te du programme scientifique, prendra. place desorma.is un substantial programme d'applica.tions, 
de caractere facultatif, mais auquel participeront en fait les quatre Etats membres principa.ux; d'a.utre 
part, les structures de !'organisation seront a la. fois a.ssouplies et renforcees dans le sens de l'effica.cite. 
L'a.venir du programme du C.E.C.L.E.S. est qua.nt a lui fonction de !'evolution attendue des 
donnoos mentionnees ci-dessus en 2. 
En tout eta.t de cause, il n'est pas exclu que l'on puisse en fait aboutir 8. la. fusion des deux 
organisations spatiales europoonnes ; les dispositions envisagees pour reformer le C.E.R.S. devra.ient la. 
rendre plus aisee. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 18 novembre 1971. 
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Point 4 of the recommendation 
The Council sha.re the Assembly's view tha.t the European States, sharing the same inter-
pretation of Article XIV of the Final Agreements on INTELSAT, should have the freedom of action 
to create regional satellite systems if they so wish. The most advanced plan is that for setting up an 
operational system of European telecommunications satellites by about 1980, in accordance with the 
requirements stated by the European Conference of Posts and Telecommunications Administrations 
(CEPT) and the European Broadca.sting Union (EBU). Economic and technical studies are well 
advanced and important decisions on the subject should be taken before the end of the year. 
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DOCUMENT 556 
Point 4 de la recommandation 
Le Conseil partage le point de vue de 1' .Assemblee que les Etats europeens, a.ya.nt la meme 
interpretation de !'article XIV des accords definitifs relatifs 8. INTELSAT, devra.ient etre libres de 
creer des systemes de satellites regionaux s'ils le desirent. Le projet le plus ava.noo est celui de la 
mise en place vers 1980, conformement aux besoins exprimes par la. Conference Europeenne des 
Postes et Telecommunications (C.E.P.T.) et l'Union Europeenne de Ra.diodiffusion (U.E.R.), d'un 
systeme operationnel de satellites europeens de telecommunications. Les etudes economiques et tech-




RECOMMENDATION 208 1 
on political Europe in the light of recent events 1 
The Assembly, 
Considering with satisfaction the progress achieved in the negotiations on the enlargement of 
the EEC, particularly where the United Kingdom is concerned ; 
Noting with regret that the different attitudes of the EEC member countries towards monetary 
matters may delay the establishment of a monetary union although this is obviously urgent ; 
Recalling that, in accordance with the communique of The Hague, the Community must be 
strengthened at the same time as it is enlarged ; 
Regretting that the countries of the Community have not so far been prepared to establish 
a political union ; 
Recalling that WEU is still the only European organisation set up by treaty which is at 
present competent in the fields of foreign policy and defence and that it must continue to fulfil 
its 1'6le, 
REOOMMENDS TliA.T THE CoUNCIL 
1. Consider carefully the implications of enlarging and strengthening the European Communities 
in fields within its competence and ensure the application of the modified Brussels Treaty ; 
2. Invite governments to concert their views in order to set up a single decision-making centre. 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Seasion (6th Sitting). 




RECOMMANDATION n° 208 1 
sur l'Europe politique d la lumiere des evenements recents 1 
L' Assemblee, 
Considerant avec satisfaction les progres realises dans les negociations sur l'elargissement de la 
C.E.E., notamment dans celle qui conceme le Royaume-Uni; 
Constatant avec regret que les divergences d'attitudes des pays membres de la C.E.E. a propos 
des questions monetaires risquent de retarder la mise sur pied d'une union monetaire dont l'urgence est 
pourtant evidente ; 
Ra.ppelant que, selon l'accord de La Haye, le renforcement de la. Communa.ute doit etre reaJise 
en meme temps que son ela.rgissement ; 
Regrettant que les pays de la. Communa.ute ne soient jusqu'a present pas prets 8. mettre sur 
pied une union politique ; 
Rappela.nt que l'U.E.O. demeure la. seule organisation europeenne, fondee par un tra.ite, qui 
soit a.ctuellement competente en ma.tiere de politique etra.ngere et de defense, et qu'elle doit conti-
nuer a jouer ce role, 
REooMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'exa.miner a.vec soin les consequences de l'elargissement et du renforcement des Communa.utes 
europeennes da.ns les doma.ines qui sont de sa. competence et de veiller a l'a.pplica.tion du Tra.ite de 
Bruxelles modifie ; 
2. D'inviter les gouvemements a se concerter en vue de parvenir a la creation d'un centre de 
decision unique. 
1. Adoptee par l'Aasembl~ le 17 juin 1971, au oours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (5• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation Z08 
The Council will consider carefully the implications of enlarging and strengthening the Euro-
pean Communities in the fields within the Council's competence. They will of course continue to 
ensure the application of the modified Brussels Treaty. 
The Council will also bear in mind point 2 of the Assembly's recommendation for possible 
action when opportune. 
1. Communicated to the Assembly on 22nd October 1971. 
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d la Recommandation no 208 
bOOUMENT 556 
Le Conseil examiners. a.vec soin les consequences de l'ela.rgissement et du renforcement des 
Communa.utes europeennes da.ns les doma.ines qui sont de sa. competence. ll oontinuera. bien entendu 
a veiller a ce que le Tra.ite de Bruxelles modifie soit applique. 
Le Conseil gardera. aussi a !'esprit, en vue d'une action eventuelle au moment opportun, 'le 
point 2 de la recommandation de 1' Assemblee. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 22 octobre 1971. 
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RECOMMENDATION 209 1 
on the Brussels Treaty and the control of armaments 2 
The Assembly, 
Aware of the importance of arms control for world peace and having considered possibilities of 
applying controls in specific instances ; 
Appreciating the work done by the Agency for the Control of Armaments in spite of the 
restrictions to which it is subjected ; 
Considering that, in 1971 as in 1954, it is important that a.ll the provisions of the Brussels 
Treaty should be applied, and recalling in this connection the various proposals made by the 
Assembly in the past with a view to making application politically possible, but which have not 
been taken into consideration by the Council; 
Noting that annual reports state clearly that "replies received from member countries which 
have not renounced the right to use chemical weapons show that no effective production has yet 
been undertaken on the mainland of Europe", but that no corresponding statement is made in 
respect of nuclear or biological weapons ; 
Stressing however that in assessing this statement account must be taken of the fact that the 
practical control procedures give no certainty of complete effectiveness ; 
Considering that the provisions of the treaty are no longer suitable to the extent that they 
establish discrimination between European nuclear powers, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Make every effort to ensure the unimpeded application of a.ll the proVlStons of the modified 
Brussels Treaty and related documents concerning the control of armaments, and the entry into 
force of the convention signed on 14th December 1957; 
2. (a) State in future reports, in respect of the countries concerned, that "no effective production 
of nuclear and biological weapons has yet been undertaken" ; 
(b) Instruct the Agency for the Control of Armaments in the future to include appropriate 
questions in its annual questionnaire, to extend its special requests for information to nuclear wea-
pons, and to undertake effective inspections to verify the validity of such statements in respect o& 
nuclear, biological and chemical weapons ; 
3. Hold a meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments for an exchange 
of views on the activities of the Agency ; 
4. Urge the North Atlantic Council to set up an Armaments Trade Office responsible for giving 
an opinion on the politica.l and strategic aspects of a.ll arms exports from members of the Atlantic 
Alliance to non-member countries ; 
5. Co-ordinate the policies of member countries which are signatories of the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons, with a view to ensuring that safeguards to be applied by the 
International Atomic Energy Agency under the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
may be applied on their territory as soon as possible without the methods adopted jeopardising the 
universal nature or effectiveness of the !AEA system, and without any possibility of gaps between 
the !AEA system and the safeguards on military nuclear activities provided for in the Brussels 
Treaty. 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Document 536). 
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RECOMMANDA TION n° 209 1 
sur le Traite de Bruxelles et le controle des armements 2 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance que revetira. le contr6le des armaments pour la pa.ix du monde 
et ayant examine les possibilites d'application dans des cas concrets; 
Appreciant l'reuvre accomplie par l'Agence pour le Controle des Armaments malgre les limi-
tations qui lui sont imposees ; 
Estimant qu'il importe, en 1971 comme en 1954, d'appliquer toutes les dispositions du Traite 
de Bruxelles, et rappelant a ce propos les diverses propositions faites par I' Assemblee dans le passe 
en vue d'en rendre !'application politiquement possible, mais qui n'ont pas ete prises en consideration 
par le Conseil ; 
Notant que les rapports annuels indiquent clairement que des reponses fournies par les pays 
membres qui n'ont pas renonce a fabriquer des armes chimiques, il ressort qu'aucune production 
effective de telles armes n'est entreprise jusqu'a present sur le continent europeen, mais qu'il n'est 
fait aucune declaration correspondante a l'egard des armes nucleaires ou biologiques; 
Soulignant toutefois que cette assertion doit etre appreciee en tenant compte du fait que les 
procedures pratiques de controle ne donnent pas la certitude de leur complete efficacite; 
Estimant que les dispositions du traite ne sont plus adaptees dans la mesure ou elles eta-
blissent une discrimination entre puissances nucleaires europeennes, 
RECOMMANDE AU CoNsEIL 
1. De tout mettre en reuvre pour assurer !'application sans entrave de toutes les dispositions du 
Traite de Bruxelles modifie et des documents y afferents qui conoement le contrc)]e des armaments, et 
!'entree en vigueur de la convention signee le 14 decembre 1957; 
2. (a) De declarer dans ses rapports futurs, en ce qui conceme 1es pays interesses, « qu'aucune 
production effective d'armes nucleaires et biologiques n'est entreprise jusqu'a present» ; 
(b) De demander a l'Agence pour le Contrc)le des Armaments d'inclure 8. l'avenir dans son 
questionnaire annuel les questions appropriees, d'etendre ses demandes particulieres aux armes nucl6-
aires, et de proceder a. des inspections efficaces pour verifier la veracite des declarations concemant les 
armes nucleaires, biologiques et chimiques ; 
3. De tenir une reunion avec la Commission des Questions de Defense et des Armaments pour un 
echange de vues sur les activites de I' Agence ; 
4. De prier le Conseil de l'Atlantique nord d'etablir un Bureau du commerce des armaments 
charge d'emettre un avis sur les aspects politiques et strategiques de toute exportation d'armements 
d'un pays membre de I' Alliance atlantique destinee a un pays non membre ; 
5. De coordonner les politiques des pays membres signataires du Traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires en vue d'assurer que ]es controles a exercer pa.r l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique a.ux termes du Traite sur la non-proliferation des armes nucieaires puissent etre 
appliques sur ]eurs territoires dans le plus bref delai, sans que les modalites adoptees puissant porter 
atteinte a l'universalite ou a l'efficacite du systeme de l'A.I.E.A., et sans qu'il puisse subsister des 
lacunes entre ce dernier systeme et les contr6les sur les activites nucleaires militaires prevus par 
le Traite de Bruxelles. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 juin 1971, au cours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (58 seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defense et des 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 209 
1. The Council renew the assurances they have given to the Assembly on several occasions in the 
past that they will continue to make every effort to ensure that the provisions of the modified Brus-
sels Treaty relating to the control of armaments are observed as fully as possible. But the Assembly 
will be aware of certain difficulties in attaining this aim, the nature of which has been made clear 
by the Council's replies to previous recommendations, in particular Nos. 120, 134 and 183. 
2. (a) Inclusion of categorical statements in future reports that "no effective production of nuclear 
and biological weapons has yet been undertaken" must depend on a notification to that effect by 
the member States concerned. But such negative notifications are not called for under the treaty. 
2. (b) (i) In any instructions that the Council issue to the Agency they must bear in mind the two 
functions of the Agency, which may be summarised as: 
(a) to check that the undertakings set out in Protocol No. Ill not to manufacture certain 
types of armaments are being honoured. But these only apply to the Federal Republic of 
Germany ; and 
(b) to control the levels of stocks of armaments when such levels have been fixed by the 
Council in accordance with Article V of Protocol No. II and Article Ill of Protocol 
No. Ill. 
(ii) The Council have never authorised the Agency to carry out any control activity in the 
field of nuclear weapons. 
3. The President of the Assembly has forwarded a request from the Chairman of the Committee 
on Defence Questions and Armaments for a. joint meeting with the Council in order to exchange 
views on the activities of the Agency for the Control of Armaments. In the Council's view, the 
usefulness of such a meeting cannot be assessed until this reply to Assembly Recommendation 209 
has been received and considered by the Assembly. 
4. The Council do not feel competent to assess the merits of the proposal for the establishment 
of an armaments trade office, which might well give rise to complex political issues. Possible advan-
tages of implementation of the proposal could conceivably be offset by major drawbacks and con-
scious of this the Council would not wish to urge a course of action on the North Atlantic Council, 
the consequences of which are so difficult to foresee. 
5. The member countries of WEU which have signed the non-proliferation treaty consider the 
provisions for verification with a view to preventing diversion of nuclear materials from peaceful uses 
to nuclear weapons purposes contained in Article Ill to be adequate. In particular, the provisions in 
Article Ill (4) for the negotiation of agreements between non-nuclear-weapons States party to the 
treaty, either individually or together with other States, and the !AEA, are effective measures for 
ensuring that the requirements of Article Ill of the treaty are met. 
1. Communicated to the Assembly on 18th November 1971. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 209 
1. Le Conseil reitere les assuranoes qu'il a donnees 8. I' Assembl6e a plusieurs reprises da.ns le 
passe, 8. savoir qu'il continuera de faire tout en son pouvoir pour faire en sorte que les dispositions 
du Tra.ite de Bruxelles modifie relatives au contrale des armaments soient observees aussi complete-
ment que possible. L'Assemblee se rend cependa.nt certainement compte des difficultes qui s'opposent 
8. la realisation de cet objectif et dont le Conseil a precise la nature da.ns ses reponses aux recom-
manda.tions a.nterieures de l'Assemblee, et nota.mment aux nos 120, 134 et 183. 
2. (a) L'inclusion da.ns les ra.pports futurs d'une declaration ca.tegorique affirmant « qu'aucune pro-
duction effective d'armes nucleaires et biologiques n'est entreprise jusqu'S. present» est subordonnee 8. 
une notification a cet effet par les Eta.ts membres interesses. M.ais de telles notifications negatives ne 
sont pas prevues par le tra.ite. 
2. (b) (i) Da.ns toutes les instructions qu'il donne 8. l'Agence, le Conseil doit garder presentee 8. 
!'esprit les deux fonctions de cet organe, qui se resument ainsi: 
(a) verifier que les engagements prevus par le Protocole N° Ill de ne pas fa.briquer certa.ins 
types d'a.rmements sont respectes. M.ais ceux-ci ne s'appliquent qu'S. la. Republique Federa.le 
d' Allemagne ; et 
(b) contraler les nivea.ux des stocks d'armements quand, sur la base des article V du Protocole 
N° II et article Ill du Protocole No Ill, ces nivea.ux ont ete fixes par le Conseil. 
(ii) Le Conseil n'a. ja.ma.is autorise l'Agence 8. se livrer 8. une quelconque activite de contrale 
da.ns le doma.ine des armaments nucleaires. 
3. Le President de I' Assemblee a tra.nsmis une lettre du president de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armaments demanda.nt une reunion commune avec le Conseil en vue d'un 
echange de vues sur les activites de l'Agence pour le Controle des Armaments. De l'avis du Conseil, 
l'utilite d'une telle reunion ne pourra. etre appreciee qu'a.pres que l'Assemblee aura r69U et examine la 
presente reponse a. sa Recomma.nda.tion no 209. 
4. Le Conseil estime qu'il n'est pas competent pour evaluer les merites de la proposition de creer 
un bureau de commerce des armaments, initiative qui risquerait de susciter des problemes politiques 
complexes. Les avanta.ges eventuels de la. mise en oouvre de cette proposition pourraient bien etre 
contreba.lances par des inconvenients ma.jeurs, et, conscient de ce risque, le Conseil ne voudra.it pas 
recommander au Conseil de 1' Atla.ntique nord une mesure dont il est si difficile de prevoir les con-
sequences. 
5. Les pays membres de l'U.E.O. qui ont signe le tra.ite de non-proliferation considerent que 
les dispositions de son article Ill relatives aux controles 8. exercer pour eviter que des matieres 
nucleaires destinees a des fins pacifiques ne soient utilis6es pour la fabrication d'a.rmes nucleaires, sont 
a.dequa.tes. lls estiment nota.mment que les dispositions de !'article Ill (4), qui prevoient la. nego-
ciation d'accords entre les Eta.ts non dotes d'armes nucleaires qui sont parties a.u tra.ite et l'A.I.E.A., 
soit 8. titre individual, soit conjointement avec d'autres Eta.ts, constituent des mesures effica.ces per-
mettant de veiller 8. ce que les exigences de !'article Ill du tra.ite soient sa.tisfaites. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 18 novembre 1971. 
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RECOMMENDATION 210 1 
on European security and East-West relations 2 
The Assembly, 
Welcoming the unprecedented assurance given by the President of the United States that, 
"given a similar approach by the other allies, the United States will maintain and improve its own 
forces in Europe and will not reduce them unless there is reciprocal action from our adversaries" ; 
Welcoming the report on allied defence in the 1970s and considering the European defence 
improvement programme to constitute an essential and appropriate counterpart to the United States 
assurance ; 
Believing that European defence must continue to be based on the integration of European, 
Ca.nad.ia.n and United States forces in NATO, but that new impetus must be given to the joint pro· 
duction of armaments in Europe especially once the European Communities have been enlarged ; 
Considering that there is still considerable scope in other fields for rationalising the defence 
efforts of the European NATO countries in particular ; 
Greatly appreciative of the substantial contribution made by Turkey to NATO defence, and 
aware of the vital importance of this area. to the defence of NATO as a. whole; 
Believing with the North Atlantic Council that NATO's approach to security must continue to 
be based on the twin concepts of defence and detente, and that difficulties in the way of a. European 
security conference need not prevent further attempts to negotiate mutual and balanced force reduc· 
tions in Europe ; 
Aware that the generations which have survived one or both world wars have needed little 
persuasion of the benefits of collective security through NATO, but aware also of the need to win 
the support of the younger generation, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
I. That it urge on the governments concerned the need to implement the European defence improva 
ment programme in full ; 
2. That member governments propose that the NATO military budget should henceforth show the 
cost of all headquarters personnel, however financed, so as to present a. true picture of the relative 
costs of manpower and equipment when the re-equipment or reorganisation of a. headquarters is 
under consideration; 
3. That it urge member governments, in view of the increase of Soviet military strength, and in 
view of the current antipathy in member countries to defence expenditure and military service, to 
take immediate steps to halt this deteriorating situation : 
(a) by displaying a greater determination to improve the standing of their armed services through 
the use of all public information media. ; 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandwn: see the Report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Docwnent 537). 
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RECOMMANDATION n° 210 1 
sur la securite europeenne et les . relations Est-Ouest 2 
L' Assemblee, 
Se felicitant de !'assurance sans precedent donnee par le President des Etats-Unis que «compte 
tenu de dispositions identiques de nos allies, les Etats-Unis maintiendront et amelioreront leurs propres 
forces en Europe et ne les reduiront pas, sauf en cas d'action de reciprocite de la part de nos 
ad versa.ires » ; 
Se felicita.nt du rapport sur la defense de !'Alliance pendant la decennia 1970-1980 et considerant 
que le programme europeen d'ameliora.tion de la defense est la contrepartie essentielle et a.ppropriee de 
!'assurance donnee par les Etats-Unis; 
Estimant que la defense de !'Europe doit continuer de reposer sur !'integration des forces 
europeennes, cana.diennes et americaines au sein de l'O.T.A.N., mais qu'il conviendra. de donner un 
nouvel elan a la production en commun des armaments en Europe, surtout lorsque les Communa.utes 
auront ete elargies ; 
Considerant qu'il existe encore, · dans d'autres domaines, de vastes ·possibilites de rationalisa-
tion des efforts de defense, notamment dans les pays europeens membres de l'O.T.A.N.; 
Se felicitant de l'importante contribution de la Turquie a la defense de l'O.T.A.N. et consciente de 
l'interet capital que ~presente cette zone pour la defense de l'O.T.A.N. dans son ensemble; 
Estima.nt, comme le Conseil de l'Atla.ntique nord, que la doctrine de l'O.T.A.N. en matiere 
de securite doit rester fondee sur le double concept de la defense et de la detente et que les obsta-
cles sur la voie d'une conference sur la securite europeenne ne doivent pas decourager d'autres tenta-
tives de negociation concemant les reductions mutuelles et equilibrees de forces en Europe ; 
Consciente de ce que les generations qui ont survecu a l'une ou aux deux guerres mondia.les n'ont 
guere eu besoin d'etre persuadees des avantages de la securite collective da.ns le cadre de l'O.T.A.N., mais 
consciente egalement de la necessite de gagner l'appui de la jeunesse, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De representer instamment aux gouvemements interesses la necessite d'executer dans son inte-
gralite le programme europeen d'amelioration de la defense; 
2. De demander aux gouvemements des pays membres de proposer que le budget milita.ire de l'O.T.A.N. 
precise le cout de tout le personnel des quartiers generaux, quel que soit le mode de fina.ncement, afin de 
donner une image exacte des couts respectifs du personnel et du materie] lorsque ]e reequipement ou la 
reorganisation d'un quartier general est a !'etude; 
3. De demander insta.mment aux gouvemements des pays membres, etant donne l'accroissement 
du potential milita.ire sovietique et l'antipathie que suscitent actuellement da.ns les pays membres les 
depenses de defense et le service militaire, de prendre imm6diatement des mesures pour mettre fin a cette 
deterioration de la. situation : 
(a) en montra.nt, par !'utilisation de tousles moyens d'information de !'opinion publique, une plus 
gra.nde determination d'ameliorer la situation de Ieurs forces a.rmees; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 juin 1971, au cours de la premiere partie de la Dix·septieme session ordinaire (6e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Boyden au nom de la Commill$io11 des Q\ltllltioPS de Defense et des 
Ar~e~ents (I)ocument 537). 
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(b) by increasing public infonnation programmes, conducted as appropriate both by govern-
ments and by NATO, to demonstrate the contribution which NATO has made to peace 
and stability in Europe over the last 20 years ; 
(c) by establishing through NATO a system of interchange for periods of up to one year of 
units and individuals at all levels to improve training and increase a.Jlied interdependence ; 
4. That it urge member governments to press in the North Atlantic Council for an immediate 
invitation to France to return to NATO and play once again its full r61e in NATO co-ordinated 
defence policy and strategy ; 
5. That it request member governments to urge in the North Atlantic Council that Ma.Jta be 
invited to join NATO forthwith ; 
6. That it request member governments to urge in the North Atlantic Council the strengthening 
of collective measures to improve NATO defence capabilities in the Mediterranean in general in 
view of the dangerous situation created by the build-up of Soviet naval strength, and in South-East 
Europe in particular, with special attention to communications, the ACE mobile force and the NATO 
on-oa.Jl force, and that direct assistance to Turkey with finance and equipment be maintained ; 
7. That it urge member governments, within the scope of Atlantic collaboration, to endeavour to 
arrange multilateral East-West exploratory talks on mutual and ba.Janced force reductions, as sug-
gested in recent NATO communiques, provided that the talks embrace satisfactory verification arrange-
ments for any arms reductions. 
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(b) en accroissant le nombre des programmes d'information publique realises, selon les cas, par les 
gouvemements ou l'O.T.A.N., pour mettre en evidence la contribution apportee par l'O.T.A.N. 
a la paix et a la. stabilite de l'Europe au cours des vingt demieres annees ; 
(c) en eta.blissant, par l'intermedia.ire de l'O.T.A.N., un systeme d'echanges d'un an au maximum 
entre unites et milita.ires de tous echelons, afin d'ameliorer l'entratnement et d'accroitre ]'inter-
dependance des allies ; 
4. De demander insta.mment aux gouvemements des pays membres d'insister vivement au Conseil 
de l'Atlantique nord pour que la France soit immediatement invitee a reprendre sa place a l'O.T.A.N. pour 
y exercer a nouveau pleinement le rf>le qui est le sien dans la politique de defense et la strategie coordonnees 
de l'O.T.A.N. ; 
5. De demander aux gouvemements des pays membres d'insister vivement au Conseil de I' Atlantique 
nord pour que Malte soit invitee a adherer immediatement a l'O.T.A.N. ; 
6. De demander aux gouvemements des pays membres d'insister vivement au Conseil de l'Atlan-
tique nord pour que soient renforcees les mesures collectives destinees a ameliorer le potential de 
defense de l'O.T.A.N., dans la Mediterra.nee en general, eta.nt donne la. situation dangereuse creee par 
l'a.ccroissement des forces nava.les sovietiques, et da.ns le sud-est de l'Europe en particulier, en ce qui 
conceme nota.mment lea communications, la force mobile du Comma.ndement allie en Europe et la 
force «sur appel» de l'O.T.A.N., et pour que soit maintenue l'a.ssista.nce directe a la Turquie en 
matiere de credits et d'equipement ; 
7. De demander insta.mment aux gouvemements des pays membres, da.ns le cadre de la collaboration 
atlantique, de tenter d'orga.niser des conversations exploratoires multilaterales entre l'Est et l'Ouest sur 
des reductions mutuelles et equilibrees de forces comme l'ont suggere les recants communiques de l'O.T.A.N., 
a condition que ces conversations envisagent ega.Iement, pour toutes reductions d'armements, des accords 
de verification satisfaisants. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 210 
Point 1 of the recommendation 
At their meeting in Brussels on 27th May, the Defence Ministers of the Eurogroup examined 
the measures initiated for the implementation of the Europea.n defence improvement programme, approved 
on lst December 1970, and took note with satisfaction of the progress achieved. 
As regards the special infrastructure element of that programme, Ministers noted that all 
members have undertaken to contribute towards the overall cost of 420 million dollars. They further-
more noted that more than 90% towards this total have already been pledged by the members. 
Accordingly, the establishment of a NATO integrated communications system and the implemen-
tation of a greatly expanded programme of aircraft survival measures are now ensured. Ministers 
instructed permanent representatives to study further action to obtain the balance of the total cost. 
Before the end of the year, Ministers will examine what progress has been achieved in this respect. 
Point 2 of the recommendation 
The NATO military budget is made up of individual budgets for the headquarters concerned, 
for the telecommunications authorities and for other NATO facilities. The individual budgets are 
drawn up by the NATO commanders, co-ordinated in the Military Budget Committee, and adopted 
by the Defence Planning Committee of the North Atlantic Council and form NATO's overall military 
budget. 
With the exception of salaries of international personnel as well as of travelling expenses and 
daily allowances, the military budget does not show any cost of personnel. The cost of detached 
military personnel is borne by the nations themselves. Changes in that arrangement are not under 
consideration. 
Point 3 of the recommendation 
(a) Member governments are already making every effort to meet the aim underlying this recom-
mendation. The Council will urge member governments not to slacken those efforts. 
(b) Public information in defence matters is primarily a task carried out by the members of the 
Alliance themselves. With the financial means at its disposal, the NATO information service can 
develop only modest initiatives of its own. 
(c) Members participating in the work of the Defence Planning Committee are already trying, 
through NATO, to establish a system of interchange of military units and individuals. 
Point 4 of the recommendation 
The French attitude on this point is well known. Under these circumstances, the Council do 
not consider it appropriate to take up the question again. 
Point 5 of the recommendation 
In view of recent political developments in Malta, th~ Coup<;:il feel that this recommendation 
lili.ould not be pursued further. 
l! Co~unioa.t,ed ~o ~J!-1' Al!sembly on 18th November 1971. 
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KPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 210 
Point 1 de la recommandation 
Au cours de leur reunion tenue a Bruxelles le 27 mai, les ministres de la defense de l'Euro-
groupe ont examine les mesures prises en application du programme europeen d'amelioration de la 
defense a.dopte le 1 er decembre 1970, et ont pris note avec satisfaction des progres accomplis. 
Concerna.nt la partie infrastructure de ce programme, les ministres ont note que tons les 
membres se sont engages a contribuer a la depense globa.le de 420 millions de dollars. Ds ont ega-
lement note que plus des 9/10 de ce total a.va.ient deja ete ga.rantis par les membres. En conse-
quence, l'O.T.A.N. est desormais a meme de se doter d'1m systeme de telecommunications integra et 
d'executer un programme bea.ucoup plus vaste de mesures de protection des avions. Les ministres ont 
prie les representants perma.nents d'etudier ce qu'il reste a fa.ire pour a.tteindre le total. Avant la fin 
de l'annee, les ministres exa.mineront quels progres ont ete accomplis da.ns cette voie. 
Point 2 de la recommandation 
Le budget militaire de l'O.T.A.N. est compose des budgets des quartiers generaux interesses, 
des a.utorites des telecommunications et des autres services de l'O.T.A.N. Ces budgets sont etablis par 
les commandants de l'O.T.A.N., coordonnes par le Comite du budget milita.ire et a.doptes par le 
Comite des plans de defense du Conseil de 1' Atlantique nord. Ds forment ensemble le budget mili-
ta.ire de l'O.T.A.N. 
A !'exception des traitements du personnel international, ainsi que des frais de voyages et 
indemnites journa.lieres de missions, le budget milita.ire ne comprend a.ucune depense de personnel. Le 
cout du personnel milita.ire detach6 est a la charge des Etats eux-memes. Il n'est pas envisage de 
modifier ces dispositions. 
Point 3 de la recommandation 
(a) Les gouvernements membres font deja tous les efforts possibles da.ns la direction preconisee 
par 1' Assemblee. Le Conseil invitera les gouvernements membres a ne pas relAcher leurs efforts. 
(b) L'information de !'opinion publique en matiere de defense est essentiellement du ressort des 
membres de !'Alliance eux-memes. Avec les moyens financiers dont il dispose, le service d'information 
de l'O.T.A.N. ne pent prendre que de modestes initiatives. 
(c) Les Etats membres participant aux travaux du Comite des plans de defense s'efforcent deja, 
par l'interm6dia.ire de l'O.T.A.N., d'etablir un systeme d'echa.nges d'unites et de milita.ires. 
Point 4 de la recommandation 
L'attitude du gouvernement franQ&is sur ce point est bien connue. Le Conseil ne considere done 
pas opportun de revenir sur la question. 
Point 6 de la recommandation 
Compte tenu des recents evenements politiques a Ma.lte, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu 
de s'etendre dava.nta.ge sur ce sujet. 




Point 6 of the recommendation 
Since 1965, the Soviet Union has increased its influence in the Mediterranean. It has pursued 
this aim by: 
(a) intensifying bilateral contacts with the Arab world (supply of weapons, assignment of military 
advisers, increased economic co-operation and promotion of the political aims involved) ; 
(b) military presence, that is, prinlarily naval activities. 
Although the Soviet Union can be expected to pursue these policies, it will probably wish to 
avoid direct military confrontation with the countries of the Allia.nce. NATO is following this deve-
lopment with close attention. Since NATO's ministerial meeting in Reykjavik in June 1968, every 
ministerial meeting has dealt with the situation in the Mediterranean. Following. the decisions taken 
at Reykjavik, the countries participating in the Defence Planning Committee set up a NATQ Mari-
time Surveilla.nce Command in the Mediterranean (Comarairmed), and a multilateral Naval On-Call 
Force Mediterranean (Navocformed) was envisaged which is to be activated in the event of crisis or 
for special purposes. 
Point 7 of the recommendation 
At the NATO ministerial meeting in Lisbon on 4th June 1971, the allied governments which 
issued the declarations of Reykjavik in 1968 and of Rome in 1970 and which subscribed to para-
graphs 15 and 16 of the Brussels communique of 1970 expressed their intention to proceed to nego-
tiations as soon as may be practical and agreed: 
1. to continue and intensify explorations with the Soviet Union and with other interested 
governments on the basis of the considerations outlined in paragraph 3 of the Rome 
declaration ; 
2. that the Deputy Foreign Ministers of NATO member States should meet at an early date 
to review the results of the exploratory contacts undertaken and to consult on questions of 
substance and procedure ; 
3. to appoint, at an appropriate time, a representative or representatives who would be 
responsible for conducting further exploratory talks. 
In conformity with these decisions taken at Lisbon, members of WEU whose governments 
issued the declarations of Reykjavik in 1968 and of Rome in 1970 and subscribed to paragraphs 15 
and 16 of the Brussels communique of 1970, have conducted exploratory talks with the Soviet Union 
and other interested governments during which they put forward the following considerations, as set 
out in paragraph 3 of the declaration of Rome: 
(a) mutual force reductions should be compatible with the vital security interests of the 
Alliance and should not operate to the military disadvantage of either side, having regarQ. 
for the differences arising from geographical and other considerations; 
(b) reductions should be on a basis of reciprocity, and phased and balanced as to their scope 
and timing; 
(c) reductions should include stationed and indigenous forces and their weapons systems in the 
area concerned ; 
(d) there must be adequate verification and controls to ensure the observance of agreements on 
mutual and balanced force reductions. 
The same governments also collaborated in preparing the meeting, anticipated in paragraph 15 
of the Lisbon communique, which was held in Brussels on 5th and 6th October 1971. The represen-
tatives who attended this meeting discussed and approved the mandate of a representative to conduct 
exploratory contacts with the Soviet Government and other interested governments, in order to 
determine whether common ground exists for negotiations. 
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Point 6 de la recommandation 
Depuis 1965, !'Union Sovietique a developpe son influence en Mediterranee. A cette fin: 
(a) elle intensifie ses contacts bilateraux avec le monde arabe (fourniture d'armes, envoi de 
conseillers militaires, accroissement de la cooperation eoonomique, avancement d'objeotifs 
politiques); 
(b) elle fait aote de presence militaire, essentiellement par ses activites navales. 
Bien qu'on puisse s'attendre a ce que !'Union Sovietique poursuive cette politique, il est 
vraisemblable qu'elle voudra eviter un affrontement arme direct avec les pays de !'Alliance. L'O.T.A.N. 
suit !'evolution des evenements aveo beauooup d'attention. Depuis la reunion de Reykjavik en juin 
1968, toutes les conferences ministerielles ont traite de la situation en Mediterranee. A la suite des 
decisions prises a Reykjavik, les pays qui participant au Comite des plans de defense ont cree un 
commandement de surveillance maritime en Mediterranee (Comarairmed) et il est envisage une force 
navale multilaterale «sur appel » en Mediterranee (Navocformed) qui entrerait en action en cas de 
crise, ou pour des missions speciales. 
Point 7 de la recommandation 
Au cours de la reunion ministerielle tenue a Lisbonne le 4 juin 1971, les gouvemements allies 
qui avaient souscrit aux declarations de Reykjavik en 1968 et de Rome en 1970, ainsi qu'aux para-
graphes 15 et 16 du communique de Bruxelles de 1970, ont exprime leur intention de pa.sser aux 
negociations des que possible et eont convenus : 
1. que seraient poursuivies et intensifiees les explorations a.veo l'Union Sovietique et les autres 
gouvemements interesses sur la base des considerations indiquees au paragraphe 3 de la 
declaration de Rome ; 
2. que les vice-ministres des a.ffaires etrangeres des Etats membres de l'O.T.A.N. se reuniraient 
prochainement pour examiner les resultats des contacts pris et se consulter sur les questions 
de fond et de procedure ; 
3. de designer, le moment venu, un ou plusieurs representants qui sera.ient charges de poursuivre 
les entretiens exploratoires. 
Conformement a.ux decisions prises 8. Lisbonne, les membres de l'U.E.O. dont les gouvemements 
avaient souscrit a.ux declara.tions de Reykja.vik en 1968 et de Rome en 1970, a.insi qu'aux paragraphes 
15 et 16 du communique de Bruxelles en 1970, ont procede avec l'Union Sovietique et les a.utres 
gouvemements interesses a des entretiens exploratoires da.ns lesquels ils ont mis en a.vant les consi-
dera.tions indiquees au para.gra.phe 3 de la. declara.tion de Rome, qui sont les suiva.ntes: 
(a) les reductions mutuelles de forces devra.ient etre compatibles a.vec les interets vitaux de la. 
securite de !'Alliance et ne devraient pas entrainer de desavantage militaire pour l'une ou 
l'autre partie, compte tenu des differences provenant de considerations geogra.phiques ou 
a.utres; 
(b) les reductions devraient s'etablir sur une base de reciprocite et etre echelonnees et equi-
librees quant a. leur a.mpleur et a leur rythme ; 
(c) elles devraient comprendre des forces stationnees et a.utoohtones, et leurs systemes d'armes 
da.ns la zone concemee ; 
(d) une verification et des contr6les a.ppropries sont necessa.ires pour assurer le respect des 
accords sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces. 
Les memes gouvemements ont d'a.utre part colla.bore a. la. prepara.tion de la. reunion prevue au 
paragraphe 15 du communique de Lisbonne, qui s'est tenue a Bruxelles les 5 et 6 octobre 1971. Les 
participants a cette reunion ont examine et approuve le manda.t d'un ;representant charge de pour-
suivre des conversations explora.toires avec le gouvemement sovietique et les a.utres gouvemements 
interesses a.fin de determiner s'il existe un terrain d'entente pour des negociations. 
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In preparing this report your Rapporteur had interviews as follows: 
NATO, Brussels, 11th October 1971 
Mr. Kenneth Nash, Assistant Secretary General for Defence Planning and Policy; 
Mr. George Andrews, Deputy to the Assistant Secretary-General for Political Affairs, and Mr. J. de 
La.tour Dejea.n; 
Mr. A. Tyler Port, Assistant Secretary-General for Defence Support. 
12th October 
Mr. J. M. A. H. Luns, Secretary-General; 
Air Vice Marshal W. R. MacBrien, Director, Council Operations and Communications. 
SHAPE, Casteau, 12th OrJober 
General A. Goodpaster, SACEUR ; 
General Sir Desmond Fitzpatrick, Deputy SACEUR. 
The Committee as a whole, with the Chairmen of the national parliamentary defence committees in 
the WEU countries, met first in Brussels from 15th to 17th September 1971 when it discussed an outline 
of the present report. In NATO on 15th September it was addressed by Mr. Altiero Spinelli, Member of the 
Commission of the European Communities; in SHAPE, Castea.u, on 16th September it was received by Lt. 
General G. di Ma.uro, Deputy Chief of Staff Logistics and Administration, was briefed by members of the 
staff, and put questions to General A. Goodpaster, SACEUR; in NATO on 16th September it was addressed 
by Sir Edward Peck, United Kingdom Permanent Representative to the North Atlantic Council ; in Brussels 
on 17th September it was addresl!ed by Mr. E. Davignon, Director of Political Affairs in the Belgian Ministry 
for Foreign Affairs. 
The Committee itself discussed drafts of the present report at meetings at the seat of the Assembly 
in Paris on 29th October and 16th November. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior officers 
who addressed it and replied to questions. The vieWf! e~ ~ tlle rep9rt, uql~s expressly otherwise 
attributed, are those 9f the CoJllPJ.itWe. 
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Note d 'introduction 
Pour la preparation du present rapport, votre rapporteur a. rencontre les personna.lites suivantes: 
O.T.A.N., Bruxelles, 11 octolwe 1971 
M. Kenneth Nash, Secretaire general a.djoint pour les plans et la politique de defense ; 
M. George Andrews, Adjoint au Secretaire general adjoint pour les affaires politiques, et M. J. de 
La.tour Dejea.n ; 
M. A. Tyler Port, Secretaire general adjoint pour le soutien de la defense. 
12 octolwe 
M. J. M. A. H. Luns, Secretaire general; 
Le general de division a.erienne W. R. MacBrien, Directeur de la. Division des operations du Conseil 
et des communications. 
SHAPE, Gasteau, 12 octobre 
Le general A. Goodpaster, Commandant supreme a.llie en Europe (SACEUR); 
Le general Sir Desmond Fitzpa.trick, SACEUR adjoint. 
La. commission pleniere s'est d'a.bord reunie a. Bruxelles, du 15 a.u 17 septembre, a.vec les presidents 
des commissions de defense na.tiona.le des parlements des pays de l'U.E.O., et elle a. examine, a cette occasion, 
les gra.ndes !ignes du present rapport. Le 15 septembre, elle a. entendu 8.l'O.T.A.N., un expose de M. Altiero 
Spinelli, membre de la. Commission des Communautes europeennes; le 16 septembre, elle a. ete r89Ue a.u 
SHAPE, 8. Ca.stea.u, par le general de division G. di Mauro, Chef d'etat-major adjoint pour la. logistique 
et !'administration, elle a. entendu des exposes de membres de l'eta.t-major et a. pose des questions au general 
A. Goodpaster, SACEUR. Le 16 septembre, elle a. entendu 8.l'O.T.A.N. une allocution de Sir Edward Peck, 
Representant permanent du Royaume-Uni aupres du Conseil de l'Atlantique nord. Le 17 septembre, 8. 
Bruxelles, elle a. entendu une allocution de M. E. Davignon, Directeur des a.ffaires politiques au ministere 
beige des a:ffaires etrangeres. 
La. commission elle-meme a examine les projets du present rapport aux reunions qui ont eu lieu au 
siege de l'Assemblee, 8. Paris, le 29 octobre et le 16 novembre. 
La. commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, ha.uts fonctionnaires 
et officiers superieurs qui ont pris la parole deva.nt elle et ont bien voulu repondre 8. ses questions. Les vues 




on the future organisation of western defence 
The Assembly, 
Convinced that the defence of Europe is possible only within the fra.mework of NATO ; 
Aware that .in fact France participates more fully in NATO than is generally realised, but stressing 
the need for the European member countries, the United States and Canada to participate fully in that 
organisation ; 
Considering therefore that any defence functions that may be assumed by the European Community 
in the future must be kept within the framework of NATO, but believing that it is premature to consider 
any institutional changes in the existing arrangements for collective defence or in the defence activities of 
the Council defined in its second annual report ; 
Welcoming the appointment of Mr. Brosio by the North Atlantic Council as a representative to 
conduct exploratory talks with the Soviet Government on force reductions, because the appointment 
symbolises the r6le of NATO in concerting the policies of the member countries on East-West relations, 
and because it offers prospects for meaningful negotiations on mutual and balanced force reductions ; 
Believing that the Assembly itself continues to offer the best forum for the necessary European 
parliamentary debate and supervision of defence arrangements, and particularly the arms control functions 
of WEU, but believing that it should be linked more closely with the European Communities on their 
enlargement, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I. That the anticipated enlargement of the European Communities should engender no change in the 
existing international defence institutions for the time being ; 
2. That European defence should continue to be based on the integration of European and United 
States forces in NATO, and that the NATO countries should continue to concert their policies on European 
security, disarmament and East-West relations in the North Atlantic Council; 
3. That the Eurogroup within NATO should serve as the forum for the discussion of those defence 
questions on which it is desirable for the Alliance as a whole that a European consensus should emerge, 
but that it should avoid any action potentially divisive of the Alliance; 
4. That it facilitate better co-operation by the French Government with the NATO bodies; 
5. That the activities of the Council in the field of defence questions and armaments, defined in its 
second annual report, should be continued but not extended ; 
6. That it urge member governments to support NATO proposals for negotiations on mutual and balanced 
force reductions, and to undertake detailed studies of all possible patterns of reductions that could provide 
equal security at lower levels of forces and armaments ; 
7. That a review of the situation covered by this recommendation. will be called for~ (~w yea:~ ~fter 
the anticipated enlargement of the Community. ' 
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Projet de recommandation 
sur l'organisation future de la defense occidentale 
L' Assemblee, 
Convaincue que la. defense de !'Europe est seulement realisable dans le cadre de l'O.T.A.N. ; 
Consciente de ce que la. France participe en realite bea.ucoup plus la.rgement al'O.T.A.N. que l'on ne 
s'en rend compte generalement, ma.is soulignant la. n~cessite pour lea pa.ys membres europ6ens, les Eta.ts· 
Unis et le Canada. de pa.rticiper pleinement a cet organisme ; 
Considerant, par consequent, que toutes les fonctions de defense susceptibles d'etre assumees ulte-
rieurement par la Communa.ute europeenne doivent rester dans le cadre de l'O.T.A.N., mais estimant qu'il 
est premature d'envisager des modifications institutionnelles en ce qui conceme lea dispositions en vigueur 
pour la. defense collective ou les activites de defense du Conseil definies da.ns son deuxieme rapport annual ; 
Se felicitant de ce que le Conseil de I' Atla.ntique nord ait designe M. Brosio comme representant 
charge de poursuivre des conversations explora.toires avec le gouvemement sovietique sur les reductions 
de forces, du fait que cette designation symbolise le role joue par l'O.T.A.N. dans la concertation des poli· 
tiques des pa.ys membres en matiere de relations Est-Ouest, et qu'elle offre des perspectives de negociations 
fructueuses sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces ; 
Estimant que l'Assemblee elle-meme continue a constituer le meilleur cc forum>> pour la discussion 
et le controle parlementaires, necessaires au nivea.u europeen, des dispositions en ma.tiere de defense, et 
nota.mment des fonctions de l'U.E.O. a.yant trait au c.ontrole des armaments, ma.is estimant qu'elle devrait 
etre liee plus etroitement a.ux Communautes europeennes apres leur elargissement, 
REooMMANDE Au CoNSEIL 
I. Que l'elargissement prevu des Communautes europeennes n'entra.ine pas, pour !'instant, de modifi· 
cations aux institutions interna.tiona.les de d6fense exista.ntes ; 
2. Que la d6fense europeenne continue d'etre fondee sur !'integration des forces europeennes et ame· 
rica.ines au sein de l'O.T.A.N. et que les pays de l'O.T.A.N. continuant de concerter leurs politiques relatives 
& la. securite europeenne, a.u desarmement et aux relations Est-Ouest au sein du Conseil de I' Atlantique 
nord; 
3. Que l'Eurogroupe au sein de l'O.T.A.N. serve de «forum» pour l'examen des questions de defense 
sur lesquelles il est souhaitable, pour I' Alliance da.ns son ensemble, que se forme un consensus europeen, 
mais d'eviter toute action qui pourrait diviser I' Alliance; 
4. De fa.ciliter une meilleure cooperation du gouvemement franC)&is aux organismes de l'O.T.A.N.; 
5. De poursuivre, sans toutefois lea etendre, ses activites da.ns le domaine des questions de defense 
et des armaments, telles qu'elles sont definies da.ns son deuxieme rapport annuel; 
6. De prier instamment les gouvernements membres d'appuyer les propositions de l'O.T.A.N. relatives 
aux negociations sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces et d'entreprendre !'etude deta.illee 
de tous lea sohema.s possibles de reduction susceptibles d'assurer une seourite egale avec des nivea.ux in· 
ferieurs de forces et d'armements; 
7, Que la situation oouverte pa.r la. presente reoommanda.tion exige une revision quelqq~ ~®~S apres 




(aubmitted by Mr. Boyden, Rapporteur) 
Introduction 
0.1. In 1962, when the enlargement of the Euro-
pean Communities also appeared imminent the 
Committee on Defence Questions and Arma~ents 
submitted to the Assembly a report on "The 
future organisation of western defence" 1, pre-
pared by two Rapporteurs, Mr. Goedhart and 
General Cadorna, who dealt respectively with 
the executive and parliamentary aspects. On this 
report the Assembly adopted Recommendation 77 
unanimously on 6th June 1962. 
0.2. The opening theme of that recommendation 
app~ars to the Committee to remain valid, having 
sul'Vlved the test of an interval of nine years. 
However, a number of significant developments in 
the meanwhile have naturally led the Committee 
to reassess the details of the earlier recommenda-
tion. It is worth recalling the main developments 
which affect the organisation of defence, and the 
future of the European Communities which have 
occurred since that recommendation ~as adopted. 
0.3. First, it must be recognised that East-West 
relations have changed significantly in the last 
decade. While concrete agreements may be limit-
ed, they are not absent. There have been the 
partial test ban treaty (1963) and the non-
~rol~f~ration trea~y (1968), both of which impose 
signifiCant restramts upon the parties, as well 
as possibly less significant agreements such as 
that banning the emplacement of weapons of mass 
destruction on the seabed, and the anticipated 
agreement on biological weapons. The SALT talks 
between the United States and the Soviet Union 
appear to be entering a concrete phase. Thus the 
East-West dialogue is no longer an exchange of 
propaganda ; it is taken seriously by both sides 
and occupies the attention of both the North 
Atlantic and Warsaw Pact Councils. 
0.4. At the same time the Soviet Union in 1968 
has demonstrated dramatically that it has no 
inhibitions about using military force to impose 
on other Warsaw Pact countries precisely the 
form of government that Moscow chooses. This 
1. Document 231, 3rd May 1962. 
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is a hard fact of life and must be continuously 
borne in mind when the trend of East-West rela-
tions is being assessed. 
0.5. Meanwhile the existing organisation of 
western defence has undergone some changes. 
France in 1966 withdrew from the NATO mili-
tary commands although, in fact, it continues in 
many ways to be an active member of NATO 
participating in many of the civilian and milita~ 
agencies of that organisation. Within the last 
four years the European members of NATO have 
taken to meeting on their own in the Eurogroup 
and while France does not participate in the mai~ 
meetings, it has sent observers to some of the 
sub-committees working on detailed aspects of 
co-operation. Since its headquarters moved to 
Brussels, the political aspects of NATO have 
received much greater attention. The Council has 
become a body highly organised for crisis manage-
ment ; satellite communications now permit con-
tinuous consultations between the capitals in a 
manner that had not been envisaged ten years 
ago. 
0.6. Moreover, it has to be recognised that the 
nature of the European Communities themselves 
has undergone some change. The terms on which 
France returned to active participation in the 
Communities on 29th January 1966 after her 
temporary withdrawal on 6th July 1965 made it 
unlikely that, whatever the treaty said, majority 
decisions would be imposed on a member country 
against its wishes. The statement by Mr. Heath 
in t?e House of Commons on 24th May 1971, fol-
lowmg the summit conference with Mr. Pompi-
dou, confirms that this situation would continue 
after British entry. Thus the Communities are 
becoming more of an intergovernmental rather 
than a supranational institution, and the develop-
ment of political consultation between the Six 
prepared in the so-called Davignon Committee ~ 
firmly in the hands of foreign ministries - illus-
trates the same trend. In observing this situation 
the Committee does not endorse it · the Committee 
. ' contmues to believe that only with supranational 
institutions will the European Community be 
viable. The Committee realises however that the 
anticipated enlargement of the Communities will 
not immediately strengthen their supranational 
chara.~t~:r. A mpre positive development in the 
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Expose des motifs 
( presente par M. Boyden rapporteur) 
Introduction 
0.1. Lorsqu'en 1962, l'elargissement des Com-
munautes europeennes est aussi apparu immi-
nent, la Commission des Questions de Defense ~t 
des Armements a presente a l'Assemblee un rap-
port intitule « L'organisation future de la de-
fense occidentale » t, prepare par deux rappor-
teurs, M. Goedhart et le general Cadorna qui 
traitaient respectivement des aspects executif et 
parlementaire de la question. Ce rapport a donne 
lieu, le 6 juin 1962, a !'adoption a l'unanimite 
par l'Assemblee de la Recommandation n° 77. 
0.2. Pour la commission, le theme initial de cette 
recommandation qui a resiste a l'epreuve de neuf 
annees, parait rester valable, mais un certain 
nombre d'evenements importants se sont produits 
dans l'intervalle, qui l'ont naturellement incitee 
a en revoir les details. Il est bon de rappeler les 
principaux evenements affectant !'organisation 
de la defense et l'avenir des Communautes euro-
peennes survenus depuis !'adoption de ce texte. 
0.3. D'abord, force est de reconnaitre que les 
relations Est-Ouest se sont singulierement modi-
fiees au cours des dix dernieres annees. Les ac-
cords concrets sont, certes, limites, mais ils exis-
tent: le traite sur !'interdiction partielle des 
essais nucleaires (1963) et le traite de non-proli-
feration (1968), qui tous deux imposent d'impor-
tantes contraintes aux parties signataires, ainsi 
que des accords de moindre portee peut-etre, tel 
que celui qui interdit de placer des armes de des-
truction massive sur le fond des oceans et celui 
qu'on attend sur les armes biologiques. Les con-
versations SALT entre les Etats-Unis et !'Union 
Sovietique s'engagent, semble-t-il, dans une phase 
concrete. Ainsi, le dialogue Est-Ouest n'est plus 
un echange de propagande ; il est pris au serieux 
de part et d'autre et retient !'attention et du 
Conseil de l'Atlantique nord et du Conseil du 
Pacte de V arsovie. 
0.4. Dans la meme periode, I 'Union Sovietique 
a tragiquement demontre en 1968 qu'elle n 'hesite 
pas a utiliser la force armee pour imposer aux 
autres pays du Pacte de Varsovie la forme exacte 
de gouvernement choisie par Moscou. Voila une 
1. Document 231, 3 mai 1962. 
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dure realite qu'il convient de garder constam-
ment a !'esprit quand on determine la tendance 
des relations Est-Ouest. 
0.5. Entre-temps, !'organisation existante de la 
defense occidentale a subi quelques changements. 
En 1966, la France s'est retiree des commande-
ments militaires de l'O.T.A.N. tout en continuant 
de multiples fa(_;ons a etre, en fait, un membre 
actif de l'O.T.A.N. puisqu'elle participe a de 
nombreuses agences civiles et militaires de cette 
organisation. Au cours des quatre dernieres an-
nees, les membres europeens de l'O.T.A.N. ont 
pris 1 'habitude de se reunir entre eux au sein de 
l'Eurogroupe et, si la France ne participe pas 
aux principales reunions, elle a envoye des ob-
servateurs a certains sous-comites qui s'occupent 
d'aspects detailles de la cooperation. Depuis que 
l'O.T.A.N. a transfere son siege a Bruxelles, les 
aspects politiques de son activite re(_;oivent bien 
plus d'attention. Le Conseil est devenu un organe 
hautement organise pour le « controle des cri-
ses» ; les communications par satellites permet-
tent maintenant des consultations permanentes 
entre capitales comme on ne l'envisageait pas il 
y a dix ans. 
0.6. De plus, il faut reconnaitre que la nature 
des Communautes europeennes memes s'est quel-
que peu modifiee. Les conditions auxquelles la 
France a repris, le 29 janvier 1966, une partici-
pation active aux Communautes apres son retrait 
temporaire, le 6 juillet 1965, font qu'il est im-
probable, quoi qu'en dise le traite, que des deci-
sions majoritaires soient imposees a un pays mem-
bre contre son gre. La declaration faite par 
M. Heath, le 24 mai 1971 a la Chambre des com-
munes, apres la conference au sommet avec 
M. Pompidou, confirme que cette situation sub-
sistera apres !'adhesion de la Grande-Bretagne. 
Les Communautes deviennent done une institu-
tion intergouvernementale plutot que suprana-
tionale et le developpement de la consultation 
politique entre les Six, prepare par le « Comite 
Davignon » - que les ministeres des affaires 
etrangeres ont bien en mains - illustre la meme 
tendance. A l'examen, la commission n'approuve 
pas cette situation ; elle continue de penser que 
la Communaute ne sera viable qu'avec des insti-
tutions supranationales. Elle se rend compte, 
neanmoins, que l'elargissement prevu des Com-
munautes ne renforcera pas immediatement leur 
caractere supranational. Une constatation conte-
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Communities however has been the acknowledge-
ment in the Hague communique of 2nd December 
1969 that "The European Communities remain 
the original nucleus from which European unity 
has been developed and intensified." 
0.7. Finally, the future levels of United States 
forces in Europe have become a subject for con-
tinuing debate in a way that they were not in 
1962. This is not to say that Europe can expect 
any dramatic or unilateral reduction in these 
levels in the near future ; rather that the subject 
is one of continual debllte. 
0.8. .All these factors have been borne in mind 
by the Committee in preparing the present report. 
I. The military balance and the basic 
assumptions of defence 
1.1. The Committee has not sought in this report 
to make a detailed analysis of the East-West 
military balance, which previous reports of the 
Committee have done. Clearly, however, this 
report must state the size of the defence problem 
which faces the WEU countries and the basic 
assumptions of defence policy. The size of the 
defence problem is determined by the Soviet 
Union . .As far as the WEU countries are con-
cerned it is an invariable ; it cannot be modified 
by ingenious political solutions. 
12. Since the second world war, defence for the 
WEU countries, and with hardly any exceptions 
for the European NATO countries, has meant 
defence against a single potential adversary. 
These countries have forgotten historical con-
tingency plans designed to take on any corners ; 
indeed, the ~oncept of integrated defence in 
N.ATO, while predicated upon the assumption 
that no NATO country can be an adversary, at 
the same time makes it virtually impossible for 
one N.ATO country to plan aggressive operations 
against another. Even France, whose defence 
philosophy is in many ways at variance with that 
of its N.ATO allies, toyed only momentarily in 
1967 with notions of "all round" defence (tous 
azimuths). 
1.3. The size of the defence problem is first to 
be measured in terms of the defence effort of the 
Warsaw Pact in men and money. Some figures are 
114 
given in .Appendix I. The Warsaw Pact spent 
$61.4 billion (of which the Soviet Union spent 
$54 billion) on defence in 1970 compared with 
$22.5 billion spent by the WEU countries, $2 
billion by other European N.A TO countries, and 
$76.5 billion by the United States to make a total 
of $103 billion spent by the N.ATO countries. In 
manpower terms the Warsaw Pact have 4.4 mil-
lion men under arms (of which the Soviet Union 
has 3.4 million) against 2 million of the WEU 
countries, 0.9 million for the other European 
N.ATO countries, and 2.7 million for the United 
States to make a total of 5.7 million men in the 
armed forces of the N.ATO countries. 
1.4. It is clear that in economic terms neither 
the WEU countries nor the Ten of the enlarged 
European Community can hope to balance the 
defence effort of the Warsaw Pact countries un-
less they are prepared to spend on defence three 
times their present budgets and to more than 
double the size of their armed forces. The military 
confrontation is one of two super powers. The 
super powers have characteristics which the Euro-
pean countries do not possess. Both have large 
populations, a large land mass, are largely self-
sufficient in raw materials. Both have a single 
political authority exercising undisputed control 
over the whole of their territory, peoples and 
resources, which enables them to produce a mili-
tary machine which other countries cannot hope 
to equal. .As Western Europe is permanently 
attached to the land mass of the Soviet Union it 
has no alternative, if it wishes to retain any free-
dom of political action, than to ensure that the 
United States remains inextricably associated 
with its defence . .At the same time the Committee 
stresses in paragraph 4.7 the need for the Euro-
pean countries to improve their own defence 
efforts. 
Balance of forces- strategic weapons 
1.5. The number of strategic missiles - inter-
continental plus submarine-launched ballistic mis-
siles- maintained by the United States has been 
constant for some years at 1,710. Since 1970, 
however, the United States has been refitting 
some of these missiles with multiple independent-
ly targetable re-entry vehicles (MIRVs) so that at 
present the number of independent warheads 
fitted to the United States strategic missiles is 
about 2,200, which will increase to 7,174 by 1975 
nue dans le communique de La Haye du 2 decem-
bre 1969, constitue par contre un element plus 
positif de !'evolution des Communautes : « Les 
Communautes europeennes demeurent le noyau 
originel a partir duquel !'unite europeenne s'est 
developpee et a pris son essor ». 
0.7. Enfin, chose qui n'existait pas en 1962, les 
niveaux futurs des forces americaines en Europe 
font maintenant l'objet de discussions constantes. 
Cela ne veut pas dire que !'Europe doive s'atten-
dre a une reduction spectaculaire ou unilaterale 
de ces forces dans le proche avenir, mais plutot 
qu'il s'agit d'une question faisant l'objet de dis-
cussions permanentes. 
0.8. Tels sont les facteurs dont a tenu compte 
la commission pour !'elaboration du present 
rapport. 
I. L'equilibre militaire et les hypotheses 
fondamentales de la defense 
1.1. La commission n'a pas cherche dans le pre-
sent rapport a analyser en detaill'equilibre mili-
taire Est-Ouest, comme elle l'a fait dans des rap-
ports anterieurs. Il n'en est pas moins evident 
que ce document doit definir !'importance du 
probleme que la defense pose aux pays de 
l'V.E.O. et les hypotheses sur lesquelles repose la 
politique de defense. La dimension de ce probleme 
est determinee par 1 'Union Sovietique. En ce qui 
concerne les pays de l'U.E.O., il s'agit d'une cons-
tante, qui ne saurait done etre modifiee par d'in-
genieuses solutions politiques. 
1.2. Depuis la seconde guerre mondiale, la de-
fense a ete pour les pays de l'U.E.O., et a de 
rares exceptions pres pour les pays de l'O.T.A.N., 
la defense contre un seul adversaire eventuel. Ces 
pays ont oublie les plans d'urgence historiques 
destines a se proteger dans toutes les directions. 
En fait, le concept de la defense integree adopte 
par l'O.T.A.N., s'il part du principe qu'aucun 
pays de l'O.T.A.N. ne peut etre un adversaire, 
rend en meme temps pratiquement impossible a 
l'un d'entre eux d'envisager des operations agres-
sives contre un autre. Meme la France, dont la 
philosophie en matiere de defense differe a maints 
egards de celle de ses allies de l'O.T.A.N., n'a fait 
que jouer momentanement, en 1967, avec la no-
tion de defense « tous azimuths». 
1.3. La dimension du probleme de defense doit 
d'abord se mesurer en fonction de l'effort de de-
iense du Pacte de Varsovie en hommes et en 
credits. L'annexe I donne quelques chiffres a cet 
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egard. En 1970, le Pacte de Varsovie a consacre 
a la defense 61,4 milliards de dollars (chiffre dans 
lequel l'Union Sovietique entre pour 54 mil-
liards), alors que les pays de l'U.E.O. ont depense 
22,5 milliards, les autres pays europeens de 
l'O.T.A.N. 2 milliards et les Etats-Unis 76,5 mil-
liards, soit un total de 103 milliards de dollars 
pour les pays de l'O.T.A.N. S'agissant des effec-
tifs, le Pacte de Varsovie a sous les drapeaux 4,4 
millions d'hommes (dont 3,4 millions pour I 'Union 
Sovietique) alors que ce chiffre est de 2 millions 
pour les pays de l'U.E.O., de 900.000 pour les 
autres pays europeens de l'O.T.A.N. et de 
2,7 millions pour les Etats-Unis, soit au total 
5, 7 millions d'hommes dans les forces armees des 
pays de l'O.T.A.N. 
1.4. Il est evident que, sur le plan economique, 
ni les pays de l'U.E.O., ni les Dix de la Commu-
naute europeenne elargie ne peuvent esperer con-
trebalancer !'effort de defense des pays du Pacte 
de Varsovie, a moins d'etre disposes a consacrer 
a la defense le triple de leur budget actuel et de 
doubler au moins leurs forces armees. L'affronte-
ment militaire se situe au niveau de deux super-
puissances qui ont des caracteristiques que les 
pays europeens ne possedent pas. Toutes deux ont 
une forte population, un vaste territoire et une 
grande independance sur le plan des matieres 
premieres. Toutes deux possedent une instance 
politique unique exer~ant une autorite indiscutee 
sur !'ensemble de leur territoire, de leur popula-
tion et de leurs ressources, ce qui leur permet de 
se doter d'une machine militaire avec laquelle 
aucun autre pays ne peut esperer rivaliser. L'Eu-
rope occidentale faisant partie integrante du con-
tinent auquel appartient l'Union Sovietique, elle 
n'a pas d'autre choix, si elle veut conserver sa 
liberte d'action politique, que de veiller a ce que 
les Etats-Unis restent associes inextricablement 
a sa defense. En meme temps, la commission sou-
ligna au paragraphe 4.7. la necessite, pour les 
pays europeens, d'ameliorer leurs propres efforts 
de defense. 
Equilibre des forces- Armes strategiques 
1.5. Depuis quelques annees, le nombre des mis-
siles strategiques (missiles balistiques interconti-
nentaux, plus missiles embarques a bord des sous-
marina) s'est maintenu a 1.710 aux Etats-Unis. 
Depuis 1970, neanmoins, les Etats-Unis modifient 
certains de ces missiles pour les doter d'ogives 
qui peuvent etre dirigees sur des objectifs dis-
tincts (MIRV), de telle sorte que le nombre des 
ogives independantes dont sont munis actuelle-
ment les missiles americains s'eleve approxima-
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under the present MIRV programme 1 • The 
British Polaris force of four submarines is now 
operational, providing a total of 64 missiles. The 
first nine missiles of the French IRBM pro-
gramme became operational in August 1971, al-
though as yet fitted only with lower yield fission 
warheads. The first French Polaris-type sub-
marine out of the total programme of five is due 
to become operational later in 1971, although 
again, at first, with fission rather than the 
thermonuclear warheads. 
1.6. The Soviet Union, which for many years 
appeared to be accepting United States superior-
ity in numbers of intercontinental ballistic mis-
siles, embarked on a major construction pro-
gramme in 1962 and 1963, reached equality in 
1969, and has since overtaken the United States 
in numbers of missiles, now being estimated by the 
United States as having 1,510 ICBMs, or a total 
of 2,650 strategic missiles of all types. While the 
United States has reported a Soviet experimental 
multiple re-entry vehicle programme since 1968, 
it has not reported that these are independently 
targetable or that MIRVs are in service with 
Soviet missiles. During budget hearings in Con-
gress in October 1971, numerous reports appeared 
in the press about increased Soviet silo construc-
tion for its largest missile the SS9, or for newer 
and larger missiles, but these reports were not 
confirmed by Mr. Laird, United States Secretary 
of Defence, who, on 13th October, stated only that 
the Soviet land- and submarine-based missile 
systems were developing "at an ever-increasing 
rate" although militarily the United States was 
"in a sufficient position" 2• He revised an earlier 
estimate and said that the Soviet Union would 
reach equality with the United States in numbers 
of Polaris-type submarines by 1973 rather than 
1974. 
The balance of forces in Europe 
1.7. In the European theatre the Warsaw Pact 
forces are generally considered to have consider-
able superiority over the NATO forces in numbers 
of men, numbers of battle tanks and in numbers 
of tactical aircraft. On the other hand, NATO 
1. See Appendix ll. 
2. The Times, 14th October 1971. 
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forces have some advantage in numbers of the 
most sophisticated tactical aircraft (with a longer 
range, capable of operating in all conditions of 
weather and visibility), and in numbers and 
variety of tactical nuclear weapons (for which 
7,000 warheads, in United States custody, are 
stockpiled in Europe). In the Southern European 
theatre NATO forces may also have some superio-
rity in manpower. In reinforcement terms, how-
ever, the Warsaw Pact forces are again considered 
to be in a superior position to those of NATO. 
Figures are given in Appendix Ill. 
1.8. The naval forces available to NATO are 
still considerably superior to those of the Soviet 
Union in most categories except conventional sub-
marines. However, as the Soviet naval effort is 
of more recent date, the average age of Soviet 
ships in service is less than that of the NATO 
ships. 
1.9. The Committee accepts the expert view that 
if a broad military balance at present exists 
between the forces of NATO and those of the 
Warsaw Pact, it is a balance that results only 
from the total of strategic and tactical forces 
available on both sides ; there is no conceivable 
basis for establishing military balance between 
the forces of the European countries alone, and 
those of the Soviet Union. 
1.10. Having considered the present balance of 
forces, the Committee reiterates the findings of 
the NATO report on allied defence 1970, quoted 
by Mr. Brosio in the Assembly on 17th June: 
"While there are now some prospects for 
the 1970s to develop into an era of negotia-
tions, there are political as well as military 
factors which indicate that the threat to 
the Alliance continues. The problem for 
NATO is thus the maintenance of military 
forces which are capable of deterring and 
defending against Warsaw Pact political 
pressure and aggression while the Alliance 
pursues its efforts to achieve progress in the 
settlement of East-West problems. The very 
prospects of detente may create a climate 
of western public opinion in favour of uni-
laterally reducing NATO force levels or at 
best inimical to allocating increased or even 
undiminished resources to defence. Yet the 
possibilities of detente depend upon the 
tivement a 2.200, chiffre qui passera a 7.174 d'ici 
a 1975, conformement au programme MIRV 
actuel 1. La force Polaris britannique de quatre 
sous-marins est desormais operationnelle et 
compte au total64 missiles. Les neuf premiers mis-
siles du programme franr;ais d'IRBM sont opera-
tionnels depuis aout 1971, bien qu'ils ne soient 
encore munis que d'ogives de fission de moindre 
puissance. Le premier des cinq sous-marins fran-
r;ais de type Polaris sera operationnel vers la fin 
de 1971, mais il ne sera egalement dote, au de-
part, que d'ogives de fission et non pas d'ogives 
thermonucleaires. 
1.6. L'Union Sovietique qui, pendant des an-
nees, a paru accepter la superiorite des Etats-
Unis quant au nombre de missiles balistiques in-
tercontinentaux, s'est lancee en 1962 et 1963 dans 
un vaste programme de construction, a rattrape 
les Etats-Unis en 1969, et les a depasses depuis, 
puisque ceux-ci estiment actuellement qu'elle de-
tient 1.510 ICBM, soit au total 2.650 missiles 
strategiques de tous types. Si les Etats-Unis font 
etat, en ce qui concerne les ogives a tetes multi-
ples, d'un programme experimental sovietique 
depuis 1968, ils n'ont pas indique que ces ogives 
pouvaient etre dirigees vers des objectifs dis-
tincts ou que des missiles sovietiques etaient 
dotes de MIRV. Au cours des auditions budge-
taires du Congres, en octobre 1971, la presse a 
publie de nombreux articles concernant !'accele-
ration de la construction, par les Sovietiques, de 
silos destines a leur plus grand missile, le SS-9 
ou a des missiles plus recents et plus lourds, mais 
aucune de ces affirmations n'a ete confirmee par 
M. Laird, Secretaire americain a la defense, qui, 
le 13 octobre, a simplement declare que le nombre 
des systemes de missiles sovietiques terrestres ou 
embarques augmentait « a un rythme toujours 
croissant », bien que les Etats-Unis se trouvent 
sur le plan militaire « dans une position suffi-
sante » 1. Revenant sur une estimation anterieure, 
il a declare que l'Union Sovietique aurait, en 
1973 plutOt qu'en 1974, le meme nombre de sous-
marins de type Polaris que les Etats-Unis. 
L'equilibre des forces en Europe 
1.7. Sur le theatre europeen, les forces du Pacte 
de V arsovie sont generalement considerees comme 
largement superieures a celles de l'O.T.A.N. en ce 
qui concerne aussi bien les effectifs que le nom-
bre de chars de combat et d'avions tactiques. En 
1. Voir annexe ll. 
~' Voir ~ T1mea. 14 octobre 1~71. 
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revanche, les forces de l'O.T.A.N. possedent un 
certain avantage en ce qui concerne les avions 
tactiques les plus evolues (qui ont un plus long 
rayon d'action et peuvent operer par tous les 
temps et dans toutes les conditions de visibilite), 
ainsi que le nombre et la diversite des armes nu-
cleaires tactiques (pour lesquelles 7.000 ogives 
sont stockees en Europe sous la garde des Etats-
Unis). Sur le theatre de l'Europe meridionale, 
les forces de l'O.T.A.N. disposent peut-etre ega-
lement d'une certaine superiorite en ce qui con-
cerne les effectifs, mais, sur le plan des renforts, 
on considere, la encore, que les forces du Pacte 
de Varsovie sont en meilleure position. On trou-
vera, a l'annexe Ill, des chiffres sur la question. 
1.8. Les forces navales dont dispose l'O.T.A.N. 
restent sensiblement superieures a celles de 
l'Union Sovietique pour la plupart des categories 
de navires, a !'exception des sous-marins clas-
siques. Toutefois, l'effort naval des Sovietiques 
etant de date plus recente, la moyenne d'age des 
batiments sovietiques en service est inferieure a 
celle des batiments de l'O.T.A.N. 
1.9. La commission se range a l'avis des specia-
listes, selon lequel, si les forces de l'O.T.A.N. et 
celles du Pacte de Varsovie s'equilibrent actuel-
lement grosso modo, cet equilibre tient unique-
ment a !'ensemble des forces strategiques et tac-
tiques disponibles de part et d'autre ; rien ne 
permet d'etablir un equilibre militaire entre les 
forces des seuls pays europeens et celles de 
l'Union Sovietique. 
1.10. Apres avoir examine l'equilibre actuel des 
forces, la commission rappelle les conclusions du 
rapport de l'O.T.A.N. sur la defense de !'Alliance 
pendant la decennie 1970, citees par M. Brosio 
devant l'Assemblee, le 17 juin dernier: 
« S'il existe maintenant certaines perspec-
tives laissant esperer que la decennie 1970 
deviendra une ere de negociation, il n'en 
reste pas moins d'autres facteurs, tant poli-
tiques que militaires, qui montrent que la 
menace continue a peser sur !'Alliance. Le 
probleme qui se pose a l'O.T.A.N. est done 
de maintenir des forces militaires pleine-
ment aptes a exercer la dissuasion et, le cas 
echeant, a assurer la defense contre des 
pressions politiques ou une agression du 
Pacte de Varsovie, !'Alliance promouvant 
parallelement ses efforts pour faire pro-
gresser le reglement des problemes Est-
Quest. Les perspectives memes de detente 
peuvent creer dans !'opinion publique occi-
dentale un climat favorable a la reduction 
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maintenance of a defensive capability suf-
ficient to convince the East that serious 
negotiation is the best road open". 
1.11. The level of the defence expenditure of the 
European NATO countries is mentioned in para-
graph 4.7 below. 
D. The present structure of NATO 
2.1. It is within NATO, then, that collective 
western defence is essentially organised. Since 
the adoption of the Harmel report by the North 
Atlantic Council in 1967, it has been recognised 
explicitly that the dual task of NATO is "the 
defence of the West and the search for a stable 
peace with the East". In this report devoted to 
the future organisation of western defence, the 
Committee has chosen to describe in some detail 
the present functions and organisation of NATO, 
on both the civil and military side, because their 
importance and extent are not sufficiently 
recognised. If they were, proposals for creating 
new European defence organisations would be 
less casually made. 
The North Atlantic Council 
2.2. Since the indirect dialogue with the Warsaw 
Pact began, with the "signal" of the NATO 
Reykjavik communique of 1968, the political 
function of the North Atlantic Council has 
become supremely important ; it is here that the 
positions of the western countries are concerted 
- at working level in the Committee of Political 
Advisers (which meets usually with experts from 
national capitals) ; in the Council, at ambassa-
dorial level, meeting weekly or more often as the 
need arises, and at the periodical Council meet-
ings at ministerial level. The communiques issued 
after the ministerial meetings describe the con-
certed position of the participants. Apart from 
the East-West negotiations, the North Atlantic 
Council, through a number of ad hoc political 
working groups, discusses a wide range of topics. 
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2.3. Apart from strictly political consultation, 
the North Atlantic Council has important econo-
mic functions. National economic progress is 
reviewed because economic growth is of vital 
concern to all, and because the defence effort 
that can be sustained depends closely upon it. 
Action in NATO has fostered economic assistance 
to the less developed NATO countries; various 
aspects of assistance to underdeveloped countries 
of the third world are considered in NATO ; East-
West trade is reviewed, its sound expansion is 
favoured by NATO coupled with certain measures 
to avoid directly assisting the defence effort of 
the Warsaw Pact countries. 
2.4. The NATO Science Committee was set up 
in 1958 to stimulate the development of science 
and technology in all NATO countries. Backed 
by the scientific division of the international 
staff, it meets twice a year and administers a 
budget of some $5 million a year. Half of this 
is devoted to NATO science fellowships which 
enable young scientists from one NATO country 
to complete their training in another; more than 
10,000 have been awarded so far. The rest of the 
science budget goes on organising study institutes 
or seminars, and research grants to stimulate col-
laboration between scientists in different NATO 
countries - some 400 projects have been suppor-
ted, ranging from a study of cyclones in the Alps, 
to oceanography and metallurgy. The Science 
Committee maintains contact also with NATO's 
three military research centres- AGARD; the 
Anti-Submarine Warfare Research Centre and 
the SHAPE Technical Centre which are men-
tioned in Appendix IV. 
2.5. Since NATO moved to Brussels the North 
Atlantic Council has become involved in crisis 
management - in other words, political consulta-
tion between members at the highest level in an 
emergency, when grave decisions involving the 
use of the armed forces would have to be taken. 
The NATO Situation Centre, now linked by 
satellite communications to all NATO capitals 
and military commands, enables the Couueil to 
bring together and to examine all available poli-
tical and military intelligence. The Defence Plan-
ning Committee - the North Atl~n,~\~ QQuncil 
unilaterale des niveaux de forces de 
l'O.T.A.N. ou, dans le meilleur cas, une reti-
cence a consacrer a la defense des ressour-
ces accrues ou meme seulement constantes. 
Or, les possibilites de detente sont direc-
tement fonction du maintien d'un potentiel 
defensif suffisant pour convaincre l'Est 
qu'une negociation serieuse constitue la 
meilleure voie a suivre. » 
1.11. Le niveau des depenses de defense des pays 
europeens membres de l'O.T.A.N. est mentionne 
plus loin, au paragraphe 4.7. 
U. La structure actuelle de l'O.T.A.N. 
2.1. C'est done au sein de l'O.T.A.N. que la de-
fense collective de l'Occident s'organise essentiel-
lement. Depuis !'adoption du rapport Harmel 
par le Conseil de l'Atlantique nord en 1967, on 
reconnait explicitement que la double tache de 
l'O.T.A.N. est «la defense de l'Occident et la re-
cherche d'une paix stable avec l'Est ». Dans le 
present rapport, consacre a !'organisation future 
de la defense occidentale, la commission a tenu 
a decrire d'une fa<;on assez detaillee les taches et 
!'organisation actuelles de l'O.T.A.N., tant sur le 
plan civil que militaire, etant donne que leur im-
portance et leur portee ne sont pas suffisamment 
reconnues. Si elles l'etaient, les propositions ten-
dant a creer de nouvelles organisations de de-
fense europeennes seraient formulees avec moins 
de desinvolture. 
Le Conseil de l'Atlantique nord 
2.2. Depuis que le « signal » du communique de 
l'O.T.A.N. de Reykjavik, en 1968, a ebauche le 
dialogue indirect avec le Pacte de Varsovie, la 
fonction politique du Conseil de l'Atlantique 
nord est devenue de la plus haute importance ; 
c'est la que se concertent les positions des pays 
occidentaux - au stade de !'elaboration, au sein 
du Comite des conseillers politiques (qui se reunit 
normalement avec les experts des differentes ca-
pitales) ; au Conseil, au niveau des ambassadeurs 
qui se reunissent toutes les semaines ou plus sou-
vent, si necessaire, et au niveau ministeriel lors 
des reunions periodiques du Conseil. Les commu-
niques publies a l'issue des reunions ministeriel-
les definissent la position concertee adoptee par 
les participants. A !'exception des negociations 
Est-Ouest, le Conseil de l'Atlantique nord exa-
mine une vaste gamme de sujets par l'interme-
diaire d'un certain nombre de groupes de travail 
politiques ad hoc. 
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2.3. Outre la consultation strictement politique, 
le Conseil de l'Atlantique nord remplit d'impor-
tantes fonctions economiques. 11 examine le pro-
gres economique de chaque pays, car la croissance 
economique est d'une importance capitale pour 
tous et !'effort de defense qui peut etre soutenu 
en depend etroitement. L'O.T.A.N. a favorise 
l'aide economique aux pays membres les moins 
developpes: elle examine divers aspects de !'assis-
tance aux pays du tiers monde en voie de deve-
loppement ; elle etudie et favorise les echanges 
Est-Ouest en partant du principe que leur saine 
expansion doit aller de pair avec certaines me-
sures tendant a eviter qu'une aide directe soit 
apportee a !'effort de defense des pays du Pacte 
de V arsovie. 
2.4. Le Comite scientifique de l'O.T.A.N. a ete 
cree en 1958 pour stimuler le developpement des 
sciences et de la technologie dans !'ensemble des 
pays membres. S'appuyant sur la Division des 
affaires scientifiques du secretariat international, 
il se reunit deux fois par an et gere un budget 
annuel de l'ordre de 5 millions de dollars. La 
moitie de ce budget est consacree aux bourses de 
recherche scientifique de l'O.T.A.N., qui per 
mettent a de jeunes savants d'un pays membre 
de completer leur formation dans un autre, et 
dont plus de 10.000 ont ete octroyees jusqu'a pre-
sent. Le reste du budget scientifique va a !'orga-
nisation d'instituts ou de seminaires d'etude et a 
un programme de subventions pour la recherche 
destine a stimuler la collaboration entre les hom-
mes de science des divers pays de l'O.T.A.N. Une 
aide a ete ainsi apportee a quelque 400 projets 
allant de !'etude des cyclones dans les Alpes a 
l'oceanographie et la metallurgie. Le Comite 
scientifique maintient aussi des contacts avec les 
trois centres de recherche militaires de 
l'O.T.A.N. : l'AGARD (Groupe consultatif pour 
la recherche et les realisations aerospatiales)' le 
Centre de recherche sur la guerre anti-sous-
marine et le Centre technique du SHAPE qui 
sont mentionnes a !'annexe IV. 
2.5. Depuis le transfert de l'O.T.A.N. a Bru-
xelles, le Conseil de l'Atlantique nord a ete appele 
a s'occuper du « controle des crises », en d'autres 
termes, de la consultation politique entre les mem-
bres de !'organisation au plus haut niveau en cas 
d'urgence, lorsqu'il faut prendre de graves deci-
sions impliquant !'utilisation des forces armees. 
Le Centre de situation de l'O.T.A.N., relie desor-
mais par satellites a toutes les capitales et a tous 
les commandements militaires de l'O.T.A.N., per-
met au Conseil de reunir et d'exam.iner tousles 
renseignements disponibles d'ordre poUtique et 
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less France - regularly takes part in command 
post exercises along with the Military Committee 
and NATO military commands. 
2.6. The defence support side of NATO has been 
most successful in the infrastructure field, for 
which £1,500 million had been authorised up to 
the end of 1969. These commonly financed pro-
jects are constructed in various NATO countries, 
and may be used by NATO forces from other 
countries. Projects have included the construc-
tion of 220 airfields, 50,000 km of communica-
tions links, 10,000 km of fuel pipelines with 
storage tanks for 2 million cubic metres, as well 
as the NATO Air Defence Ground Environment 
(NADGE) - the largest single project, nuclear 
ammunition stores, naval facilities, missile sites, 
war headquarters, etc. More recently the Euro-
pean NATO countries in the framework of the 
European defence improvement programme have 
decided on a programme of airfield protection. 
A new military communication system NICS is 
also in the design stage. 
2.7. NATO has been less successful in the joint 
production of armaments, but several joint 
projects stand to its credit - the G-91, F-104, 
Atlantic, Jaguar and MRCA aircraft; the Hawk, 
AS-30, Bullpup and Sidewinder missiles. In its 
earlier days NATO achieved a limited degree of 
standardisation of items and components of which 
the 7.62 mm round of rifle and machine gun 
ammunition is the best example. A new approach 
to joint production began in 1968 with the estab-
lishment of the Conference of National Arma-
ments Directors. 
2.8. In the field of logistics NATO has estab-
lished a NATO codification system whereby all 
items required by the armed forces of the NATO 
countries can be classified in the same system, 
thus making identification of the same item pos-
sible whatever its origin. While logistics remains 
a national responsibility, NATO has built up a 
jointly-operated supply organisation, NAMSA-
mentioned in Appendix IV - for procurement 
and supply of certain common user items. 
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The military commands 
2.9. In the more strictly military field NATO 
has established the military command structure 
described in Appendix IV, which covers the whole 
of the land and sea area of the Alliance, ready to 
assume immediate operational command of 
national forces assigned to it. Operational control 
of air defence is exercised by NATO commanders 
in peacetime. It is hardly conceivable that the 
two world wars could have broken out if the 
allies of those days had in peacetime established 
the integrated military commands with assigned 
allied forces strategically located on the ground. 
It is the permanent functioning of the North 
Atlantic Council, and the military structure of 
NATO that ensures the automaticity of the col-
lective' use of armed force by the Alliance if one 
member is attacked, despite the less than auto-
matic wording of Article 5 of the North Atlantic 
Treaty. 
France and NATO 
2.1 0. In 1966 France withdrew from the integra-
ted military structure of NATO. French forces 
ceased to be assigned or earmarked for NATO 
commands; French officers were withdrawn from 
the military headquarters ; the French represen-
tative withdrew from the Military Committee. 
France continues, however, to be bound by the 
North Atlantic Treaty and to be represented on 
the North Atlantic Council, although it does not 
always endorse all its decisions. Paragraphs in 
recent communiques of ministerial meetings which 
refer to mutual and balanced force reductions, 
or to the European defence improvement pro-
gramme have been issued in the name of "the Ministe~s representing countries participating in 
NATO's integrated defence programme ... "- the 
formula used for all decisions of the Defence 
Planning Committee (the NATO countries less 
France). 
2.11. French spokesmen have often claimed that 
France remained in the Atlantic Alliance, but not 
in NATO- the organisation. But this is a mis-
leading al}&ertion as Mr. Brosio pointed out in 
militaire. Le Comite des plans de defense- c'est-
a-dire le Conseil de l'Atlantique nord moins la 
France - participe regulierement a des exercices 
de commandement avec le Comite militaire et les 
commandements militaires de l'O.T.A.N. 
2.6. Les activites de soutien de la defense de-
ployees par l'O.T.A.N. ont ete tres fructueuses 
dans le secteur de !'infrastructure pour lequel, 
jusqu'a la fin de 1969, des credits de 1.500 mil-
lions de livres ont ete autorises. Ces programmes 
finances en commun sont elabores dans les 
divers pays de l'O.T.A.N. et peuvent etre utilises 
par les forces O.T.A.N. appartenant a d'autres 
pays. Ces programmes ont porte sur la cons-
truction de 220 aerodromes, de 50.000 km de 
lignes de communication, de 10.000 km d'oleo-
ducs dotes de reservoirs de stockage de 2 
millions de metres cubes, ainsi que sur le 
systeme d'information electronique de la defense 
aerienne (NADGE) - qui represente le pro-
gramme le plus vaste - des magasins de muni-
tions nucleaires, des installations navales, des 
bases de missiles, des Q.G. de temps de guerre, 
etc. Plus recemment, les pays europeens de 
l'O.T.A.N. ont decide, dans le cadre du pro-
gramme europeen d'amelioration de la defense, 
des mesures de protection des aerodromes. Un 
nouveau systeme de communications militaires, 
le NICS, en est egalement au stade de la 
conception. 
2.7. L'O.T.A.N. a ete moins heureuse dans la 
production en commun des armements, mais 
plusieurs programmes communs sont a porter 
a son actif: les appareils G-91, F-104, Atlantic, 
Jaguar et l'avion a fleche variable MRCA; les 
missiles Hawk, AS-30, Bullpup et Sidewinder. 
Au cours des premieres annees, l'O.T.A.N. est 
parvenue, pour les elements et les composants, 
a un certain degre de standardisation dont la 
cartouche de 7,62 pour fusil et mitrailleuse est 
le meilleur exemple. Une nouvelle methode pour 
la production en commun a vu le jour en 1968 
avec la creation de la Conference des Directeurs 
nationaux des armements. 
2.8. Dans le secteur de la logistique, l'O.T.A.N. 
a cree un systeme de codification O.T.A.N. qui 
permet la classification uniforme de tous les 
elements requis par les forces armees des pays 
de l'O.T.A.N. et, par consequent, !'identification 
du meme article quelle que soit son origine. Bien 
que la logistique reste du domaine des respon-
sabilites nationales, l'O.T.A.N. a cree une orga-
nisation d'achat geree en commun - la NAMSA 
(Agence O.T.A.N. d'approvisionnement et d'en-
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tretien) mentionnee a !'annexe IV - pour 
l'achat et la fourniture de certains elements 
d'usage courant. 
Les commandements militaires 
2.9. Sur le plan plus strictement militaire, 
l'O.T.A.N. a etabli la structure de commande-
ment militaire decrite a l'annexe IV, qui couvre 
!'ensemble de la zone terrestre et maritime de 
!'Alliance et qui est prete a assumer le com-
mandement operationnel immediat de toutes les 
forces qui lui sont affectees. Le controle opera-
tionnel de la defense aerienne est exerce par 
les commandants O.T.A.N. en temps de paix. 
On voit mal comment les deux guerres mon-
diales auraient pu eclater si les allies de l'epoque 
avaient cree, en temps de paix, des commande-
ments militaires integres, dotes de forces alliees 
qui leur auraient ete specialement affectees et 
disposees strategiquement sur le terrain. C'est 
le fonctionnement permanent du Conseil de 
l'Atlantique nord et la structure militaire de 
l'O.T.A.N. qui assurent l'automaticite de !'utili-
sation collective de la force armee par !'Alliance 
si l'un de ses membres est attaque, malgre la 
redaction de l'article 5 du Traite de l'Atlantique 
nord qui prevoit une utilisation rien moins qu'au-
tomatique. 
La France et l'O.T.A.N. 
2.10. La France s'est retiree en 1966 de la struc-
ture militaire integree de l'O.T.A.N.: les forces 
fran~aises ont cesse d'etre affectees ou reservees 
pour affectation aux commandements O.T.A.N.; 
les officiers fran~ais ont ete retires des quartiers 
generaux et les representants de la France ont 
quitte le Comite militaire. La France continue 
neanmoins d'etre liee par le Traite de l'Atlan-
tique nord et d'etre representee au Conseil de 
l'Atlantique nord bien qu'elle ne souscrive pas 
toujours a toutes ses decisions. Les paragraphes 
des recents communiques des sessions ministe-
rielles qui concernent les reductions mutuelles et 
equilibrees de forces ou le programme euro-
peen d'amelioration de la defense ont ete publies 
au nom des « ministres representant les pays qui 
participent au programme de defense integree 
de l'O.T.A.N. », formule utilisee pour toutes les 
decisions du Comite des plans de defense (les 
pays de l'O.T.A.N. moins la France). 
2.11. Les porte-parole fran~ais ont souvent pre-
tendu que la France restait dans !'Alliance 
atlantique, mais non dans !'organisation que 
constitue l'O.T.A.N. Mais, comme l'a fait remar-
replying to a question in the Assembly on 17th 
June 1971: 
" ... this distinction, which is used sometimes 
with France in the Alliance but not in 
NATO, is not a correct definition of the 
situation. France is in the Alliance and is 
in NATO, but NATO is the organisation in 
all aspects, political, military, economic and 
for all other activities. The Council is a 
basic element of the organisation of the 
Alliance: it is NATO. France is in all the 
committees including the Military Commit-
tee, so France is not only in the Alliance 
but to a great extent entirely in the political 
organisation. It is only in the integrated 
military organisation that France is not 
included." 
In fact, as shown in Appendix IV, France con-
tinues to participate in seven NATO agencies, 
including three of the military agencies which 
come under the Military Committee ; three of 
these agencies are still located in or near Paris ; 
France continues to participate in certain infra-
structure and arms production projects ; there are 
still some French nationals in the NATO inter-
national staff. The Committee welcomes the con-
tinued participation of France in these parts of 
NATO, but regrets its absence from the integra-
ted military commands. It stresses the importance 
of all NATO countries participating fully in the 
integrated military structure. The Committee 
considers that the considerable French defence 
effort would be doubly effective in that frame-
work. 
m. The United States commitment to NATO 
3.1. The Committee is keenly aware of the fact 
that the United States provides virtually the 
whole of the strategic nuclear forces which pro-
vide some sort of balance with those of the Soviet 
Union. The United States also provides the 7,000 
tactical nuclear warheads on the mainland of 
Europe (although the delivery vehicles may be 
in the hands of other NATO countries), it con-
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tributes 300,000 men to the ground and air forces 
of the Alliance in Europe, it provides the Second 
Fleet in the Atlantic and the Sixth Fleet in the 
Mediterranean with strike aircraft carriers for 
which the Soviet Union has no counterpart ; most 
importantly it provides the Supreme Allied Com-
mander in Europe and has done ever since the 
North Atlantic Council first maue this I'('f!Uest 
in December 1950. 
3.2. A military balance exists only if all the 
defence elements of the NATO countries can be 
regarded as a whole. The presence of substantial 
United States forces in Europe is an essential 
element not only because NATO ground forces 
in Europe are in any case inferior to those of the 
Soviet Union, but even more importantly because 
these forces and the nationality of the Supreme 
Commander provide a credible link with the 
United States nuclear deterrent. 
3.3. Ever since the Vandenberg Resolution was 
adopted by the United States Senate in June 
1948, the United States has viewed the defence 
of Europe as a necessary part of the defence of 
the United States. There is no reason to suppose 
that the Senate today would take a different 
view. Since, however, the economies of Western 
Europe have recovered from the second world 
war, and the United States is experiencing serious 
monetary difficulties, there have been demands 
in the Senate to call for a reduction in the levels 
of United States forces in Europe - either be-
cause some senators have mistakenly believed that 
in the present atmosphere of detente a balance 
can be held with fewer NATO forces on the 
ground, or because the advocates of withdrawal 
believe that only when left to themselves will 
the European countries increase their own defence 
efforts sufficiently to maintain the balance. 
Senator Mansfield, who has become the standard-
bearer of this faction, introduced a "sense of the 
Senate" resolution first in 1966, asserting that 
"a substantial reduction of United States forces 
permanently stationed in Europe can be made 
without adversely affecting either our resolve or 
ability to meet our commitment under the North 
Atlantic Treaty". This resolution, as some of its 
signatories pointed out, was never mandatory -
it left the President free to decide what action 
to take. Although tabled regularly in succeeding 
years and attracting at one time more than 40 
sponsors it was never put to the vote. 
quer M. Brosio en repondant a une ques~i~n 
qui lui etait posee devant l'~ssem~lee, le ~7 J~lll 
1971 c'est la une affirmatiOn qm peut mdmre 
' en erreur: 
« On ne definit pas correctement la situa-
tion quand on declare, com~e on 1~ fait 
parfois, que la France fait partle ~e 
!'Alliance, mais non de l'O.T.A.N. En fait, 
elle est a la fois membre de l' Alliance et 
de l'O.T.A.N., mais l'O.T.A.N. est une 
organisation dont les activites revetent des 
aspects multiples, qu'ils soient politiques, 
militaires economiques ou autres. Le 
Conseil e~t !'element fondamental de !'orga-
nisation de !'Alliance : il est l'O.T.A.N. 
meme. La France est representee dans tous 
les comites, y compris le Comite militaire, 
de sorte qu'elle fait integralement partie, 
non seulement de 1' Alliance, mais aussi de 
!'organisation politique e~, d.ans ~~ ~er­
taine mesure de l'orgamsatlon militaire. 
Elle est uniq~ement absente de !'organisa-
tion militaire integree. » 
En fait, comme le montre !'annexe IV, la 
France continue de participer a sept agences de 
l'O.T.A.N. et notamment aux trois agences mili-
taires qui' dependent du Comite militaire ; trois 
de ces agences sont encore situees a Paris ou dans 
les environs ; la France continue de participer 
a certains programmes d 'infrastructure ou de 
production d'armements; le secretariat interna-
tional de l'O.T.A.N. compte toujours un certain 
nombre de ressortissants :franc;ais. La commission 
se felicite de ce que la France continue de parti-
ciper a toutes ces activites de l'O.T.A.N., mais 
regrette qu'elle soit absente des commandements 
militaires integres. Elle souligne !'importance 
de voir tous les pays de l'O.T.A.N. participer 
pleinement a la structure militaire integree. Elle 
considere que, dans ce cadre, !'effort conside-
rable fourni par la France en matiere de de:fense 
serait doublement efficace. 
m. L 'engagement des Etats- Unis envers 
l'O.T.A.N. 
3.1. La commission est parfaitement consciente 
du fait que les Etats-Unis fournissent la quasi-
totalite des forces nucleaires strategiques qui 
etablissent un certain equilibre avec celles de 
l'Union Sovietique. Les Etats-Unis fournissent 
egalement les 7.000 ogives nucleaires tactiques 
qui se trouvent sur le continent europeen (bien 
que les lanceurs puissent etre detenus par 
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d'autres pays de l'O.T.A.N.) ; ils apportent une 
contribution de 300.000 hommes aux forces ter-
restres et aeriennes de !'Alliance en Europe; 
ils fournissent la Deuxieme flotte dans l'Atlan-
tique et la Sixieme flotte en Mediterranee, dotees 
de porte-avions d'attaque dont l'Union Sovietique 
ne possede pas d'equivalent ; mais le plus im-
portant, c'est qu'ils fournissent le Commandant 
supreme des forces alliees en Europe et l'ont 
toujours fait depuis la demande formulee par 
le Conseil de l'Atlantique nord en decembre 
1950. 
3.2. Il n'y a equilibre militaire que si !'ensemble 
des elements de defense des pays membres de 
l'O.T.A.N. peuvent etre consideres comme un 
tout. La presence d'importantes forces ameri-
caines en Europe est un element capital, non 
seulement parce que les forces terrestres de 
l'O.T.A.N. en Europe sont de toute fac;on infe-
rieures a celles de l'Union Sovietique, mais, ce 
qui est encore plus important, parce q~e ces 
forces et la nationalite du Commandant supreme 
etablissent un lien plausible avec la force de 
dissuasion nucleaire americaine. 
3.3. Depuis !'adoption de la resolution V an-
denberg par le Senat americain en juin 1948, 
les Etats-Unis ont toujours considere la defense 
de !'Europe comme un element necessaire de 
la defense des Etats-Unis. Rien ne permet de 
supposer que le Senat adopterait aujourd'hui 
une attitude differente. Neanmoins, etant donne 
que les economies des pays d'Europe occidentale 
se sont retablies apres la seconde guerre mon-
diale, et que les Etats-Unis connaissent de se-
rieuses difficultes monetaires, des voix se sont 
elevees au Senat pour reclamer une reduction du 
niveau des forces americaines en Europe, soit que 
certains senateurs aient cru a tort que, dans 
!'atmosphere actuelle de detente, l'equilibre pou-
vait etre maintenu avec des forces O.T.A.N. 
moins importantes sur place, soit que les parti-
sans du retrait estiment que les pays europeens 
n 'accroitront suffisamment leur prop re effort de 
de:fense pour maintenir l'equilibre que lorsqu'ils 
auront ete abandonnes a eux-memes. Le senateur 
Mansfield, qui s'est fait le porte-drapeau de cette 
faction a presente, des 1966, une resolution qui tradui~it les « sentiments du Senat » et affir-
mait que « les forces americaines stationnees en 
permanence en Europe pouvaient etre reduites 
d'une fac;on substantielle sans porter atteinte a 
notre resolution ou a notre capacite de remplir 
les engagements que nous avons pris en vertu 
du Traite de l'Atlantique nord ». Cette resolu-
tion, comme l'ont fait remarquer certains de ses 
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3.4. The United States Administration however 
has certainly felt concern at such political pres-
sure. It was all the more significant therefore 
that when NATO completed its study on allied 
defence in the 1970s President Nixon should have 
given a more far-reaching assurance concerning 
the United States presence in Europe than NATO 
had had hitherto: "given a similar approach by 
the other allies, the United States will maintain 
and improve its own forces in Europe and will not 
reduce them unless there is reciprocal action from 
our adversaries". The European countries at the 
same time, through the efforts of the Eurogroup, 
discussed in the following chapter, were able to 
announce the European defence improvement 
programme including additional expenditure of 
some billion dollars over the next few years, thus 
simultaneously fulfilling one of President Nixon's 
conditions. 
3.5. In May this year Senator Mansfield's cam-
paign for withdrawals took a much more positive 
turn than hitherto. He introduced an amendment 
to an appropriations bill before the Senate, the 
effect of which would have made it mandatory 
on the President to withdraw half of the present 
United States forces from Europe by the end of 
1971: 
"Sec. 401 (A) The Congress thereby finds 
that the numbers of United States military 
personnel stationed in Europe can be signi-
ficantly reduced without endangering the 
security of Western Europe, and that such 
a reduction would have a favourable effect 
on this nation's balance of payments prob-
lem and would help avoid recurring inter-
national monetary crises involving the value 
of the dollar abroad. It is therefore the 
purpose of this section to provide for such 
a reduction at the earliest practicable date. 
(B) Funds appropriated by the Congress 
may not be used after December 1971, for 
the purpose of supporting or maintaining 
in Eu-.:-ope any military personnel of the 
United States in excess of 150,000." 
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3.6. Faced with this direct challenge the United 
States Administration mobilised its forces to 
explain the Administration's case to Senators. The 
amendment was defeated in the Senate by 36 
votes to 61. It is significant that in the event the 
amendment found fewer supporters than the 
original non-mandatory Mansfield Resolution had 
done in 1966. 
3.7. When President Nixon announced on 15th 
August 1971 special economic and monetary 
measures designed to remedy the unfavourable 
balance of payments situation of the United 
States, none of the measures affected the defence 
commitment in Europe. Only one sentence in his 
speech referred to defence: "Now that other 
nations are economically strong the time has come 
for them to bear their fair share of the burden 
of defending freedom around the world". This 
theme repeats in effect the proviso of the Decem-
ber 1970 assurance " ... given a similar approach 
by the other allies". 
3.8. The Committee is aware that the United 
States balance of payments is adversely affected 
by some $1.3 billion per year through the station-
ing of United States forces in Europe. This is 
43 % of the American deficit in 1970 but repre-
sents only some 3 % of the country's total foreign 
currency earnings in 1970. Unlike other items 
contributing to the balance of payments deficit 
however, this is an item under the direct control 
of the Administration and will therefore always 
be a candidate for reduction if satisfactory offset 
arrangements are not continued in the future. 
3.9. The moves in the United States Senate to 
secure reductions in the United States forces in 
Europe do not appear to reflect general opinion 
trends in the country or in the United States 
forces. The wave of antimilitarism which undoub-
tedly exists throughout the United States has 
been inspired by and is directed against the com-
mitment in Vietnam. A posting to Europe is in 
fact an alternative to a posting to Vietnam, and 
very many Americans retain family links with the 
\Vestern European countries - for both of these 
reasons service in Europe has so far been popular, 
and there is no reason to suppose that it will not 
continue to be so. 
3.10. All the indications are in fact that the 
United States Administration is strongly placed 
signataires, n'a jamais ete contraignante : elle 
laissait toute liberte d'action au President. Bien 
qu'elle ait ete regulierement deposee a nouveau 
dans les annees qui ont suivi et qu'elle ait reuni 
a un moment donne plus de 40 signatures, elle 
n'a jamais ere mise aux voix. 
3.4. Cependant, !'administration americaine a 
certainement eprouve de !'inquietude devant 
cette pression politique. Il est done d'autant plus 
significatif qu'au moment oil l'O.T.A.N. a ter-
mine son etude sur la defense alliee pendant 
la decennie 1970, le President Nixon ait donne, 
a propos de la presence des Etats-Unis en 
Europe, une assurance depassant toutes celles 
re<;ues par l'O.T.A.N. jusque-la: «Compte tenu 
de dispositions identiques des autres allies, les 
Etats-Unis maintiendront et amelioreront leurs 
propres forces en Europe et ne les reduiront 
pas, sauf en cas de reciprocite de la part de nos 
adversaires ». Dans le meme temps, les pays 
europeens ont pu, grace aux efforts de l'Euro-
groupe dont il est question au chapitre suivant, 
annoncer le lancement du programme europeen 
d'amelioration de la defense, prevoyant des cre-
dits supplementaires de l'ordre d'un milliard de 
dollars repartis sur les prochaines annees, et 
remplir ainsi simultanement l'une des conditions 
posees par le President Nixon. 
3.5. En mai dernier, la campagne du senateur 
Mansfield en faveur de retraits a pris un tour 
beaucoup plus positif. ll a depose devant le 
Senat americain un amendement a la loi de 
finances qui aurait pour effet d'obliger le Pre-
sident a retirer, d'ici la fin de 1971, la moitie 
des forces americaines actuellement en Europe : 
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«Sec. 401 (A). Le Congres estime que les 
effectifs des forces americaines station-
nees en Europe peuvent etre sensiblement 
reduits sans compromettre la securite de 
!'Europe occidentale, et que cette reduc-
tion aurait une incidence favorable sur 
l'equilibre de la balance nationale des paie-
ments et contribuerait a empecher des 
crises monetaires internationales periodi-
ques affectant la valeur du dollar a l'etran-
ger. Le present texte a done pour objet de 
prevoir cette reduction des que possible. 
(B) Les credits votes par le Congres ne 
peuvent etre utilises apres decembre 1971 
pour l'entretien ou le maintien en Europe 




3.6. Devant le defi direct qui lui etait lance, 
!'administration americaine a mobilise ses 
forces pour plaider son dossier devant les sena-
teurs. L'amendement a ete repousse au Senat 
par 61 voix contre 36. Il est significatif qu'a 
cette occasion, cet amendement ait rallie moins 
de partisans que ne l'avait fait, en 1966, la 
premiere resolution Mansfield qui n'etait pas 
obligatoire. 
3.7. Lorsque le President Nixon a annonce, le 
15 aoilt 1971, des mesures economiques et mone-
taires speciales destinees a remedier a la situation 
defavorable de la balance des paiements ameri-
caine, aucune n'affectait !'engagement militaire 
des Etats-Unis en Europe. Une seule phrase de 
sa declaration concernait la defense : « Mainte-
nant que les autres nations ont une economie 
vigoureuse, le moment est venu pour elles de 
porter une juste part du fardeau de la defense 
de la liberte dans le monde. » Ce theme reprend 
en fait la condition mise a !'assurance donnee 
en decembre 1970 : « compte tenu de dispositions 
identiques des autres allies ». 
3.8. La commission n'ignore pas que la balance 
des paiements americaine souffre d'un deficit 
annuel de l'ordre de 1,3 milliard de dollars, du 
fait du stationnement des forces americaines 
en Europe. Ceci represente 43 % du deficit de 
1970, mais seulement 3 % environ des recettes 
globales du pays en devises etrangeres pour la 
meme annee. Contrairement a d'autres elements 
du deficit de la balance des paiements, il s'agit 
cependant d'une rubrique qui reste placee sous 
le controle direct du gouvernement et sera par 
consequent appelee a subir des reductions, si 
des accords de compensation satisfaisants ne sont 
pas renouveles. 
3.9. Les tentatives faites au Senat americain 
pour obtenir des reductions des forces ameri-
caines en Europe ne semblent pas refleter les 
tendances generales de !'opinion dans le pays 
ou dans l'armee elle-meme. La vague d'anti-
militarisme qui deferle, sans aucun doute, sur les 
Etats-Unis a ete suscitee par !'engagement au 
Vietnam et elle est dirigee contre lui. En fait, 
!'alternative est soit !'affectation en Europe, soit 
!'affectation au Vietnam et tres nombreux sont 
les Americains qui conservent des liens familiaux 
avec les pays d'Europe occidentale : pour ces 
deux motifs, le service en Europe a ete jusqu'a 
present populaire et rien ne permet de supposer 
que cela doive changer. 
3.10. Tout laisse a penser, en realite, que !'admi-
nistration americaine est bien placee pour faire 
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to carry its defence policy through the Senate. 
As recently as 17th September the Senate voted 
decisively to extend the draft in the United States 
until 30th June 1973. 
3.11. Undoubtedly the future level of United 
States forces in Europe will continue to be the 
subject of debate. The Committee believes how-
ever that as long as the European NATO coun-
tries continue to maintain and improve their own 
defence efforts it is unlikely that political and 
economic pressures in the United States will lead 
in the course of the next ten years to any consider-
able unilateral reductions in American force 
levels in Europe in the absence of any correspond-
ing reductions in the levels of the Soviet forces. 
The defence of Europe is too important to the 
United States for it not to retain in Europe suf-
ficient forces to maintain a military and psycho-
logical balance with those of the Soviet Union. 
It will however be important for the European 
defence effort to be maintained at a high level \ 
and for its effectiveness to be improved as, for 
example, through various measures of rationalisa-
tion which the Committee in another report has 
proposed should be investigated 2• It will also be 
an important aspect of NATO policy to seek to 
establish whether a realistic basis exists for nego-
tiating mutual and balanced force reductions with 
the Soviet Union. 
IV. The development of the Eurogroup in 
NATO 
4.1. While it remains an essential feature of the 
defence policy of most NATO countries to ensure 
that the United States remains fully committed 
to the defence of Europe and continues to parti-
cipate fully in NATO, the European members 
over the last four years have developed the prac-
tice of meeting more or less formally among 
themselves in the Eurogroup. While care has been 
taken to avoid any institutionalisation of the 
Eurogroup (it has no premises and no interna-
tional staff), there is no doubt that much Euro-
pean business is now transacted within the group 
prior to discussion in the institutions of NATO. 
I. See paragraph 4. 7. 
2. Document 559. 
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4.2. Starting with an initiative of Mr. Healey, 
then United Kingdom Minister of Defence, in 
1969, which centred round dinner parties, the 
Eurogroup, open to all European NATO coun-
tries has developed into regular meetings of ten 
coun'tries, plus a French observer on some working 
groups. Portugal declined an invitation to attend, 
Iceland has no armed forces, all other European 
NATO countries are full members. At ministerial 
level the Eurogroup usually meets twice a year, 
usually in conjunction with ministerial meetings 
of the North Atlantic Council, although ministers 
concerned occasionally travel to Brussels specially 
for a Eurogroup meeting. In between such ses-
sions, it meets at the level of the ten permanent 
representatives to NATO, and below that at the 
staff group level. It establishes working groups 
for specific projects as required from time to 
time; there are six at present - three dealing 
with co-operation on the production and procure-
ment of equipment, one dealing with medical 
services, one with logistics, and one with joint 
training. France is at present represented on 
two of the sub-groups dealing with equipment. 
Experts from the national capitals usually attend 
these meetings. The Secretariat for the group as 
a whole is at present provided mainly by the 
United Kingdom Delegation to NATO; the work-
ing groups similarly are serviced severally by the 
various member countries. 
4.3. The outstanding achievement of the Euro-
group was the European defence improvement 
programme announced in December 1970 concur-
rently with President Nixon's undertaking to 
maintain United States forces in Europe. That 
programme provided for increased infrastructure 
expenditure of $420 million over five years ; im-
provements and additions to national forces worth 
$450-500 million over five years and other meas-
ures worth $79 million over the next two years. 
The execution of the infrastructure element has 
been handed over to NATO, it will result in 
immediate implementation of the aircraft shelter 
programme and will release other NATO infra-
structure funds to finance the NATO integrated 
communications system. 
accepter sa politique de defense au Senat. Recem-
ment encore, le 17 septembre, le Senat a vote 
en faveur de !'extension de la conscription aux 
Etats-Unis jusqu'au 30 juin 1973. 
3.11. Il est certain que le niveau futur des 
forces americaines en Europe continuera de 
faire l'objet de discussions. La commission estime 
neanmoins que tant que les pays europeens de 
l'O.T.A.N. continueront de maintenir et d'ame-
liorer leur propre effort de defense, il est peu 
probable que les pressions politiques et econo-
miques s'exer<;ant aux Etats-Unis entrainent, au 
cours des dix prochaines annees, des reductions 
unilaterales considerables du niveau des forces 
americaines en Europe en !'absence de reductions 
correspondantes du niveau des forces sovietiques. 
La defense de !'Europe est trop importante pour 
les Etats-Unis pour que ceux-ci n'y conservent 
pas des forces suffisantes pour maintenir, sur 
le plan militaire et psychologique, l'equilibre 
avec les forces de !'Union Sovietique. Il impor-
tera cependant de maintenir !'effort de defense 
europeen a un niveau eleve 1 et d'en ameliorer 
l'efficacite grace, par exemple, a diverses mesures 
de rationalisation dont la commission, dans un 
autre rapport, a preconise l'etude 2• Un autre 
element important de la politique de l'O.T.A.N. 
sera de tenter d'etablir si les negociations rela-
tives aux reductions mutuelles et equilibrees de 
forces peuvent s'engager sur une base realiste 
avec !'Union Sovietique. 
IV. Le developpement de l'Eurogroupe au 
sein de l'O.T.A.N. 
4.1. Si la preoccupation de voir les Etats-Unis 
continuer d'etre totalement engages dans la 
defense de !'Europe et de participer entierement 
a l'O.T.A.N. reste un trait essentiel de la poli-
tique de defense de la plupart des pays membres 
de l'O.T.A.N., les membres europeens ont pris 
l'habitude, au cours des quatre dernieres annees, 
de se reunir entre eux, plus ou moins officielle-
ment, au sein de l'Eurogroupe. On a certes pris 
soin d'eviter toute institutionnalisation de cet 
organisme (qui ne possede ni locaux, ni per-
sonnel international), mais il ne fait aucun doute 
que les affaires europeennes sont actuellement 
traitees en grande partie par ce groupe avant 
d'etre examinees dans les institutions de 
l'O.T.A.N. 
1. Voir paragraphe 4.7. 
2. Document 559. 
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4.2. Cree en 1969 a !'initiative de M. Healey, 
alors Ministre britannique de la defense, sur 
la base de diners de travail, l'Eurogroupe, ouvert 
a tous les pays europeens de l'O.T.A.N., tient 
maintenant des reunions periodiques groupant 
les representants de dix pays auxquels se joint, 
pour certains groupes de travail, un observateur 
fran<;ais. Le Portugal a decline !'invitation a 
y participer, l'Islande ne possede pas de forces 
armees, et tous les autres pays europeens de 
l'O.T.A.N. sont membres a part entiere. Au 
niveau ministeriel, l'Eurogroupe se reunit habi-
tuellement deux fois par an generalement a !'oc-
casion des reunions ministerielles du Conseil de 
l'Atlantique nord, bien que les ministres inte-
resses se rendent de temps a autre a Bruxelles 
pour une reunion de l'Eurogroupe. Dans l'inter-
valle des sessions ministerielles, il se reunit au 
niveau des dix representants permanents aupres 
de l'O.T.A.N. et, a !'echelon inferieur, a celui 
du groupe d'etat-major. Il cree de temps a autre 
des groupes de travail sur des projets specifiques 
lorsque la necessite s'en fait sentir. Ces groupes 
sont actuellement au nombre de six: trois s'oc-
cupent de la cooperation en matiere de produc-
tion et d'achat de materiel, le quatrieme des ser-
vices medicaux, le cinquieme de la logistique 
et le sixieme de l'entrainement en commun. La 
France est actuellement representee a deux des 
sous-groupes traitant du materiel. Des experts 
originaires des pays membres participent habi-
tuellement . a ces reunions. Le secretariat du 
groupe est assure essentiellement, a 1 'heure 
actuelle, par la delegation britannique aupres 
de l'O.T.A.N.; de meme, les groupes de travail 
disposent des services des delegations nationales 
des divers pays membres. 
4.3. La realisation la plus remarquable de 
l'Eurogroupe est le programme europeen d'ame-
lioration de la defense annonce en decembre 
1970, en meme temps que !'engagement du Pre-
sident Nixon de maintenir les forces americaines 
en Europe. Ce programme prevoit une augmen-
tation de l'ordre de 420 millions de dollars, re-
partis sur cinq ans, des depenses d'infrastruc-
ture ; des ameliorations et des complements aux 
forces nationales d'un cout de 450 a 500 millions 
de dollars repartis sur cinq ans, et d'autres 
mesures d'un cout de 79 millions de dollars 
repartis sur les deux prochaines annees. La 
realisation de la partie infrastructure a ete 
confiee a l'O.T.A.N. ; cela entrainera la mise 
en oouvre immediate du programme d'abris pour 
les avions et liberera d'autres credits d'infra-
structure pour le financement du reseau integre 
de telecommunications de l'O.T.A.N. 
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4.4. The Eurogroup emerged at a time when 
there was growing awareness of the need for a 
European consensus on certain concrete aspects 
of defence policy, without at the same time creat-
ing any European defence institutions which 
could appear to be outside the NATO framework 
and therefore divisive. The Committee agrees 
with those ministers and officials who, when 
addressing it or speaking to your Rapporteur, 
have stressed the dangers of dividing the Alliance, 
and possibly jeopardising the continuance of the 
United States commitment, if European arrange-
ments are not limited to practical matters con-
cerned with the improvement of the European 
defence effort, and if such discussions are not 
kept within the NATO framework. 
4.5. The Eurogroup is seen to have solved the 
problems of membership because it is open to 
all European NATO countries - any smaller 
group of countries discussing defence problems 
would seriously weaken the strategic cohesion of 
NATO ; it has solved the problem of relations 
with NATO by remaining within that organisa-
tion and being operated by the delegations to 
that organisation ; as far as it is possible to solve 
the problems of French participation, the Euro-
group appears to have done so - France in fact 
participates in the working groups of interest to 
it and the unpublicised and informal methods of 
working make it possible for France to partici-
pate in other working groups without any dra-
matic change in its present defence philosophy. 
The Eurogroup appears to the Committee to be 
settling down as now organised ; the reluctance 
of certain members to participate in its early 
days appears to have evaporated. 
4.6. The Committee believes that for the fore-
seeable future the Eurogroup, as stressed in the 
draft recommendation, will provide the forum 
"for the discussion of those defence questions on 
which it is desirable for the Alliance as a whole 
that a European consensus should emerge ... ". 
4.7. The Committee believes that the Eurogroup 
will have to pay particular attention to improv-
ing the European defence effort. The percentage 
of the GNP which a country spends on defence 
should be viewed in the light of its standard of 
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living, or GNP per capita. This comparison is 
made in Appendix V, from which it will be seen 
that the defence expenditure of some WEU 
countries compares unfavourably with the mean. 
There is a strong case for increased expenditure 
on the part of these countries. 
V. The possible development of defence 
arrangements in the European Communities 
5.1. Since the treaty establishing the European 
Defence Community failed to receive ratifica-
tion in the French National Assembly in 1954, 
there has been no attempt to establish defence 
responsibilities within the framework of the 
three existing European Communities. Follow-
ing the Hague summit meeting of December 
1969 however the Six have developed arrange-
ments to co-operate on foreign policy matters. 
Their Ministers for Foreign Mfairs meet at least 
every six months for this purpose, and invite 
their counterparts from the three candidate 
countries to join them in a further meeting 
shortly afterwards. A Political Committee has 
been established composed of Directors for Polit-
ical Mfairs from the foreign ministries of the 
six countries which meets at least four times a 
year to prepare the ministerial meetings and to 
carry out tasks assigned to it by the ministers. 
Mr. Rippon in his speech to the Assembly in 
June made it clear that the United Kingdom 
welcomed this development and looked forward 
to participating fully in these arrangements on 
the accession to the Communities. This political 
consultation may duplicate some of that at pre-
sent conducted within NATO; Mr. Rippon him-
self accepted the fact that it will replace polit-
ical consultation in WEU. 
5.2. While such consultation must inevitably 
touch at least indirectly upon defence arrange-
ments, the Committee has been given to under-
stand that at present there is an agreement to 
leave concrete discussion of all defence matters 
to NATO. It has been agreed that defence mat-
ters will not be discussed within the framework 
of the Six without the unanimous consent of the 
participants ; so far the only defence-related 
topic discussed in this framework has been the 
possible consequence of a European security 
conference. Concertation of the position of the 
western countries on this issue has however been 
4.4. L'Eurogroupe est apparu au moment ou 
l'on prenait de plus en plus conscience de la 
necessite d'un consensus europeen sur certains 
aspects concrets de la politique de defense, sans 
creer pour autant aucune institution de defense 
europeenne susceptible d'etre consideree comme 
exterieure a l'O.T.A.N. et, par consequent, de 
constituer un facteur de division. La commission 
est d'accord avec les ministres et les hauts fonc-
tionnaires qui, lorsqu'ils ont pris la parole devant 
elle ou se sont entretenus avec votre rapporteur, 
ont insiste sur le fait que, si les mesures prises 
par les Europeens ne se limitaient pas a des 
problemes concrets concernant l'amenagement de 
l'effort de defense europeen et si ces discussions 
n'etaient pas maintenues dans le cadre de 
l'O.T.A.N., !'Alliance risquait d'en sortir divisee 
et la permanence meme de !'engagement ameri-
cain d'en etre compromise. 
4.5. On considere que l'Eurogroupe a resolu 
les problemes de composition, car il est ouvert a 
tons les pays membres de l'O.T.A.N.: si les 
questions de defense etaient examinees par 
un groupe plus restreint de pays, la cohesion 
strategique de l'O.T.A.N. s'en trouverait grave-
ment affaiblie. L'Eurogroupe a resolu le pro-
bleme des relations avec l'O.T.A.N.: il est reste 
au sein de !'organisation et ce sont les dele-
gations nationales aupres de celle-ci qui en 
assurent le fonctionnement. Enfin, dans la me-
sure ou il est possible de resoudre les problemes 
poses par la participation de la France, l'Euro-
groupe semble avoir reussi : la France parti-
cipe, en effet, aux groupes de travail qui l'inte-
ressent et des methodes de travail officieuses, 
qui ne font l'objet d'aucune publicite, lui per-
mettent de participer a d'autres groupes de tra-
vail sans modifier de fa<;on spectaculaire la 
conception de la defense qui est aujourd'hui la 
sienne. La commission a !'impression que l'Euro-
groupe trouve actuellement son organisation defi-
nitive ; I 'hesitation marquee a l'origine par 
certains pays semble avoir disparu. 
4.6. La commission estime que, dans un avenir 
previsible, l'Eurogroupe servira, comme le sou-
ligne le projet de recommandation, de « forum » 
« pour l'examen des questions de defense sur 
lesquelles il est souhaitable pour !'Alliance dans 
son ensemble que se forme un consensus euro-
peen ». 
4.7. La commission estime que l'Eurogroupe 
devra preter une attention particuliere a !'ame-
lioration de l'effort de defense europeen. Le 
pourcentage du P.N.B. consacre par un pays 
donne a la defense doit etre considere en £one-
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tion de son niveau de vie ou du montant du 
P.N.B. par habitant. Cette comparaison figure 
a !'annexe V qui montre que les depenses de 
defense de certains pays de l'U.E.O. n'atteignent 
pas la moyenne. Leur augmentation serait pleine-
ment justifiee. 
V. Le developpement eventuel des dispositions 
relatives d la defense dans les Communautes 
europeennes 
5.1. Depuis qu'en 1954 le traite portant crea-
tion d'une Communaute Europeenne de Defense 
n'a pu etre ratifie par l'Assemblee Nationale 
fran<_;aise, aucune tentative n'a ete faite pour 
definir les responsabilites de defense dans le 
cadre des trois communautes europeennes exis-
tantes. Cependant, a la suite de la conference 
au sommet de La Haye, en decembre 1969, les 
Six ont mis au point des accords de cooperation 
en matiere de politique etrangere. Les ministres 
des affaires etrangeres se reunissent au moins 
tous les six mois a cette fin et ils invitent leurs 
homologues des trois pays candidats a participer 
avec eux a une autre reunion organisee peu 
apres. Un comite politique, forme des direc-
teurs des affaires politiques des ministeres des 
affaires etrangeres des six pays, a ete cree. n 
se reunit au moins quatre fois par an pour pre-
parer les reunions ministerielles et remplir les 
taches qui lui sont confiees par les ministres. 
M. Rippon, dans le discours qu'il a prononce 
devant l'Assemblee au mois de juin, a bien 
marque que le Royaume-Uni se felicitait de cette 
evolution et desirait vivement participer pleine-
ment a ces reunions apres son adhesion aux Com-
munautes. Cette consultation politique fait peut-
etre double emploi, dans une certaine mesure, 
avec ce qui se passe actuellement au sein de 
l'O.T.A.N. ; M. Rippon lui-meme a admis qu'elle 
remplacerait la consultation politique au sein de 
l'U.E.O. 
5.2. Bien que cette consultation doive inevita-
blement avoir une incidence au moins indirecte 
sur les dispositions en matiere de defense, on a 
laisse entendre a la commission qu'il existait 
actuellement un accord pour laisser a l'O.T.A.N. 
l'examen concret de toutes les questions de de-
fense. Il a ete convenu que celles-ci ne seraient 
pas etudiees dans le cadre des Six sans !'accord 
unanime des participants ; jusqu'a present, le 
seul sujet ayant trait a la defense qui ait ete 
examine dans ce cadre est celui des consequences 
eventuelles d'une conference sur la securite euro-
peenne. Le soin d 'harmoniser les positions des 
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left to the North Atlantic Council and its polit-
ical committees. 
5.3. An interesting analogy can be made 
between the non-institutionalised, strictly inter-
governmental method of working of the Davi-
gnon Committee on the one hand, and the Euro-
group within NATO on the other. Neither can 
be called an organisation, neither has an inter-
national staff. This sort of approach may be the 
pattern of immediate future developments either 
in NATO or in the European Communities. It 
is clearly a move away from supranationality. 
The Committee believes that if the European 
Communities are to be effective in the future 
this trend away from supranationality must be 
halted and reversed. 
5.4. The important consequence of the Hague 
summit conference of December 1969 was the 
recognition that the European Communities 
provided the single focus for the development 
of European unity. Enlargement will not modify 
this principle and the Committee accepts that 
the Europe of the future will be built around 
the Communities, and that other institutions 
with conflicting functions will not be established. 
The first paragraph of the preamble to the 
treaty establishing the EEC in fact reads : 
"Determined to establish the foundations of an 
ever-closer union among European peoples". It 
follows that in the long run defence functions 
may be assumed by the European Community. 
The Committee believes however that during the 
few years following enlargement it is most 
unlikely that any defence functions will form-
ally be transferred to the framework of the Com-
munity. For one thing the immediate effect of 
enlargement will be to reduce the political cohe-
sion of the Community rather than to enhance 
it - Ireland, a neutral country, entering at a 
time when its relations with the United King-
dom are particularly strained through events in 
Ulster, is unlikely to wish to be associated with 
the United Kingdom in any military arrange-
ments ; the two Scandinavian candidates will no 
doubt see the attraction of leaving the door 
open for the later accession of Sweden to full 
membership of the Community - defence 
arrangements in the Community would close 
that door. But the preamble to the EEC treaty 
implies that political union is the objective : 
this sets limits to the full accession of neutral 
$tates. 
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5.5. Looking some years to the future, when 
the political problems of the new members have 
been properly digested by the enlarged Com-
munity, it is possible that arrangements for the 
collective research, development, production and 
procurement of armaments may be developed 
in the Communities. There will in any case be 
a requirement to re-examine the role of Eur-
atom, the one European community which has 
virtually ceased to function (it retains only a 
few of its control functions having through 
inertia or the opposition of member States effect-
ively lost the procurement and reactor develop-
ment functions provided for in its treaty). A 
strong case can be made for replacing it with 
a much broader technological community 
embracing the aerospace as well as the nuclear 
industries, in which case an arms production and 
procurement function would be a natural corol-
lary. 
Liaison with NATO and the Eurogroup 
5.6. In the meanwhile the requirement will be 
to ensure a close pragmatic relationship between, 
on the one hand, the institutions which in prac-
tice will be responsible for collective defence -
NATO and the Eurogroup- and the Commun-
ity on the other. The presence of all the admin-
istrations and the national delegations involved 
in the same European capital is a helpful fact. 
Despite this proximity there is evidence that the 
policies pursued by national representatives to 
NATO and to the European Communities are 
not always as co-ordinated as they should be. 
There is scope for domestic arrangements, within 
the power of the national governments, to pro-
vide for closer co-ordination of Community and 
defence policies on the spot in Brussels. There 
may be a case for appointing a single minister 
or senior ambassador to head a combined delega-
tion. He would require two deputies each of the 
rank of ambassador accredited to NATO and the 
Council of the European Communities respect-
ively. Some members of the combined delegation 
could be accredited to both organisations. 
Co-operation on nuclear weapons 
5.7. The question of nuclear co-operation in 
Europe is often discussed. Here the options are 
limited because the non-proliferation treaty, as 
pays occidentaux a cet egard a neanmoins ete 
laisse au Conseil de l'Atlantique nord et a ses 
comites politiques. 
5.3. On peut relever une analogie interessante 
entre la methode de travail des groupes non 
institutionnalises et purement intergouverne-
mentaux que sont le Comite Davignon d'une 
part, et l'Eurogroupe au sein de l'O.T.A.N., 
d'autre part. Ni l'un ni l'autre ne peuvent etre 
consideres comme des organisations ni ne pos-
sedent de personnel international. Cette approche 
de la question indique le modele de !'evolution 
que connaitront, dans l'avenir immediat, 
l'O.T.A.N. ou les Communautes europeennes. Il 
est manifeste que l'on s'ecarte ainsi nettement 
de la supranationalite. La commission estime que 
si l'on veut assurer l'efficacite des Communautes 
europeennes, il faut arreter et renverser cette 
ten dance. 
5.4. La conference au sommet de La Haye, 
en decembre 1969, a eu pour consequence impor-
tante de reconnaitre le fait que les Communautes 
europeennes constituent le seul centre de deve-
loppement de !'unification europeenne. L'elar-
gissement ne modifiera pas ce principe et la 
commission accepte que !'Europe de l'avenir 
s'edifie autour des Communautes et qu'aucune 
autre institution dont le role serait incompa-
tible avec cette acceptation ne soit creee. En 
effet, le premier alinea du preambule du Traite 
instituant la C.E.E. est libelle comme suit : 
«Determines a etablir les fondements d'une 
union sans cesse plus etroite entre les peuples 
europeens. » Il s'ensuit qu'a la longue, la Com-
munaute europeenne pourra assumer des fonc-
tions de defense. La commission estime nean-
moins qu'au cours des quelques annees qui sui-
vront l'elargissement, il est fort improbable que 
des fonctions de defense soient officiellement 
transferees aux Communautes. En effet, l'elar-
gissement aura pour effet immediat de reduire 
la cohesion politique de la Communaute plutot 
que de la renforcer : l'Irlande, pays neutre, 
adherant a un moment ou ses relations avec le 
Royaume-Uni sont particulierement tendues a 
cause des evenements de !'Ulster, ne souhaitera 
vraisemblablement pas participer avec le 
Royaume-Uni a un arrangement militaire quel-
conque ; quant aux deux candidats scandinaves, 
ils seront certainement tentes de laisser la porte 
ouverte a !'adhesion a part entiere de la Suede 
a une date ulterieure, ce qui serait impossible 
s'il existait des accords de defense dans le cadre 
communautaire. Mais le preambule du traite de 
la C.E.E. implique que l'objectif est l'union poli-
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tique, ce qui fixe des limites a !'adhesion a part 
entiere des Etats neutres. 
5.5. Dans quelques annees d'ici, lorsque la Com-
munaute elargie aura convenablement digere les 
problemes politiques poses par les nouveaux 
membres, on pourra peut-etre envisager des 
accords prevoyant l'etude et la mise au point, 
la production et l'achat en commun des arme-
ments. Il sera en tout cas necessaire de reexami-
ner le role de !'Euratom, la seule communaute 
europeenne ayant pratiquement cesse de fonc-
tionner (elle n'a conserve qu'un petit nombre de 
ses fonctions de controle, ayant perdu, du fait 
de l'inertie ou de !'opposition de certains Etats 
membres, son role en matiere d'approvisionne-
ment et de mise au point de reacteurs prevu 
par le traite). De nombreux arguments militent 
en faveur de son remplacement par une commu-
naute technologique beaucoup plus vaste englo-
bant les industries aerospatiales aussi bien que 
nucleaires, ce qui aurait naturellement pour 
corollaire de lui attribuer les fonctions de pro-
duction et d'achat d'armements. 
Liaison avec l'O.T.A.N. et l'Eurogroupe 
5.6. Entre-temps, il faudra veiller a etablir une 
relation pragmatique etroite entre, d 'une part, 
les institutions auxquelles incombera dans la pra-
tique la defense collective c'est-a-dire 
l'O.T.A.N. et l'Eurogroupe ~ et d'autre part, 
la Communaute. La presence dans la meme capi-
tale europeenne de toutes les administrations et 
delegations nationales interessees est un atout 
precieux. Malgre cette proximite, il y a lieu 
de croire que les politiques poursuivies par les 
representants nationaux aupres de l'O.T.A.N. et 
des Communautes europeennes ne sont pas tou-
jours aussi bien coordonnees qu'elles devraient 
l'etre. Il y a, sur place a Bruxelles, des possi-
bilites qui sont du ressort des gouvernements 
nationaux pour assurer une meilleure coordi-
nation entre la Communaute et les politiques de 
defense. Ce pourrait etre !'occasion de porter, 
a la tete d'une delegation conjointe, un ministre 
ou un ambassadeur de .ha ut rang. Celui-ci aurait 
deux adjoints ayant chacun rang d'ambassadeur 
et accredites respectivement aupres de l'O.T.A.N. 
et du Conseil des Communautes europeennes. 
Certains membres de cette delegation conjointe 
pourraient etre accredites aupres des deux orga-
nisations. 
Cooperation en matiere d'armes nucleaires 
5.7. Il est souvent question de la cooperation 
nucleaire en Europe. Ici, les options sont limi-
tees, car le traite de non-proliferation, tel qu'il 
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authoritatively interpreted, expressly excludes 
any collective European nuclear force until 
there is a single European political authority, 
with sole competence in foreign affairs and 
defence, and until separate national armed 
forces have disappeared. The non-proliferation 
treaty would not, however, preclude co-operation 
between the existing nuclear powers, France and 
Britain, although it would preclude the trans-
fer of nuclear weapons between them. 
5.8. Mr. Debre, the French Minister of Defence, 
has clearly stated the tenets of his nuclear philo-
sophy- that nuclear weapons can deter a poten-
tial aggressor only if a decision on their employ-
ment and on the manner of their employment 
remains the undivided responsibility of the head 
of a nation State. Mr. Debre has let it be known 
nevertheless that the French Government is open 
to suggestions for co-operation in the techno-
logical nuclear field, provided that national 
responsibility for decision-making and target 
planning is not diluted. Mr. Heath, while in 
opposition, has spoken of the need for France 
and Britain to hold their nuclear forces "in trust 
for Europe". 
5.9. British nuclear philosophy is, however, at 
variance with that of France. The British 
Government has assigned its nuclear forces to 
NATO and under the terms of its 1962 agree-
ment with the United States will not withdraw 
them "except where HM Government may decide 
that supreme national interests are at stake". 
Technological co-operation in nuclear weapons 
production must involve an element of United 
States technology which since the agreements of 
1954 and 1958 has become an integral part of 
British nuclear technology ; co-operation with 
F'rance thus requires the United States consent, 
including that of the Joint Committee of Con-
gress. As the production programme for the 
present generation of nuclear weapons based on 
Polaris-type submarines is now completed, or 
shortly will be in the case of France, the only 
immediate prospect for Franco-British co-opera-
tion would seem to be on the design of miniatur-
ised thermonuclear warheads, development of 
which has not yet been completed in France. 
There may be better prospects of co-operation 
on the production of a succeeding generation, 
planning for which will have to begin within 
the next two or three years. 
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5.10. The Committee believes that in the long 
term, the very size of the defence effort required 
to provide some sort of military balance with 
the forces of the Soviet Union may decrease if 
negotiations on mutual and balanced force reduc-
tions prove possible aud lead to fruitful and 
concrete results. It does not expect significant 
force reductions to be agreed in the near future ; 
all experience of East/West negotiations would 
suggest that such a development would be very 
slow. It is however possible that mutual reduc-
tions in force levels in Central Europe, if and 
when agreed with the Warsaw Pact countries, 
will fit into the same time-scale as the development 
of the European Community and its assumption 
of increasing responsibilities in the monetary 
and foreign affairs fields. In these circumstances, 
if the level of the defence efforts to be contem-
plated in, say, ten years' time should be reduced 
to one half or one quarter of those prevailing 
today, and if at the same time the European 
Communities have come to assume greater 
responsibility in foreign affairs, it would be 
much easier to complete the attributions of the 
Communities with defence functions at that time. 
VI. WEU as a defence and armaments control 
organisation 
6.1. In examining the future organisation of 
western defence, the Committee has obviously 
paid particular attention to the possible future 
role of WEU. The Brussels Treaty as origin-
ally signed in 1948 and even more so as revised 
in 1954, is far-reaching in its scope. It can 
undoubtedly provide the juridical basis for 
co-operation between the member countries in 
any functional field - political, social, economic, 
defence or arms control - and at various times 
in its history WEU or its antecedent, the 
Brussels Treaty Organisation, has played all of 
these parts. Apart from the 1947 Dunkirk 
Treaty between Britain and France, the original 
Brussels Treaty, signed on 17th March 1948 by 
five of the present member countries, without 
the option of withdrawal before 1998, was the 
first of the many treaties which now link various 
Western European countries, the United States 
and Canada in functional organisations. But in 
a ete interprete par les milieux autorises, exclut 
expressement toute force nucleaire collective 
europeenne tant qu'il n'existera pas d'instance 
politique europeenne unique ayant seule compe-
tence en matiere d'affaires etrangeres et de de-
fense, et tant que n'auront pas disparu les forces 
armees nationales distinctes. Le traite de non-
proliferation n'interdirait cependant pas une 
cooperation entre les puissances nucleaires 
actuelles, la France et la Grande-Bretagne, tout 
en s'opposant au transfert d'armes nucleaires 
entre elles. 
5.8. M. Debre, Ministre d'Etat fran~ais charge 
de la defense nationale, a expose avec nettete 
les principes de sa philosophie nucleaire : les 
armes nucleaires ne peuvent dissuader un agres-
seur eventuel que si la decision concernant leur 
utilisation et leur mode d'utilisation reste exclu-
sivement du ressort du chef de l'Etat-nation. 
M. Debre a neanmoins fait savoir que le gouver-
nement fran~ais etait ouvert aux suggestions de 
cooperation dans le domaine de la technologie 
nucleaire, a condition que cela ne porte pas 
atteinte a la responsabilite nationale en matiere 
de decision et de choix des objectifs. M. Heath, 
alors que son parti etait dans !'opposition, a 
parle de la necessite pour la France et la Grande-
Bretagne de tenir leurs forces nucleaires « en 
depot pour l'Europe ». 
5.9. La philosophie nucleaire de la Grande-
Bretagne n'est cependant pas conforme a celle 
de la France. Le gouvernement britannique a 
affecte ses forces nucleaires a l'O.T.A.N. et, en 
vertu de l'accord qu'il a passe en 1962 avec 
les Etats-Unis, ne les retirera pas « sauf dans 
le cas ou le gouvernement de Sa Majeste deci-
derait que des interets nationaux supremes sont 
en jeu ». La cooperation technologique en ma-
tiere de production d'armements nucleaires 
inclurait necessairement un element de tech-
nologie americaine qui, depuis les accords de 
1954 et de 1958, est devenu partie integrante 
de la technologie nucleaire britannique ; la 
cooperation avec la France requiert done le 
consentement des Etats-Unis et notamment celui 
de la Commission commune du Congres. Le pro-
gramme de production de la generation actuelle 
d'armes nucleaires qui repose sur les sous-marins 
de type Polaris etant desormais termine - ou 
en passe de l'etre en ce qui concerne la France 
-la seule perspective immediate de cooperation 
franco-britannique parait devoir porter sur la 
conception d'ogives thermonucleaires miniaturi-
sees, dont le developpement n'est pas encore 
acheve en France. Les chances sont peut-etre 




la production de la generation suivante dont il 
faudra envisager les plans au cours des deux 
ou trois prochaines annees. 
5.10. La commission estime qu'a la longue, !'im-
portance meme de !'effort de defense requis pour 
assurer un certain equilibre militaire avec les 
forces de !'Union Sovietique est appele a de-
croitre si des negociations s'averent possibles sur 
les reductions mutuelles et equilibrees de forces 
et aboutissent a des resultats fructueux et con-
crets. Elle ne s'attend pas a ce que d'impor-
tantes reductions soient decidees dans le proche 
avenir; toute !'experience acquise au cours des 
negociations Est-Ouest suggererait plutot que 
cette evolution sera tres lente. Il est neanmoins 
possible que les reuuctions mutuelles des niveaux 
de forces en Europe centrale, si elles sont 
convenues avec les pays du Pacte de Varsovie, 
s'operent au meme rythme que !'evolution de 
la Communaute europeenne au fur et a mesure 
qu'elle verra croitre ses responsabilites en matiere 
de politique monetaire et d'affaires etrangeres. 
Dans ces conditions, si le niveau des efforts de 
defense a envisager dans dix ans, par exemple, 
doit etre ramene a la moitie ou au quart de leur 
niveau actuel, et si, en meme temps, les Commu-
nautes europeennes sont parvenues a assumer 
une plus grande responsabilite en matiere de 
politique etrangere, il sera beaucoup plus facile 
de completer alors les attributions des Commu-
munautes en leur adjoignant des fonctions de 
defense. 
VI. L'U.E.O. en tant qu'organisation de defense 
et de controle des armements 
6.1. En etudiant !'organisation future de la 
defense occidentale, la commission a evidemment 
prete une attention particuliere au role futur 
que pourrait jouer l'U.E.O. Le Traite de 
Bruxelles, tel qu'il a ete signe a l'origine en 1948, 
et encore plus sous sa forme revisee de 1954, 
est d'une grande portee. Il peut sans aucun 
doute constituer !'assise juridique d'une coope-
ration entre les pays membres dans tous les 
domaines fonctionnels - politique, social, econo-
mique, defense ou controle des armements - et, 
a differents moments de son histoire, I 'U.E.O. 
ou !'organisation qui l'a precedee, !'Organisation 
du Traite de Bruxelles, ont assume tous ces 
roles. Mis a part le Traite de Dunkerque conclu 
entre la Grande-Bretagne et la France en 1947, 
le Traite de Bruxelles primitif, signe le 17 mars 
1948 par cinq des pays membres actuels de 
l'U.E.O., sans possibilite de retrait avant 1998, 
a ete le premier d'une serie de traites qui lient 
the nature of precursors, the treaty, while 
remaining juridically valid, has inevitably been 
superseded in functional terms by the other 
organisations - OECD, Council of Europe, 
NATO and the European Communities - the 
Brussels Treaty Organisation and WEU at 
various times transferred specific functions, 
implicitly or explicitly, to all of these organisa-
tions. Today the only activities pursued by the 
WEU Council are consultation on certain 
aspects of foreign policy, and certain defence 
and arms control activities which are described 
below. 
6.2. The history of the Brussels Treaty as a 
collective defence treaty has been described by 
the Council in reply to questions put by the 
Committee in 1956 1 : 
"3. ... Articles V and VIII of the revised 
Brussels Treaty provide that, at the request 
of any of their number, the High Contract-
ing Parties will consult on any question 
which may constitute a threat to peace, in 
whatever area this threat may arise, and 
that, if any High Contracting Party should 
be the object of an armed attack in Europe, 
the other High Contracting Parties will 
afford the Party so attacked all the mili-
tary and other aid and assistance in their 
power. 
It should be noted that this solemn under-
taking was not an innovation, since it was 
included, in exactly the same terms, in 
Articles IV and VII of the original Brus-
sels Treaty (17th March 1948). As a direct 
consequence of this undertaking, the signa-
tories of the original Brussels Treaty, mind-
ful of their joint responsibilities, took 
steps to create the machinery necessary to 
implement a policy of mutual assistance. 
Therefore the Council, set up by the treaty, 
at once established (17th April 1948) a 
Western Union Defence Committee, consist-
ing of the Defence Ministers of the Govern-
ments concerned. Under the auspices of 
this Committee, a permanent organisation 
was set up in September 1948 to work out 
the joint defence policy which was to be 
1. Document 17, lOth July 1956. 
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applied by the General Staff in each coun-
try. 
Shortly afterwards (October 1948), a Com-
mittee of Finance Ministers was formed to 
consider the financial and economic aspects 
of problems arising from the organisation 
of joint defence. 
During the first year of its existence, the 
defence organisation of the five powers 
studied a plan for their common defence, 
including an integrated air defence plan, 
based on the use of radar. It made sug-
gestions for the production of arms and 
equipment which involved large-scale 
application of the principle of mutual aid. 
It set up the nucleus of a joint command 
organisation, agreed upon measures for 
training and organised a number of com-
bined exercises of land, sea and air forces. 
This 'spade-work' done by the five powers 
was of great assistance, not only in creating 
the atmosphere which made the conclusion 
of the North Atlantic Treaty possjble, but 
also in shaping the character of the organ-
isation set up under that treaty. 
The North Atlantic Treaty was signed in 
April1949. A few months later, in Novem-
ber-December 1949, on the initiative of the 
Western Union Defence Committee, the 
defence machinery of Western Union 
became the Western European Regional 
Planning Group, within the framework of 
NATO. 
After very close collaboration between 
BTO and NATO, the latter, from April 
1951 onwards, took complete charge of the 
organisation of common defence and the 
responsibility for determining defence 
policy. 
It was necessary to recall briefly how the 
problem of collective defence has developed 
in Western Europe in order to give a clear 
definition of the responsibility of the Coun-
cil set up by the revised Brussels Treaty 
as far as questions of defence are con-
cerned. It is clear that, while the implemen-
tation of the 1948 Brussels Treaty demanded 
the preparation of a common defence policy 
maintenant les divers pays d'Europe occiden-
tale, les Etats-Unis et le Canada au sein d'orga-
nisations fonctionnelles. Mais, comme il est de 
regie pour les precurseurs, le traite, tout en 
restant valide sur le plan juridique, a vu inevi-
tablement se substituer a lui, sur le plan fonc-
tionnel, les traites instituant les autres organi-
sations - O.C.D.E., Conseil de !'Europe, 
O.T.A.N. et Communautes europeennes- !'Or-
ganisation du Traite de Bruxelles et l'U.E.O. 
ayant, a diverses reprises, delegue implicitement 
ou explicitement des fonctions specifiques a ces 
diverses organisations. Aujourd'hui, les seules 
activites poursuivies par le Conseil de l'U.E.O. 
sont la consultation sur certains aspects de la 
politique etrangere et certaines activites de de-
fense et de controle des armements decrites 
ci-dessous. 
6.2. Le Conseil, en reponse aux questions posees 
par la commission en 1956, a trace l'historique 
du Traite de Bruxelles en tant que traite de 
defense collective 1 : 
« 3. ... Les articles V et VIII du Traite de 
Bruxelles revise disposent que les hautes 
parties contractantes, non seulement se 
concerteront a la demande de l'une d'entre 
elles sur toute question pouvant constituer 
une menace contre la paix en quelque en-
droit qu'elle se produise, mais encore si 
l'une d'entre elles etait l'objet d'une agres-
sion armee en Europe, les autres lui porte-
raient aide et assistance par tous les 
moyens en leur pouvoir, militaires et 
autres. 
Il n'est pas inutile de rappeler que cet 
engagement solennel n'est pas une innova-
tion ; il figure, exprime en des termes 
identiques, a !'article IV et a !'article VII 
du premier Traite de Bruxelles (17 mars 
1948). C'est en fonction de cet engagement 
que les signataires du premier Traite de 
Bruxelles, conscients de leur obligation col-
lective, mirent sur pied un mecanisme 
repondant aux necessites d'une politique 
d'assistance mutuelle. C'est ainsi que le 
Conseil cree par le traite institua imme-
diatement (17 avril 1948) un Comite de 
defense de l'Union occidentale groupant 
les ministres de la defense des gouverne-
ments interesses. C'est sous l'egide de ce 
Comite que fut constituee (septembre 1948) 
une organisation permanente chargee de 
1. Document 17, 10 juillet 1956. 
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mettre en oouvre la politique de defense 
commune dont les etats-majors nationaux 
devaient assurer la realisation. 
Peu apres (octobre 1948), un Comite des 
ministres des finances fut cree pour s'oc-
cuper des aspects financiers et economiques 
des problemes poses par !'organisation de 
la defense en commun. 
Durant la premiere annee de son existence, 
!'organisation de la defense des cinq puis-
sauces etudia un plan de defense commune, 
y compris un plan integra de defense 
aerienne base sur !'utilisation du radar. 
Elle formula des propositions relatives a 
la production d'armes et de materiel impli-
quant !'application, sur une vaste echelle, 
du principe de l'aide mutuelle. Elle institua 
le nucleus d'un commandement unifie, se 
mit d'accord sur des mesures relatives a 
l'entrainement et organisa un certain nom-
bre d'exercices communs, necessitant !'uti-
lisation de forces terrestres, maritimes et 
aeriennes. 
Les travaux preliminaires des cinq puis-
sauces permirent non seulement de fa«;on-
ner le caractere de !'organisation etablie 
par le Traite de l'Atlantique nord, mais 
aussi de creer !'atmosphere qui rendit pos-
sible la conclusion de ce traite. 
Le Traite de l'Atlantique nord fut signe 
en avril 1949. Quelques mois plus tard, en 
novembre-decembre 1949, sur !'initiative du 
Comite de defense de !'Union occidentale, 
l'appareil defensif de !'Union occidentale 
devint le Planning Group regional de !'Eu-
rope occidentale dans le cadre de l'O.T.A.N. 
Apres une collaboration extremement 
etroite entre l'O.T.B. et l'O.T.A.N., celle-ci 
assuma entierement a partir d'avril 1951, 
!'organisation de la defense commune, de 
meme que la responsabilite de determiner 
la politique de defense. 
Ce bref rappel de !'evolution du probleme 
de la defense commune de !'Europe occi-
dentale etait necessaire pour definir claire-
ment la responsabilite du Conseil cree 
par le Traite de Bruxelles revise en ma-
tiere de defense. Il etablit que, si la mise 
en oouvre du Traite de Bruxelles de 1948 
eJdgeait !'elaboration en commun d'une 
politique de defense et l'etablissement d'une 
organisation militaire commune, cette res-
ponsabilite, dans sa totalite, est devenue 
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and the establishment of a joint military 
organisation, this responsibility has now 
been taken over in its entirety by NATO. 
In assuming the responsibilities of the 
BTO, WEU could not, of course, take over 
greater obligations for defence than those 
which remained under the Brussels Treaty. 
4. At present, Western European Union 
should be regarded only as the repository 
of the solemn undertaking to afford mutual 
assistance embodied in Article V of the 
revised Brussels Treaty and the guardian 
of the procedure laid down in Article VIII. 
It is doubtless in order to confirm this 
position that Article IV provides that, in 
the execution of the treaty, the High 
Contracting Parties and the two organs 
established by them under the treaty shall 
work in close co-operation with the North 
Atlantic Treaty Organisation. 
Therefore, all questions relating to the 
maintenance and the defence of peace in 
Western Europe are, and in the present 
circumstances should remain, the respons-
ibility of NATO." 
6.3. The essential decision of the Council of 
the Brussels Treaty Organisation to transfer the 
collective defence activities to NATO was taken 
in the form of a Resolution on 20th December 
1950 1 whereby the Council affirmed that " ... the 
continued existence of the Western Union 
Defence Organisation in its present form is 
no longer necessary ... ". The Council further 
affirmed, however, that "these new arrange-
ments will in no way affect the obligations 
assumed towards each other by the signatory 
powers under the Brussels Treaty." 
6.4. On the modification of the treaty in 1954 
and the enlargement of the organisation, the 
Council's decision of 1950 was reaffirmed, in 
particular in the revised wording of the treaty, 
Article IV of which now provides that : 
"In the execution of the treaty, the High 
Contracting Parties and any Organs 
established by Them under the treaty shall 
work in close co-operation with the North 
Atlantic Treaty Organisation. 
1. Text at Appendix VI. 
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Recognising the undesirability of duplicat-
ing the military staffs of NATO, the 
Council and its Agency will rely on the 
appropriate military authorities of NATO 
for information and advice on military 
matters." 
Again the decision of the WEU Council, of 
7th May 1955, setting up the Standing Arma-
ments Committee, made special reference to 
liaison with NATO : 
"1. In order that the closest contact may 
be maintained with the North Atlantic 
Treaty Organisation the Standing Arma-
ments Committee's seat shall be in Paris. 
2. . .. In order to ensure continuity member 
countries will maintain permanent dele-
gates at the seat of the Committee who 
may also be members of their delegation 
to the North Atlantic Treaty Organisa-
tion." 
6.5. Following exchanges of views with the 
Assembly in its early days, the Council finally 
defined the scope of its defence and related 
activities in a communication to the Assembly 
on 25th February 1957 : 
"1. The seven governments considered that 
the activities of the Council in the field 
of defence questions and armaments should 
relate only to : 
(a) matters which the Contracting Parties 
wish to raise, especially under Article 
VIII; 
(b) the level of forces of member States ; 
(c) the maintenance of certain United 
Kingdom forces on the Continent ; 
(d) the Agency for the Control of Arma-
ments; 
(e) the Standing Armaments Commit-
tee." 1 
6.6. Together with discussion of questions of 
foreign policy, the foregoing now constitute the 
sole activities of the WEU Council. (The func-
tions of the Assembly are discussed in the next 
chapter.) As consultation on foreign policy will 
be duplicated by the discussions in the frame-
1. Second Annual Report of the Conncil, Document 
37, 25th February 1957. 
celle de l'O.T.A.N. Il n'est pas necessaire 
de preciser qu'en se substituant a l'O.T.B., 
l'U.E.O. n'a pas pu assumer plus de devoirs 
en matiere de defense qu'il n'en subsistait 
dans le cadre du Traite de Bruxelles. 
4. A l'heure actuelle, l'Union de l'Europe 
Occidentale ne devrait etre consideree que 
comme la depositaire de !'engagement so-
lennel d'assistance mutuelle inscrit a !'ar-
ticle V du Traite de Bruxelles revise, et 
la gardienne de la procedure enoncee en 
son article VIII. C'est sans doute pour 
consacrer cet etat de choses que l'article IV 
dispose que dans !'execution du traite, les 
hautes parties contractantes et les deux 
organismes crees par elles dans le cadre 
du traite, coopereront etroitement avec 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord. 
Par consequent, toutes les questions ton-
chant au probleme du maintien et de la 
defense de la paix en Europe occidentale, 
sont, et devraient rester, dans la conjonc-
ture presente, la responsabilite de 
l'O.T.A.N. » 
6.3. La decision capitale du Conseil de !'Orga-
nisation du Traite de Bruxelles de deleguer les 
activites de defense collective a l'O.T.A.N. a pris 
la forme d'une resolution en date du 20 de-
cembre 1950 1 dans laquelle le Conseil affirme 
qu' « il n'est plus necessaire de maintenir !'Orga-
nisation de Defense de !'Union Occidentale dans 
sa forme actuelle », mais poursuit: « Les nou-
velles dispositions n'affecteront en aucune fac;on 
les obligations mutuelles auxquelles se sont enga-
gees les puissances signataires du Traite de 
Bruxelles. » 
6.4. La decision prise par le Conseil en 1950 
a ete reaffirmee a !'occasion de la modification 
du traite, en 1954, et de l'elargissement de !'or-
ganisation, et notamment dans le texte revise 
du traite qui dispose maintenant en son 
article IV: 
« Dans !'execution du traite, les hautes 
parties contractantes et tous organismes 
crees par elles dans le cadre du traite, 
coopereront etroitement avec !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. 
1. Voir texte a l'annexe VI. 
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En vue d'eviter tout double emploi avec 
les etats-majors de l'O.T.A.N., le Conseil 
et l'Agence s'adresseront aux autorites mili-
taires appropriees de l'O.T.A.N. pour toutes 
informations et tout avis sur les questions 
militaires. » 
La decision du Conseil de l'U.E.O. du 7 mai 
1955, portant creation du Comite Permanent des 
Armements, a de nouveau mentionne tout par-
ticulierement les liens avec l'O.T.A.N.: 
« 1. En vue du maintien d'une liaison 
etroite avec !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, le Comite Permanent 
des Armements aura son siege a Paris. 
2. ... En vue d'assurer la continuite des 
travaux, les pays membres maintiendront 
au siege du comite des delegues perma-
nents qui pourront etre en meme temps 
membres de leur delegation aupres de !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique 
Nord. » 
6.5. A la suite des echanges de vues qu'il a 
eus dans les premiers temps avec l'Assemblee, 
le Conseil a finalement defini l'etendue de ses 
activites en ce qui concerne la defense et les 
activites connexes dans une communication a 
l'Assemblee en date du 25 fevrier 1957: 
« 1. Les sept gouvernements ont considere 
que les activites du Conseil dans le do-
maine de la defense et des armements ont 
trait aux: 
(a) questions que les parties contrac-
tantes desirent evoquer, notamment 
aux termes de !'article VIII; 
(b) niveau des forces des Etats membres ; 
(c) maintien de certaines forces britan-
niques sur le continent europeen ; 
(d) Agence pour le Controle des Arme-
ments; 
(e) Comite Permanent des Armements. » 1 
6.6. Avec l'examen des questions de politique 
etrangere, ces activites constituent desormais les 
seules activites du Conseil de l'U.E.O. (Les fonc-
tions de l'Assembiee sont examinees au chapitre 
suivant.) D'autre part, etant donne que la consul-
tation sur les affaires de politique etrangere fe-
1. Deuxieme rapport annuel du Conseil, Document 37, 
25 fevrier 1957. 
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work of the Communities once they have been 
enlarged, it is likely that WEU will also lose 
this role. Mr. Rippon, addressing the Assembly 
on 16th June, recognised as much: 
" ... without in any way attempting to 
prejudge the matter, I think it likely that 
WEU will over the next few years con-
centrate less on political consultation and 
more on its defence functions laid down 
in the revised Brussels Treaty." 
6.7. The Committee believes that it is vitally 
important that WEU should remain in being, 
and that the Council should continue to concern 
itself with those five defence activities set forth 
in paragraph 6.5 above. For reasons which were 
valid at the time of the treaty's modification in 
1954, and are still valid, member countries will 
not wish to abolish the arms control functions 
of WEU. Hence the Brussels Treaty and its 
Protocols No. III Oisting armaments subject to 
control) and No. IV (which established the 
Agency for the Control of Armaments, and pre-
scribes the manner in which armaments are to 
be controlled) remain as important as when they 
were first signed. (The Committee has frequently 
reported elsewhere 1 on the problems of applying 
the arms control provisions ; it does not pursue 
this problem here). Protocol No. II dealing with 
the levels of forces of member countries is impor-
tant for the same reasons - it provides both for 
limitations on force levels which are a counter-
part to the arms control provisions, and in its 
Article VI it embodies the supranational United 
Kingdom commitment to maintain specified 
forces on the mainland of Europe 2 • 
6.8. The importance of the WEU treaty as it 
now stands has been impressed on the Committee 
for other reasons. Until 1998 there is no right 
of withdrawal from the treaty ; signatories of 
the North Atlantic Treaty, however, may at 
present withdraw on giving one year's notice. 
WEU has already played an important role in 
maintaining discussions between the United 
Kingdom and the six founder members of the 
1. See most recently Documents 536 and 558. 
2. This subject also is dealt with in Documents 536 
and 558. 
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European Communities when the first negotia-
tions for enlargement foundered in 1963. WEU 
could yet serve again if unforeseeable circum-
stances should reduce the importance of other 
European or Atlantic institutions. In this con-
nection it is sometimes pointed out that the 
military assistance provisions of Article V of the 
WEU treaty are automatic, while those of 
Article V of the North Atlantic Treaty are not. 
The Committee for reasons explained in para-
graph 2.9 above does not attach great importance 
to this argument at the present time, believing 
that NATO in practice provides a greater degree 
of automaticity. This may not always be the 
case, however, in the future. 
6.9. It is recognised however that there are 
difficulties in the way of increasing the defence 
functions of WEU. Its membership is too small 
to embrace either the European NATO countries, 
or even the members of the European Commu-
nity upon its enlargement - it would be point-
less today to organise collective defence on any 
smaller basis - yet the obligations written into 
the treaty, in particular the arms control obli-
gations, are so complex and far-reaching that 
it is unlikely that other NATO countries, or 
even those of them who are now candidates for 
full membership of the Communities, would be 
prepared to adhere to the treaty. 
6.10. Although the WEU Standing Armaments 
Committee has been largely bypassed as a forum 
for the joint production of armaments, the Com-
mittee believes that it would be premature in 
the present fluid state of the European insti-
tutions to take such an irrevocable step as to 
abolish it. As it was established by resolution 
of the Council, and is not referred to in the 
treaty, the Standing Armaments Committee 
could be wound up by Council decision if and 
when satisfactory arrangements for the joint 
production and procurement of armaments in 
Europe are provided. 
VD. Parliamentary control of western defence 
7.1. Now that defence is so much a matter of 
international arrangement, it has long been held 
by the Assembly that its proper parliamentary 
ront double emploi avec les debats qui auront 
lieu dans le cadre des Communautes apres 
l'elargissement, il est probable que l'U.E.O. per-
dra aussi ce role. M. Rippon, prenant la parole 
devant l'Assemblee, le 16 juin, l'a d'ailleurs ad-
mis: 
« Sans en aucune maniere prejuger la ques-
tion, j 'estime probable qu'au cours des pro-
chaines annees, l'U.E.O. se consacrera moins 
aux consultations politiques et davantage 
a ses fonctions de defense, telles qu'elles 
sont specifiees dans le Traite de Bruxelles 
revise.» 
6.7. La commission estime qu'il est d'une im-
portance capitale que l'U.E.O subsiste et que le 
Conseil continue a s'occuper des cinq activites 
de defense enumerees au paragraphe 6.5. ci-
dessus. Pour des raisons qui etaient valables a 
l'epoque de la modification du traite en 1954, 
et qui le sont encore, les pays membres ne vou-
dront pas supprimer les fonctions de l'U.E.O. 
ayant trait au controle des armements. C'est 
pourquoi le Traite de Bruxelles et ses Protocoles 
N°" III (enumerant les armements soumis a 
controle) et IV (instituant l'Agence pour le Con-
trole des Armements et precisant les modalites 
de contrOle) restent aussi importants qu'au mo-
ment de leur signature. (La commission a fait 
souvent rapport, par ailleurs t, sur les problemes 
poses par !'application des dispositions relatives 
au controle des armements et elle n'y reviendra 
pas ici.) Le Protocole N° II qui porte sur le ni-
veau des forces des pays membres, est important 
pour les memes raisons : il fixe des limites aux 
niveaux des forces qui sont la contrepartie des 
dispositions relatives au controle des armements 
et, dans son article VI, contient !'engagement 
supranational du Royaume-Uni de maintenir des 
forces donnees sur le continent europeen 2• 
6.8. La commission s'est penetree de !'impor-
tance que revet actuellement le Traite de 
l'U.E.O. pour d'autres raisons. Jusqu'en 1998, 
les parties signataires n'ont pas le droit de se 
retirer du traite, alors que les signataires du 
Traite de l'Atlantique nord peuvent actuellement 
s'en retirer moyennant un preavis d'un an. 
L'U.E.O. a deja joue un role important en assu-
rant la poursuite des discussions entre le 
1. Voir les documents les plus recants : Documents 
536 et 558. 
2. Cette question est traitee egalement dans les Docu-
ments 536 et 558. 
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Royaume-Uni et les six membres fondateurs des 
Communautes europeennes apres l'echec, en 1963, 
des premieres negociations sur l'elargissement, 
mais elle pourrait encore servir si des circons-
tances imprevisibles reduisaient !'importance des 
autres institutions europeennes ou atlantiques. 
A cet egard, on fait quelquefois remarquer que 
les clauses visant l'aide militaire que renferme 
l'article V du Traite de l'U.E.O. sont automa-
tiques, contrairement a celles de l'article 5 du 
Traite de l'Atlantique nord. La commission, pour 
les motifs exposes au paragraphe 2.9. ci-dessus, 
n'attache pas actuellement une grande importance 
a cet argument, car elle estime que l'O.T.A.N. 
offre, dans la pratique, une automaticite plus 
grande, mais cela pourrait ne pas toujours etre 
le cas dans l'avenir. 
6.9. Il convient de reconnaitre, cependant, que 
l'accroissement des fonctions de defense de 
l'U.E.O. pose un certain nombre de problemes. 
Elle comprend trop peu de membres pour englo-
ber les pays europeens de l'O.T.A.N. ou meme 
les membres de la Communaute europeenne apres 
l'elargissement - il serait vain aujourd'hui 
d'organiser la defense collective sur une base 
plus restreinte- et pourtant les obligations ins-
crites dans le traite, notamment celles qui inte-
ressent le controle des armements, sont si com-
plexes et de si grande portee qu'il est peu pro-
bable que les autres pays de l'O.T.A.N., meme 
ceux d'entre eux qui sont aujourd 'hui candidats 
a part entiere aux Communautes soient disposes 
a y souscrire. 
6.10. Bien que le role de « forum » du Comite 
Permanent des Armements de l'U.E.O. en ma-
tiere de production en commun des armements 
soit reste largement ignore, la commission estime 
qu'il serait premature, dans la situation incer-
taine ou se trouvent actuellement les institutions 
europeennes, de prendre la decision irrevocable 
de le supprimer. Comme il a ete cree par une 
resolution du Conseil et qu'il n'en est pas ques-
tion dans le traite, le Comite Permanent des 
Armements pourrait etre dissous par decision du 
Conseil si des arrangements satisfaisants en ma-
tiere de production et d'achat en commun des 
armements etaient prevus en Europe. 
VU. Controle parlementaire de la defense 
occidentale 
7.1. Maintenant que la defense est surtout une 
question d'accords internationaux, l'Assemblee 
estime depuis longtemps qu'il faut en assurer 
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supervision must also be effected at international 
level. There are at present four international 
parliamentary assemblies on which the WED par-
liaments are represented - the Consultative 
Assembly of the Council of Europe, the European 
Parliament, the Assembly of WED, and the North 
Atlantic Assembly (although the latter has not 
been established by international treaty). The last 
two are essentially concerned with discussing 
defence. With the enlargement of the Commu-
nities there will be a call, both from members of 
parliament and from governments, for a reduction 
in the burden of international duties that now 
falls on members of parliament. 
7.2. It is interesting to note that the Council as 
long ago as 1957 undertook a study of "the closer 
association and possible ultimate unification of 
the European assemblies" 1 • That study came to 
no final conclusions but proposed inter alia some 
elaborate institutional arrangements whereby 
subsidiary assembltes which became known as 
"tiroirs" might form constituent parts of an over-
all European assembly. The Committee, in keep-
ing with its recommendation that no change 
should be made at the present time in the institu-
tional framework in which collective defence is 
now arranged, does not for the time being make 
any proposals for institutional changes in the 
various parliamentary assemblies. 
7.3. The WED Assembly is in practice the only 
strictly European parliamentary forum where 
defence matters are discussed. Although the 
Council at first, in 1956, sought to restrict dis-
cussion in the Assembly to those topics with which 
the Council continued to deal : 
"The Council consider the Assembly as a 
part - though an independent part - of 
WED as a whole and its very useful func-
tion of debating WED activities could, in 
the opinion of the Council, only be weaken-
ed if the Assembly were to take up problems 
which are not dealt with by the Council and 
which therefore could not be the subject of 
exchanges of views between the Assembly 
and the Council" 2 ; 
1. See Appendix I to the Third Annual Report of the 
Council, Document 79, 21st February 1958. 
2. Document 17, lOth July 1956. 
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by the following year it had changed its mind : 
"The Council appreciate the Assembly's 
desire to consider broader aspects of defence 
than those to which the Council must limit 
themselves, and to debate these activities 
against the background of a general 
policy" 1 • 
The Council went to some trouble to arrange for 
the Committee to receive information from NATO 
on defence matters which were no longer dealt 
with by the Council. 
7.4. For the reasons stated in Chapter V the 
Committee does not envisage that the European 
Communities will assume defence functions in the 
immediate future. For the same reasons it is un-
likely that the European Parliament will debate 
defence matters in the way the WED Assembly 
now does. Article IX of the treaty provides that 
the Assembly shall receive an annual report from 
the Council "in particular concerning the control 
of armaments", without explicitly imposing other 
statutory obligations on the WED Assembly. Yet 
it has become an effective organ in which defence 
problems can be debated, and the relative ease 
and frequency with which the Defence Commit-
tee can meet to discuss and take evidence from 
the national and international authorities con-
cerned have greatly contributed to the effective-
ness of the Assembly. 
7.5. Although all NATO countries 2 are repre-
sented on it, it is not to be expected that the 
North Atlantic Assembly should assume sole 
responsibility for international parliamentary 
discussion of defence. The problems of trans-
atlantic travel, and the nature of United States 
politics which tie Congressmen very closely to 
Washington and their constituencies, make it 
impossible for the North Atlantic Assembly and 
its committees to meet as frequently or to work 
as coherently as the purely European bodies, and 
it is important that a purely European assembly 
should remain competent in defence matters. 
7.6. There remains the problem of the burden 
imposed on members of parliament by the proli-
1. Second Annual Report of the Council, Document 37, 
25th February 1957. 
2. Except, at the present time, Greece which has 
suspended parliamentary institutions. 
egalement sur le plan international le controle 
parlementaire qui convient. 11 y a actuellement 
quatre assemblees parlementaires internationales 
ou sont representes les parlements de l'U.E.O. : 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, 
le Parlement europeen, l'Assemblee de l'U.E.O. 
et l'Assemblee de l'Atlantique nord (bien que 
celle-ci n'ait pas ete creee par traite internatio-
nal). Les deux dernieres s'interessent essentiel-
lement a l'examen de la defense. L'elargissement 
des Communautes incitera certainement les par-
lementaires comme les gouvernements a reclamer 
la reduction des taches internationales qui pesent 
actuellement sur les parlementaires. 
7.2. 11 est interessant de noter que le Conseil a 
entrepris, des 1957, une etude «de }'association 
plus etroite et de }'unification eventuelle finale 
des assemblees europeennes » 1• Cette etude n'est 
parvenue, en fin de compte, a aucune conclusion, 
mais elle a propose, entre autres choses, des dis-
positions institutionnelles complexes grace aux-
quelles des assemblees subsidiaires, connues sous 
le vocable de « tiroirs », auraient pu faire partie 
integrante d'une assemblee europeenne. La com-
mission, conformement a sa recommandation qui 
tend a n'apporter, pour l'instant, aucun change-
ment au cadre institutionnel dans lequel la de-
fense collective est actuellement organisee, ne 
fait, pour le moment, aucune proposition concer-
nant les modifications institutionnelles a apporter 
aux diverses assemblees parlementaires. 
7.3. L'Assemblee de l'U.E.O. est, dans la pra-
tique, le seul « forum » parlementaire strictement 
europeen ou sont debattues les questions de de-
fense. Bien que le Conseil ait d'abord cherche, 
en 1956, a limiter les debats de l'Assemblee aux 
questions dont il continuait de s'occuper : 
«Le Conseil tient l'Assemblee pour une 
partie - independante il est vrai - de 
l 'U.E.O. consideree dans son ensemble ; la 
mission si utile de l'Assemblee, qui est de 
discuter des activites de l'U.E.O., ne pour-
rait, de l'avis du Conseil, qu'etre affaiblie 
si l'Assemblee evoquait des problemes qui 
ne sont pas traites par le Conseil et qui 
pourraient des lors faire l'objet d'echanges 
de vues entre l'Assemblee et le Conseil » 2, 
1. Voir annexe I au Troisieme rapport annual du 
Conseil, Document 79, 21 fevrier 1958. 
2. Document 17, 10 juillet 1956. 
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il a change d'avis l'annee suivante : 
«Le Conseil comprend le desir de l'Assem-
blee d'examiner les questions de defense 
dans une perspective plus large que celle a 
laquelle le Conseil doit se limiter et de 
considerer ces activites dans le cadre d'une 
politique generale. » 1 
Le Conseil s'est donne la peine d'obtenir que 
l'O.T.A.N. communique a la commission des in-
formations sur les questions de defense dont il 
ne s'occupait plus lui-meme. 
7.4. Pour les raisons exposees au chapitre V, 
la commission n'envisage pas que les Communau-
tes europeennes assumeront des fonctions de 
defense dans l'immediat. Pour les memes raisons, 
il est peu probable que le Parlement europeen 
debattra des questions de defense comme le fait 
l'Assemblee de l'U.E.O. actuellement. Le traite 
dispose, dans son article IX, que l'Assemblee re-
cevra du Conseil un rapport annuel sur ses 
activites, « notamment dans le domaine du con-
trole des armements », sans imposer implicite-
ment d'autres obligations statutaires a l'Assem-
blee de l'U.E.O. Elle est devenue, cependant, un 
organe efficace ou peuvent etre debattues les 
questions de defense et cette efficacite a ete 
largement facilitee par la liberte et la frequence 
relatives avec laquelle la Commission de defense 
peut se reunir pour discuter et recueillir le te-
moignage des instances nationales et internatio-
nales interessees. 
7.5. Bien que tous les pays de l'O.T.A.N. 2 y 
soient representes, il ne faut pas s'attendre a ce 
que l'Assemblee de l'Atlantique nord assume 
seule la responsabilite de l'examen parlemen-
taire de la defense sur le plan international. Les 
problemes que posent les voyages transatlan-
tiques et le caractere de la politique americaine 
qui lie tres etroitement les membres du Congres 
a w ashington et a leurs electeurs, empechent 
l'Assemblee de l'Atlantique nord et ses commis-
sions de se reunir aussi frequemment ou de tra-
vailler d'une fa~on aussi coherente que les orga-
nismes purement europeens. Or, il importe qu'une 
assemblee purement europeenne reste competente 
en matiere de defense. 
7 .6. Reste le probleme du fardeau impose aux 
parlementaires par la proliferation des assem-
1. Deuxieme rapport annual du Conseil, Document 37, 
25 fevrier 1957. 
2. A !'exception, actuellement, de la Grace qui a sus-
pendu les institutions parlementa.ires. 
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feration of international assemblies and the rela-
ted problem of providing a link with the Euro-
pean Communities, especially the European Par-
liament, which it will obviously be desirable to 
establish when the Communities are enlarged. 
7.7. At the present time under the terms of 
Article IX of the treaty, the Assembly is com-
posed of the representatives of the Brussels Treaty 
powers to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. The Committee has considered 
the desirability of basing the Assembly instead 
on the representatives of the Brussels Treaty 
powers to the European Parliament. This would 
have the advantage of providing a close parlia-
mentary link with the Communities through the 
identity of the parliamentary delegations. If and 
when defence functions come to be assumed by 
the Communities, and hence debated in the Euro-
pean Parliament, the corresponding debate could 
be dropped from the agenda of the WED Assem-
bly. Discussion of the control of armaments and 
the level of forces in member countries which 
juridically is the concern only of th: WED 
Assembly, would continue to be discussed there 
but by the same persons who would then b~ 
discussing the broader aspects of defence in the 
Community framework. 
7.8. There is a difficulty however in that the 
delegations to the European Parliament of the six 
WED countries who are now members of the 
Community have been established for some time. 
Many do not include representatives who take an 
a.ctive interest in defence questions, and the prac-
tice of some member parliaments is such that 
even when the Communities are enlarged it would 
be difficult to make any substantial changes in the 
existing delegations to the European Parliament. 
7.9. The Committee therefore considered as an 
alternative that the basis of the WED Assembly 
be broadened to include the delegations of the 
member countries to both the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and the Euro-
pean Parliament. The consequence would be to 
~nlar~e the juridical basis of the WED Assembly 
from Its present 89 representatives and 89 sub-
stitutes to a total of 267 representatives and 89 
substitutes, once the United Kingdom has a 
delegation to the European Parliament. Direct 
elections of the European Parliament, if intro-
duced, need not affect such arrangements. 
7.10. The Committee did not examine in detail 
the consequential amendments which the Assem-
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bly, at its own discretion, would have to make to 
its Charter and Rules of Procedure if the basis 
of. the Assembly were broadened in this way ; 
thiS would be a matter for the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges. The Commit-
tee envisaged however that the Assembly and its 
committees could be enabled to function in prac-
tice with the same numbers of representatives as 
at present, but organised very flexibly on the 
broader basis of the combined delegations. There 
would be no particular need for the absolute size 
of the quorum of the plenary Assembly to be 
increased beyond the present 45 or for member-
ship of the committees to be i~creased beyond 
the present 27 or 21. The national delegations 
could arrange among themselves, as best suited 
each delegation, to appoint members of the WED 
c?mmittees from either or both of their delega-
tiOns to the two other Assemblies. The difficulties 
in the way of finding sufficient members of the 
p~esen~ delega~ion to the Consultative Assembly 
With time to discharge their duties to the WED 
Assembly would be alleviated by drawing on 
members of the other delegation. 
7.11. Some members urged that the North 
Atlantic Assembly should be linked with the 
~EU Assembly instead of the latter being linked 
with the European Parliament. 
7.12. A majority of the Committee does not how-
ever feel that the time is ripe for changes in the 
institution.al basis of the Assembly ; accordingly 
the Committee makes no specific recommendation 
at the present time. It urges that observers from 
the parliaments of the three countries which are 
candidates for membership of the European Com-
munities should continue to be invited to sessions 
of the Assembly as they have been in the past. 
The Committee believes that the total amount of 
time required for the proceedings of the WED 
plenary Assembly may decrease as more func-
tions, particularly that of political consultation 
are exerc.i~ed in the framework of the Europea~ 
Commumties. It stresses however that questions 
?f force levels and arms control as provided for 
m the WED treaty must continue to be discussed 
by the WED Assembly and by its Committee on 
Defence Questions and Armaments. Until the 
European Communities assume defence functions 
the Assembly will also be concerned to follow th~ 
progress of East-West relations supervise the 
effectiveness of the European defence effort and 
discuss relations with the European Communities. 
blees internationales et le probleme connexe de 
la liaison a etablir avec les Communautes euro-
~e~nnes, ~t notamme.nt le Parlement europeen, 
ha1son qm sera mamfestement souhaitable lors-
que les Communautes seront elargies. 
7.7. A l'heure actuelle, l'Assemblee est composee 
aux termes de ~'article IX du traite, des repre-
sentants des pmssances du Traite de Bruxelles a 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe. 
La commission a examine l'opportunite de fonder 
plutot l'Assemblee sur les representants des 
puissances du Traite de Bruxelles au Parlement 
europeen, ce qui aurait pour avantage d'assurer 
une liaison parlementaire etroite avec les Com-
munautes, grace a l'identite des delegations par-
lementaires. Si les fonctions de defense etaient 
assumees un jour par les Communautes et, par 
consequent, etaient debattues au Parlement euro-
peen, le debat correspondant pourrait etre sup-
prime de l'ordre du jour de l'Assemblee de 
l'U.E.O. Le debat sur le controle des armements 
et le niveau des forces dans les pays membres 
qui est juridiquement de la seule competence d~ 
l'Assemblee de l'U.E.O., continuerait d'y avoir 
lieu, mais il serait mene par les personnes qui 
examineraient ensuite les aspects plus larges de 
la defense dans le cadre de la Communaute. 
7.8. La difficulte reside cependant dans le fait 
que la composition des delegations au Parlement 
europeen des six pays de l'U.E.O. actuellement 
membres de la Communaute est fixee pour un 
certain temps. Nombre de ces delegations ne com-
prennent pas de representants qui s'interessent 
a.ctivement aux questions de defense, et la pra-
tique dans les parlements de certains pays mem-
bres est telle que, meme apres l'elargissement des 
Communautes, il sera difficile d'apporter des 
modifications substantielles aux delegations ac-
tuelles au Parlement europeen. 
7.9. . La commission a done envisage, comme 
solutwn de rechange, d'elargir la composition de 
l'Assemblee de l'U.E.O. pour y inclure les dele-
gations des pays membres a l'Assemblee consul-
tative du Conseil de !'Europe et au Parlement 
europeen. Elle aurait pour consequence d'elargir 
la base juridique de l'Assemblee de l'U.E.O. en 
faisant passer le nombre de ses representants de 
89 a 267 (le nombre des suppleants 89 restant 
inchange) quand le Royaume-Uni a~ra ~ne dele-
gation au Parlement europeen. L'election des 
membres du Parlement europeen au suffrage 
direct, si elle etait instituee, n'affecterait pas 
necessairement ces dispositions. 
7.10. La commission n'a pas examine en detail 
les amendements secondaires que l'Assemblee de-
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vrait apporter, comme elle l'entend a sa Charte 
et a son Reglement si sa compositi~n etait ainsi 
elargie ; ceci serait l'affaire de la Commission du 
Reglement et des Immunites. Elle envisage nean-
moins de permettre a l'Assemblee et a ses com-
missions de fonctionner dans la pratique avec le 
meme nombre de representants qu'a l'heure ac-
tuelle, mais avec une organisation tres souple 
reposant sur !'assise plus large formee par la 
combinaison des delegations. Il ne serait pas 
particulierement necessaire d'augmenter le nom-
bre absolu de representants exige pour le quorum 
en Assemblee pleniere, qui est actuellement de 45 
ni le nombre de membres des commissions qui est 
actuellement de 27 ou 21. Les delegations natio-
nales pourraient s'entendre pour choisir comme 
il leur conviendrait le mieux, les membres des 
commissions de l'U.E.O. parmi les membres de 
l'une et !'autre de leurs delegations aux deu.'l{ 
autres assemblees. Il serait plus facile de trouver 
en nombre suffisant, des membres qui ont 1~ 
temps de s'acquitter de leurs charges a l'Assem-
bHie de l'U.E.O. en faisant appel aux membres 
de l'autre delegation plutot qu'a ceux de 
l'actuelle delegation a l'Assemblee consultative. 
7.11. Certains membres ont insiste sur la neces-
site d'etablir des liens entre l'Assemblee de l'At-
lantique nord et l'Assemblee de l'U.E.O., plutot 
qu'entre cette derniere et le Parlement europeen. 
7.12. La majorite de la commission ne croit pas 
cependant, que l'heure soit venue d'apporter de~ 
modifications au fondement institutionnel de 
l'Assemblee; la commission ne fait done pour 
!'instant, aucune recommandation parti~uliere 
sur ce point. Elle insiste pour que des observa-
teurs parlementaires des trois pays candidats a 
!'adhesion aux Communautes europeennes conti-
nuent d'etre invites aux sessions de l'Assemblee. 
Elle estime, d'autre part, que le temps necessaire 
aux debats de l'Assemblee pleniere pourrait di-
minuer au fur et a mesure que des fonctions plus 
nombreuses, et notamment la consultation poli-
tique, s'exerceront dans le cadre des Communau-
tes europeennes. Elle insiste neanmoins sur le 
fait que les questions concernant le niveau des 
forces et le controle des armements, telles qu'elles 
sont prevues dans le Traite de l'U.E.O., devront 
continuer d'etre examinees par l'Assemblee de 
l'U.E.O. et sa Commission des Questions de De-
fense et des Armements. Jusqu'a ce que les Com-
munautes europeennes assument des fonctions de 
defense, l'Assemblee aura aussi pour tJache de 
suivre !'evolution des relations Est-Ouest de 
controler l'efficacite de !'effort de defense ~uro-
DOCUMENT 557 
VID. East- West negotiations 
8.1. The review of current East-West negotia-
tions as they affect disarmament and related 
measures is an integral part of this report since, 
as pointed out in paragraph 5.10, the future 
organisation of western defence may be signifi-
cantly altered by the size of the defence problem, 
which, although determined by the Soviet Union, 
may conceivably be susceptible to modification 
through East-West negotiations. In quoting below 
from the statements of Soviet spokesmen, the 
Committee does not of course suggest that they 
can be taken at their face value. One member of 
the Committee felt that such quotations should 
be omitted, lest they provide a propaganda plat-
form for the Soviet Union; the majority believe 
however that objectivity in itself is not a weak-
ness. 
Mutual and balanced force reductions 
8.2. During 1971 there have been signs of a more 
favourable Soviet response to NATO proposals 
for mutual and balanced force reductions first 
formulated in the Reykjavik communique of June 
1968 and elaborated in the Rome declaration of 
May 1970. As formulated in the latter document, 
"reductions should include stationed and indigen-
ous forces and their weapons systems in the area 
concerned". While Warsaw Pact communiques 
hitherto had referred only to "reducing foreign 
armed forces on the territories of European 
States" (Rapporteur's italics), Mr. Brezhnev, in 
his speech to the Communist Party of the Soviet 
Union on 30th March 1971, declared that "We 
stand for a reduction of armed forces and arma-
ments in areas where the military confrontation 
is especially dangerous and above all in Central 
Europe". On 14th May, Mr. Brezhnev, speaking 
at Tbilisi, while remaining enigmatic, invited the 
NATO countries to come and find out what he 
had meant by his previous speech : 
"Some of the NATO countries show an ap-
parent interest and even nervousness when 
it comes to a reduction of armed forces and 
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armaments in Central Europe. A spokesman 
asked whose armed forces, foreign or natio-
nal, nuclear or conventional, are to be 
reduced. They asked whether the Soviet 
proposals contemplate all this together. In 
this regard we also should like to ask 'Don't 
these peculiar people remind one of some-
one who would try to judge the flavour of 
a wine by its appearence without tasting 
it 1' If anything is still not clear we are 
prepared to clarify, but you must summon 
resolve to try the proposal in which you are 
interested by its taste. Translated into 
diplomatic parlance this means 'Start 
negotiating'." 
8.3. In the communique of the North Atlantic 
Council meeting of 4th June 1971, the Ministers 
of the NATO countries less France: 
"welcomed the response of the Soviet leaders 
indicating possible readiness to consider 
reductions of armed forces and armaments 
in Central Europe ... 
16. These Ministers further announced 
their willingness to appoint, at the appro-
priate time, a representative or representa-
tives, who would be responsible to the 
Council for conducting further exploratory 
talks with the Soviet Government and the 
other interested governments and eventually 
to work out the time, place, arrangements 
and agenda for negotiations on mutual and 
balanced force reductions." J. 
8.4. The NATO communique was followed by 
further, possibly encouraging, declarations from 
Russian leaders. Mr. Kosygin, addressing an elec-
tion meeting of the Supreme Soviet in Moscow on 
9th June said: "The Soviet Union has displayed 
a new, important initiative- suggesting the start 
of negotiations on the reduction of armed forces 
in Europe. We are ready for such reduction if, in 
fact, the NATO countries display a sincere posi-
tion ... ". Finally, Mr. Brezhnev, in a further elec-
tion speech on 11th June, called upon the United 
States to accept military parity with the Soviet 
Union and to join in efforts to ensure "equal 
security" for both sides. He proposed negotiations 
1. Text at Appendix VII. 
peen et de debattre des relations avec les Com-
munautes europeennes. 
VOl. Les negociations Est-Ouest 
8.1. L'examen des presentes negociations Est-
Quest quant a leur incidence sur le desarmement 
et les mesures qui y sont liees fait partie inte-
grante du present rapport puisque, comme il est 
observe dans le paragraphe 5.10., !'organisation 
future de la defense occidentale sera peut-etre 
considerablement modifiee par la dimension du 
probleme qui, bien que determinee par 1 'Union 
Sovietique, serait peut-etre susceptible d'etre 
modifiee par des negociations Est-Ouest. En ci-
tant plus has les declarations des porte-parole 
sovietiques, la commission ne suggere pas, natu-
rellement, qu'elles doivent etre prises «pour 
argent comptant ». L'un des membres de la com-
mission a estime que ces citations devraient etre 
supprimees, de peur qu'elles n'alimentent la 
propagande de l'Union Sovietique ; la majorite 
des membres pense, toutefois, que l'objectivite, 
par elle-meme, n'est pas une faiblesse. 
Reductions mutnelles et equilibrees de forces 
8.2. L'annee 1971 a vu certains indices d'une 
reaction plus favorable des Sovietiques aux pro-
positions de reductions mutuelles et equilibrees 
de forces formulees pour la premiere fois par 
1'0. T.A.N. dans le communique de Reykjavik 
de juin 1968 et developpees dans la declaration 
de Rome de mai 1970. Comme l'indique ce der-
nier document, « les reductions devraient corn-
prendre des forces stationnees et autochtones et 
leurs systemes d'armes dans la zone concernee ». 
Bien que les communiques du Pacte de Varsovie 
n'aient parle jusqu'a present que de « la reduc-
tion des forces armees etrangeres sur les terri-
toires des Etats europeens » (c'est votre rappor-
teur qui souligne), M. Brejnev, dans son discours 
du 30 mars 1971 devant le parti communiste de 
l'Union Sovietique, a declare: « Nous sommes 
pour la reduction des forces armees et des arme-
ments dans les regions ou la presence de contin-
gents militaires est particulierement redoutable, 
notamment en Europe centrale. » Et le 14 mai, 
dans un discours prononce a Tbilissi, il a invite, 
d'une maniere sibylline, les pays de l'O.T.A.N. 
a decouvrir par eux-memes le sens de son dis-
cours precedent : 
« Certains pays de l'O.T.A.N. font preuve 
d'une nervosite evidente lorsqu'il s'agit de 
la reduction de forces armees en Europe 
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centrale. Leurs porte-parole demandent 
quelles forces armees, etrangeres ou natio-
nales, quels armements, nucleaires ou clas-
siques, doivent etre reduits. Ils demandent 
si les propositions sovietiques concernent 
tout cela pris globalement. A ce propos, 
nous avons aussi une question : est-ce que 
ces gens curieux ne ressemblent pas a quel-
qu'un qui tente de juger le gout d'un vin 
d'apres son apparence, sans le boire ? Si 
quelque chose n'est pas clair pour quel-
qu'un, nous sommes prets a le rendre clair. 
Mais vous devez vous decider a juger la 
proposition qui vous interesse selon son 
gout. Traduit en langage diplomatique, cela 
signifie : commencer des negociations. » 
8.3. Dans le communique publie a l'issue du 
Conseil de l'Atlantique nord du 4 juin 1971, les 
ministres des pays de l'O.T.A.N., moins la 
France: 
« ont accueilli avec interet les reactions des 
dirigeants sovietiques, indiquant que 
l'U.R.S.S. pourrait etre disposee a envisa-
ger des reductions des forces armees et des 
armements dans la region centrale de 
l'Europe ... 
16. Ces ministres se sont aussi declares 
prets, d'une part a designer, le moment 
venu, un ou plusieurs representants qui 
seraient responsables devant le Conseil pour 
poursuivre des conversations exploratoires 
avec le gouvernement sovietique et les 
autres gouvernements interesses et, d'autre 
part, a mettre au point, en fin de compte, 
le moment, le lieu, les modalites et l'ordre 
du jour de negociations sur des reductions 
de forces mutuelles et equilibrees. » 1 
8.4. Le communique de l'O.T.A.N. a ete suivi 
d'autres declarations, peut-etre encourageantes, 
des dirigeants russes. M. Kossyguine, prenant la 
parole lors d'une reunion electorale du Soviet 
supreme, a Moscou, le 9 juin, a affirme : 
« L'Union Sovietique a pris une nouvelle initia-
tive importante en suggerant que des negocia-
tions commencent sur la reduction des forces 
armees en Europe. Nous sommes prets a realiser 
cette reduction si les pays de l'O.T.A.N. adoptent 
effectivement une attitude sincere». Enfin, 
M. Brejnev, dans un autre discours electoral, le 
11 juin, a fait appel aux Etats-Unis pour qu'ils 
acceptent la parite militaire avec l'Union Sovie-
1. Voir texte a l'annexe vn. 
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to reduce military costs in virtually every field 
including naval forces. The possibility of reducing 
forces and armaments in Central Europe was 
again mentioned. "The decisive factor of the suc-
cess of these talks is strict observance of the 
principle of equal securit~ for both sides and 
renunciation of attempts to secure any unilateral 
advantages". A member of the Committee draws 
attention to the importance of this statement. The 
future will tell whether statements by Soviet 
political leaders are truly sincere, or whether 
they are a continuation of past tactics. 
8.5. As foreshadowed in the June communique 
of the North Atlantic Council, the NATO Deputy 
Foreign Ministers met on 5th and 6th October 
and, with France abstaining : 
"approved the mandate of a representative 
to conduct exploratory talks with the Soviet 
Government and other interested govern-
ments. It was decided that the representative 
should speak on behalf of the countries 
appointing him and not for the Alliance as 
such. His task will be to explore, and to 
explain the views of allied countries ap-
pointing him on principles for mutual and 
balanced force reductions and on the ques-
tion of a forum for eventual negotiations. 
He should sound out his interlocutors with 
regard to their intentions on mutual and 
balanced force reductions and on negotiat-
ing fora and seek their reactions to the ideas 
expressed." 1 
Mr. Brosio was appointed to be the representative. 
8.6. The Committee welcomes the appointment 
of Mr. Brosio as a step in the right direction. It 
is understood he hopes to be received in Moscow 
and to report back to the ministerial meeting of 
the North Atlantic Council early in December. 
The Committee regrets that France was unable 
to associate itself with this decision but notes 
with satisfaction that Mr. Brosio will be report-
1. From the statement by Mr. Luns, Seoretary.General 
of NATO, on 6th October 1971. Full text at Appendix_vm. 
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ing back to the full Council of NATO where 
France is represented. Although formal Russian 
acceptance of the mission has yet to be 
announced, it is unlikely that Mr. Brosio would 
have been appointed on 6th October if any 
objections had been voiced by the Soviet Union 
through bilateral channels at any time since the 
proposal was first put forward in the Lisbon 
communique in June. 
8. 7. The Committee is aware, of course, that 
substantive multilateral negotiations between the 
NATO and Warsaw Pact countries on mutual 
and balanced force reductions may still be some 
way off ; nor can agreement on concrete reduc-
tions be expected very early even if negotiations 
begin. The geographical factors resulting from 
the proximity of Western Europe to one super 
power, and the much greater distance from its 
United States ally, will make it difficult to find 
acceptable force reductions that are not asym-
metric, imposing greater reductions on the War-
saw Pact countries than on NATO. No doubt any 
talks would concentrate at first on the critical 
central front where both sides at present maintain 
the greatest concentration of forces. There may be 
prospects for reductions in unlike weapons sys-
tems in which each side has a superiority, such 
as a reduction in numbers of Warsaw Pact tanks 
against a reduction in the number of United 
States tactical nuclear warheads stockpiled in 
Europe. The degree of security or inherent risk 
in any particular model of reductions must be 
carefully assessed by the military authorities 
before it can be considered negotiable. 
8.8. One indication of the Soviet interest in force 
reductions is to be found in the way in which 
Soviet spokesmen are now taking credit for the 
proposal - Mr. Kosygin, for example, in his 
speech of 9th June quoted in paragraph 8.4. above 
and again Mr Gromyko addressing the United 
Nations General Assembly on 28th September: 
" ... as has been shown by the reaction to the 
Soviet Union's proposals for beginning talks 
on reductions of armed forces and arma-
ments in Europe, many people agree with 
this proposal..." 
tique et se joignent aux efforts tendant a assurer 
une « securite equilibree » pour l'un et l'autre 
camps. Il a propose des negociations en vue de 
reduire les depenses militaires dans presque tous 
les domaines, y compris les forces navales. La 
possibilite de reduire les forces et les armements 
en Europe centrale a ete de nouveau mentionnee. 
« L'application stricte du principe de la securite 
equilibree des deux parties, le refus d'entrepren-
dre des efforts en vue de tirer des avantages 
unilateraux aux depens de l'autre partie, sont 
la condition determinante du succes de ces pour-
parlers. » L'un des membres de la commission a 
attire !'attention sur !'importance de cette decla-
ration. L'avenir dira si les declarations des diri-
geants politiques sovietiques sont veritablement 
sinceres ou si elles ne font que reprendre les 
tactiques d'antan. 
8.5. Comme le communique de juin du Conseil 
de l'Atlantique nord le faisait pressentir, les 
ministres adjoints des affaires etrangeres de 
l'O.T.A.N. se sont reunis les 5 et 6 octobre et, la 
France s'abstenant: 
« ont approuve le mandat d'un represen-
tant charge de poursuivre des conversations 
exploratoires avec le gouvernement sovie-
tique et les autres gouvernements interes-
ses. Il a ete decide que ce representant ne 
devra parler qu'au nom des pays qui l'ont 
nomme, et non en celui de !'Alliance elle-
meme. Sa 1:Jache sera d'ordre exploratoire et 
il devra expliquer les vues des pays allies 
qui l'ont designe sur les principes a retenir 
pour des reductions de forces mutuelles et 
equilibrees et sur le cadre dans lequel 
d'eventuelles negociations pourraient se de-
rouler. Il devra sonder les intentions de 
ses interlocuteurs au sujet de reductions 
de forces mutuelles et equilibrees et du 
cadre de negociations, et s'efforcer de con-
naitre les reactions de ceux-ci devant les 
idees avancees. » 1 
C 'est M. Brosio qui a ete choisi. 
8.6. La commission se felicite de la nomination 
de M. Brosio qu'elle considere comme un pas 
dans la bonne direction. On croit savoir qu'il 
espere etre rec;u a Moscou et faire rapport a son 
retour a la reunion ministerielle du Conseil de 
l'Atlantique nord au debut de decembre. La 
commissiOn regrette que la France n'ait pu 
s'associer a cette decision, mais note avec satis-
1. Extrait de la. declaration faite par M. Luns, Secre-
ta.ire general de l'O.T.A.N., le 6 octobre 1971, dont le 
texte integral figure a l'a.nnexe VIII. 
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faction que M. Brosio fera rapport devant le 
Conseil plenier ou la France est representee. 
Bien que les Russes n'aient pas encore annonce 
officiellement leur agrement a cette mission, il est 
peu probable que M. Brosio aurait ete nomme le 
6 octobre si l'Union Sovietique avait emis des 
objections a un moment quelconque par des 
voies bilaterales depuis que la proposition a 
ete formulee pour la premiere fois dans le com-
munique de Lisbonne du mois de juin. 
8.7. La commission est naturellement consciente 
de ce que des negociations multilaterales impor-
tantes entre l'O.T.A.N. et les pays du Pacte de 
Varsovie sur les reductions mutuelles et equili-
brees de forces ne s'ouvriront peut-etre pas en-
core dans l'immediat ; il ne faut pas non plus 
s'attendre tres prochainement a un accord sur 
des reductions concretes, meme si les negocia-
tions commencent. Les facteurs geographiques -
l'Europe occidentale est a proximite d'une super-
puissance et a une bien plus grande distance de 
son allie, les Etats-Unis- ne permettront guere 
de souscrire a des reductions de forces autres 
qu'asymetriques imposant des reductions plus 
importantes aux pays du Pacte de Varsovie qu'a 
ceux de l'O.T.A.N. Il ne fait aucun doute que les 
entretiens seront d'abord axes sur le front cri-
tique du centre, ou les deux parties maintiennent 
actuellement leurs plus grandes concentrations 
de forces. On peut envisager des reductions pour 
des systemes d'armes differents, dans le domaine 
desquels chaque partie detient la superiorite, par 
exemple une reduction du nombre des chars du 
Pacte de Varsovie contre une reduction du nom-
bre des ogives nucleaires tactiques americaines 
stockees en Europe. Le degre de securite ou le 
risque inherent a tout schema particulier de re-
ductions doit etre soigneusement evalue par les 
autorites militaires avant qu'il puisse etre consi-
dere comme negociable. 
8.8. L'un des indices de l'interet que portent les 
Sovietiques aux reductions de forces est la ma-
niere dont leurs porte-parole s'attribuent aujour-
d'hui le merite de la proposition. C'est le cas, par 
exemple, de M. Kossyguine, dans son discours du 
9 juin, cite au paragraphe 8.4. ci-dessus, et de 
M. Gromyko, lorsqu'il a pris la parole devant 
l'Assemblee generale des Nations Unies, le 28 
septembre: 
« Comme l'a montre la reaction aux propo-
sitions de l'Union Sovietique pour entamer 
des entretiens sur les reductions des forces 
armees et des armements en Europe, nom-
breux sont ceux qui souscrivent a cette 
proposition. » 
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The Committee believes it important to stress that 
these proposals were put forward by NATO 
before the occupation of Czechoslovakia in 1968 
and were reiterated by NATO in 1970. The Soviet 
Union has only this year given any serious indica-
tion of its interest in the proposals. 
8.9. A significant trend in the course of 1971 
has been the increased tendency of the Soviet 
Union to seek to deal directly with the United 
States on armaments control issues. This trend 
is most significant in the SALT discussions dis-
cussed below; equally, the significance of Mr. 
Brezhnev's speech of 11th June quoted in para-
graph 8.4. above must not be overlooked. It is for 
this reason that the Committee particularly wel-
comes the concerted approach to mutual and 
balanced force reductions which has been agreed 
in the North Atlantic Council, and the appoint-
ment of Mr. Brosio as an effective representative 
of the Alliance as a whole. 
Conference on security and co-operation in 
Europe 
8.10. The second most topical subject of East-
West negotiations, unlike proposals for mutual 
and balanced force reductions, was originally 
proposed by the Warsaw Pact countries. The 
reaction of the NATO countries has naturally 
been reserved, acceptance has been made depen-
dent on a satisfactory solution to the Berlin ques-
tion. The Warsaw Pact countries have, however, 
over the years made certain concessions to the 
NATO point of view and there is now near agree-
ment on the possible agenda 1 of such a con-
ference, and on the participants - the European 
countries plus the United States and Canada -
although a formula has yet to be found if the 
Warsaw Pact countries insist on the German 
Democratic Republic taking part in a conference. 
In fact as far as the NATO countries are con-
cerned there will be very little "security" content 
in such a conference if multilateral negotiations 
on mutual and balanced force reductions take 
place in another framework where neutral coun-
tries would not be represented. The greatest inte-
rest of the NATO countries in the remaining 
proposed agenda items is "the development of 
international relations with a view to contributing 
to the freer movement of people, ideas and infor-
mation ... " and it has yet to be seen whether the 
1. See Appendix IX. 
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Warsaw Pact countries can accept "the freer 
movement of people" for discussion. 
8.11. NATO took a hopeful attitude at the June 
ministerial meeting stating that the ministers 
"hope that before their next meeting the negotia-
tions on Berlin will have reached a successful 
conclusion and that multilateral conversations 
intended to lead to a conference on security and 
co-operation in Europe may then be under-
taken." 1 But Mr. Gromyko appears to have intro-
duced a further obstacle when he suggested in 
his talks with Mr. Scheel, the German Foreign 
Minister, in New York early in October that com-
pletion of four-power agreements on West Berlin 
would be contingent on West German ratification 
of the treaties with the Soviet Union and Poland. 
8.12. As in the case of mutual and balanced 
force reductions, before multilateral exploratory 
talks to prepare a possible conference on Euro-
pean security can begin, a solution has to be found 
to the problem of the participation of the German 
Democratic Republic which is not recognised by 
the NATO countries. One possibility now being 
discussed is that of "multiple bilateral" contacts 
whereby all interested parties would discuss pre-
parations bilaterally with a single interlocutor 
who might be the Foreign Minister of Finland 
or of another neutral country. 
8.13. The Committee believes that provided the 
countries of the Alliance continue to concert their 
position prior to any bilateral or multilateral 
contacts with the Warsaw Pact countries, and 
provided that a satisfactory agreement on Berlin 
is concluded, further progress towards a possible 
conference on security and co-operation in Europe 
will contribute to improved East-West relations. 
SALT 
8.14. When the latest phase of the bilateral 
strategic arms limitation talks in Helsinki came 
to an end on 24th September they appeared to 
be making concrete progress. Two bilateral agree-
ments which were prepared in the talks have since 
been signed in Washington on 30th September -
1. Text at Appendix Vll. 
La commission estime qu'il importe de souligner 
que ces propositions ont ete formulees par 
l'O.T.A.N. avant l'occupation de la Tchecoslo-
vaquie en 1968 et renouvelees par elle en 1970. 
C'est seulement cette annee que !'Union Sovie-
tique a donne des indices serieux de l'interet 
qu'elle portait a ces propositions. 
8.9. L'une des caracteristiques de l'annee 1971 
a ete la tendance croissante de !'Union Sovie-
tique a chercher a traiter directement avec les 
Etats-Unis sur les questions de controle des arme-
ments. Elle est extremement significative dans 
les discussions SALT dont il est question ci-des-
sous ; de meme, !'importance du discours pro-
nonce par M. Brejnev le 11 juin, cite au para-
graphe 8.4., ne doit pas etre sous-estimee. C'est 
pourquoi la commission se felicite tout particu-
lierement de !'attitude concertee adoptee au Con-
seil de l'Atlantique nord a l'egard des reductions 
mutuelles et equilibrees de forces, et de la nomi-
nation de M. Brosio comme veritable representant 
de !'Alliance dans son ensemble. 
Con{erence sur la securite et la cooperation en 
Europe 
8.10. Contrairement aux propositions de reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces le 
deuxieme sujet d'actualite des negociations Est-
ouest a ete propose d'abord par les pays du Pacte 
de Varsovie. La reaction des pays de l'O.T.A.N. 
a ete naturellement reservee ; ils ont fait depen-
dre leur acceptation d'une solution satisfaisante 
de la question de. Berlin. Neanmoins, les pays du 
P~cte de Var~ov1e ont, avec le temps, fait cer-
tames concessiOns au point de vue de l'O.T.A.N. 
et l'on est desormais proche d'un accord sur 
l'ordre du jour possible 1 d'une telle conference 
et sur les par:ticipants - les pays europeens, plus 
les Etats-Ums et le Canada - bien qu'aucune 
formule n'ait encore ete trouvee au cas ou les 
pays du Pacte de Varsovie insisteraient sur la 
participation de la Republique Democratique 
Allemande. En ce qui concerne les pays de 
l'O.T.A.N., la conference ne portera, en realite, 
que tres peu sur la « securite » si les negocia-
tions multilaterales sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces se deroulent dans un 
autre cadre ou les pays neutres ne seraient pas 
representes. Parmi les autres points de l'ordre du 
jour propose, celui qui presente le plus d'interet 
pour les pays de l'O.T.A.N. est «le developpe-
ment de relations internationales, en vue de con-
1. Voir annexe IX. 
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tribuer a la libre circulation des personnes, des 
idees et des informations », mais il reste a voir 
si les pays du Pacte de Varsovie peuvent accepter 
d'examiner cette question de la « libre circula-
tion des personnes ». 
8.11. L'O.T.A.N. a fait preuve d'optimisme, lors 
de la reunion ministerielle de juin, en declarant 
que les ministres « esperent qu'avant la pro-
chaine session ministerielle, les negociations sur 
Berlin auront pu aboutir a une heureuse conclu-
sion et que des contacts multilateraux visant a 
mener a une conference sur la securite et la 
cooperation en Europe pourront alors etre entre-
pris. » 1 M. Gromyko semble toutefois avoir sus-
cite un nouvel obstacle lorsqu'il a suggere dans 
ses entretiens avec M. Scheel, Ministre allemand 
des affaires etrangeres, a New York, au debut 
d'octobre, que la signature des accords des quatre 
puissances sur Berlin-ouest serait subordonnee a 
la ratification par l'Allemagne de l'ouest des 
traites avec !'Union Sovietique et la Pologne. 
8.12. Comme dans le cas des reductions mutuelles 
et equilibrees de forces, il faut trouver, avant que 
puissent s'ouvrir les conversations exploratoires 
multilaterales destinees a preparer une eventuelle 
conference sur la securite europeenne, une solu-
tion au probleme de la participation de la Repu-
blique Democratique Allemande qui n'est pas 
reconnue par les pays de l'O.T.A.N. L'une des 
possibilites actuellement a !'etude est celle de 
contacts « bilateraux multiples » au cours des-
quels toutes les parties interessees examineraient 
bilateralement les preparatifs avec un interlocu-
teur unique qui pourrait etre le ministre finlan-
dais des affaires etrangeres ou celui d'un autre 
pays neutre. 
8.13. La commission estime qu'a condition que 
les pays de !'Alliance continuent de concerter 
leur attitude avant tous contacts bilateraux ou 
multilateraux avec les pays du Pacte de V arsovie, 
et qu'on puisse parvenir a un accord satisfaisant 
sur Berlin, tout nouveau progres en direction 
d'une eventuelle conference sur la securite et la 
cooperation en Europe contribuera a ameliorer 
les relations Est-Ouest. 
SALT 
8.14. Lorsque la derniere phase des conversa-
tions bilaterales sur la limitation des armements 
strategiques est parvenue a son terme a Helsinki, 
le 24 septembre, elles semblaient avoir fait des 
progres concrets. Deux accords bilateraux pre-
pares au cours de ces reunions ont ete signes 
1. Voir texte a !'annexe VII. 
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one on measures to reduce risk of outbreak of 
nuclear war between the USSR and the United 
States, and the other to improve the direct com-
munications link (or "hot line") 1 • An interesting 
point in the first agreement is Article 3 whereby 
the parties undertake to notify each other inter 
alia if there are any signs of interference with 
missile warning systems or related communica-
tions facilities. This may foreshadow agreement 
not to interfere with the observation and com-
munication satellites which each country main-
tains in orbit to observe the military installations 
and preparations of the other, such an agreement 
would be a tacit acceptance of this means of in-
spection and control by the Soviet Union. The 
Committee believes that agreements of this type 
will contribute significantly to East-West stabil-
ity and will lessen the dangers of accidental war. 
8.15. The communique issued on the adjourn-
ment of the talks on 24th September stated that 
there had been "detailed consideration of issues 
relating to an agreement on the limitation of 
anti-ballistic missile systems" and that delega-
tions "have given consideration to issues involved 
in agreeing on certain measures". The communi-
que was interpreted by Mr. Gerard Smith, Chief 
United States negotiator, as indicating at least 
an even chance of agreement on defensive mis-
siles by the end of the year. 
8.16. The Committee welcomes the prospect of 
even limited agreement in the field of defensive 
missiles, and regrets only that the occupation of 
Czechoslovakia by the Soviet Union should have 
postponed the opening of the talks until it was 
too late to achieve agreement to ban the deploy-
ment of multiple independently-targetable re-
entry vehicles. 
Other disarmament measures 
8.17. As anticipated in the Committee's previous 
report 2 , the conference of the Committee on 
Disarmament in Geneva, which adjourned on 
28th September, was able to submit to the United 
Nations General Assembly an agreed draft con-
vention on the prohibition of the development, 
production and stockpiling of bacteriological 
1. Texts at Appendices X and XI. 
2. Document 537. 
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(biological) and toxin weapons and on their 
destruction. 
8.18. A more significant development in the con-
ference is the demand for a comprehensive ban 
on nuclear explosions. Canada has proposed that 
henceforth at least the dates of all underground 
tests should be publicly announced in advance ; 
and that there should be an annual quota on the 
yield and numbers of underground tests, both of 
which would be progressively reduced as seismic 
detection measures improve until a complete ban 
on underground testing was achieved. 
8.19. The United States position that on-site 
inspection (refused by the Soviet Union) is 
necessary before a comprehensive test ban can 
be agreed, has now been undermined by the 
public position taken by Mr. Foster, the former 
leader of the United States Disarmament delega-
tion, who has asserted that on-~ite inspection is 
no longer necessary. The Committee stresses the 
need for early agreement on a comprehensive test 
ban which, unlike the present draft biological 
treaty, will impose significant restraints ~n the 
parties. The need is all the more urgent m the 
wake of the recent Soviet underground test and 
the United States 5 megaton underground test 
at Amchitka in the Aleutians despite protests 
from Canada whose territory could have been in 
danger from earthquakes triggered by the explo-
sion in the unstable geology of the region. 
Conclusion 
9.1. The Committee has considered the effect the 
anticipated enlargement of the European Com-
munities will have on western collective defence 
arrangements. The Committee and the Rappor-
teur have had the benefit of the views of the 
persons listed in the preface. The Committee 




9.2. Various allusions in the preamble which 
are not the subject of a specific recommendation 
in the operative text are elaborated in the expla-
natory memorandum. Thus the extent of French 
depuis a w ashington, le 30 septembre : l'un por-
tant sur les mesures destinees a reduire le risque 
de declenchement d'une guerre nucleaire entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, et l'autre sur !'ame-
lioration de la ligne de communication directe 
(ou «telephone rouge») 1• Le point i~te~essant 
dans le premier de ces accords est I artiCle 3, 
dans lequel les parties signataires s'engagent a 
se prevenir mutuellement, en particulier, en cas 
de signe d'interference avec les systemes d'alerte 
anti-missiles ou les installations de telecommu-
nications connexes. Cela annonce peut-etre la de-
cision de convenir de ne pas gener le fonctionne-
ment des satellites d'observation et de telecom-
munications que chacun des pays maintient sur 
orbite pour observer les installations et les pre-
paratifs militaires de l'autre ; un tel accord 
signifierait l'acceptation tacite, par l'Union So-
vietique, de ce moyen d'inspection et de con~role. 
La commission estime que ces accords contrtbu~­
ront largement a la stabilite Est-Ouest et redut-
ront les risques de conflit accidental. 
8.15. Le communique publie a !'occasion de la 
suspension de ces conversations, le 24 septembre, 
declare que l'on a «examine dans le detail les 
questions relatives a un accord sur la limitation 
des systemes de missiles anti-balistiques » et que 
les delegations « ont considere les questions 
qu'implique l'accord sur certaines mesures ». 
M. Gerard Smith, principal negociateur du cote 
americain, a interprete ce communique comme 
indiquant qu'il existait au moins une c~a~ce 
egale de parvenir a un accord SUr les miSSiles 
defensifs d'ici la fin de l'annee. 
8.16. La commission se felicite des perspectives 
d'accord, meme limite, dans le domaine des mis-
siles defensifs et regrette seulement que !'occu-
pation de la Tchecoslovaquie par I 'Union .S~vie­
tique ait reporte l'ouverture de ces negoCiabons 
jusqu'au moment ou il etait trop tard. pour par-
venir a un accord interdisant le depl01ement des 
MIRV. 
A ut res mesures de desarmement 
8.17. Comme le prevoyait le precedent rapport de 
la commission 2, la Conference du Comite du 
desarmement de Geneve, qui a suspendu ses tra-
vaux le 28 septembre, a pu presenter a l'Assem-
blee generale des Nations Unies un projet de 
convention sur !'interdiction de la mise au point, 
de la fabrication et du stockage des armes bacte-
1. Voir textes aux annexes X et XI. 
2. Document 537. 
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riologiques (biologiques) et des toxines et sur leur 
destruction. 
8.18. Chose plus importante, on a reclame a la 
conference !'interdiction complete des essais nu-
cleaires. Le Canada a propose que, desormais, les 
dates de tous les essais souterrains soient au moins 
rendues publiques au prealable et qu'il y ait un 
contingent annuel pour la puissance et le nombre 
des essais souterrains, l'une et l'autre devant etre 
progressivement reduits au fur et a mesure de 
!'amelioration des mesures de detection sismiques, 
en attendant !'interdiction complete des essais 
sou terrains. 
8.19. La position des Etats-Unis, selon laquelle 
!'inspection sur place (refusee par l'Union Sovie-
tique) est necessaire tant qu'on ne se sera pas 
mis d'accord sur !'interdiction complete des essais, 
vient d'etre sapee par la prise de position publi-
que de M. Foster, ancien chef de la delegation 
americaine a la Conference du desarmement, qui 
a affirme que !'inspection sur place etait aujour-
d 'hui superflue. La commission insiste sur la 
necessite de parvenir rapidement a un accord sur 
!'interdiction complete des essais, qui, contraire-
ment au projet actuel de traite sur les armes 
biologiques, imposera d'importantes limitations 
aux parties signataires. Cette necessite est d'au-
tant plus imperieuse que les Sovietiques viennent 
de proceder a un essai souterrain et que les 
Etats-Unis ont procede a un essai souterrain de 
cinq megatonnes a Amchitka, dans les Aleou-
tiennes, malgre les protestations du Canada dont 
le territoire aurait pu souffrir de tremblements 
de terre declenches par cette explosion dans une 
region geologiquement instable. 
IX. Conclusion 
9.1. La commission a examine !'incidence 
qu'aura l'elargissement prevu des Communautes 
europeennes sur les dispositions en matiere de 
defense collective de l'Occident. La commission 
et le rapporteur ont eu l'avantage de recueillir 
les vues des personnes dont la liste figure en 
preface. La commission formule officiellement 
les sept propositions qui figurent dans le projet 
de recommandation. 
Projet de recommandation 
Preambule 
9.2. Les diverses allusions contenues dans le 
preambule, qui ne font pas l'objet de recomman-
dations specifiques dans le dispositif, sont deve-
loppees dans l'expose des motifs. Ainsi, la par-
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participation in NATO is mentioned in Chapter 
II (especially paragraphs 2.10 and 2.11) and 
Appendix IV ; the appointment of Mr. Brosio 
as representative for exploratory talks with the 
Soviet Government is discussed in paragraphs 
8.5 and 8.6. The Committee discusses the parlia-
mentary control of western defence in Chapter 
VII and concludes that the WEU Assembly 
should continue to serve as an important Euro-
pean parliamentary forum for the discussion of 
the present defence activities of the WEU 
Council, and also, for the time being, the discus-
sion of the broader aspects of collective defence. 
The Committee stresses the need however for a 
more flexible basis for the Assembly, and closer 
links with the European Community once the 
United Kingdom has joined it; some members 
felt that the Assembly should be linked with the 
European Parliament, but others saw difficulties 
in the way ; for the time being therefore the 
Committee makes no formal recommendation 
concerning the composition of the Assembly. 
Paragraphs 1 and 2 of the draft recommendation 
9.3. There should be no change in the existing 
international defence institutions for the time 
being, and European defence should continue to 
be based on the integration of European and 
United States forces in NATO. The size of the 
defence problem facing Europe has been describ-
ed in Chapter I ; it makes nonsense of proposals 
for defence on a national or purely European 
basis. The unparalleled achievements of NATO 
as a collective defence organisation ; the com-
plexity and success of that organisation ; and the 
surprising extent of continued French participa-
tion in it are described in Chapter II and 
Appendix IV. In Chapter Ill of the explanatory 
memorandum the Committee examines the 
United States commitment to NATO. It believes 
that there are good prospects that substantial 
United States forces will continue to be main-
tained in Europe, provided that the European 
countries continue to improve their own defence 
contribution in close relation to the increase in 
their GNP. 
Paragraph 3 
9.4. The Committee in Chapters IV, V and VI 
of the explanatory memorandum has examined 
the possibility and desirability of developing col-
lective defence arrangements in a more strictly 
European framework, the chapters being devoted 
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to the Eurogroup, the European Communities 
and WEU respectively. While the Committee 
does not exclude the possibility of the European 
Community assuming defence functions in the 
future, it concludes that for the time being the 
only desirable and likely development will be 
the Eurogroup, which will permit a certain 
European consensus on defence policy to emerge 
within NATO, and which will stimulate improve-
ments in the European defence efforts. 
Paragraph 4 
9.5. A majority of the Committee regrets the 
absence of French forces from the integrated 
NATO commands which reduces the effectiveness 
of the whole western defence effort. The Com-
mittee sees no evidence that in present circum-
stances French forces would be reintegrated in 
any purely European common defence structure 
that could be prepared, and urges therefore that 
French policy towards NATO should be re-
examined. 
Paragraph 5 
9.6. The Committee stresses in Chapter VI the 
need for the present defence activities of the 
WEU Council to continue, but does not recom-
mend that they should be increased. 
Paragraph 6 
9.7. The progress of East-West negotiations is 
reviewed in Chapter VIII. The Committee stres-
ses the importance of the NATO proposals for 
mutual and balanced force reductions and belie-
ves that there are now better prospects for con-
crete negotiations, although even if progress is 
made actual reductions are unlikely to be agreed 
for some years. The Committee believes that 
provided a satisfactory agreement is reached on 
the Berlin question, and provided the NATO 
countries continue to concert their position, 
further progress towards a conference on secu-
rity and co-operation in Europe will contribute 
to a lessening of tension. In Chapter VIII it calls 
attention to the need to make progress on other 
measures of disarmament. 
Paragraph 7 
9.8. The Committee recognises that its present 
findings are tentative and that a review will be 
called for in a few years' time. 
ticipation de la France a l'O.T.A.N. est exposee 
au chapitre II (notamment dans les paragraphes 
2.10. et 2.11.) et a !'annexe IV; la designation 
de M. Brosio comme representant charge de 
poursuivre des conversations exploratoires avec 
le gouvernement sovietique est examinee aux pa-
ragraphes 8.5. et 8.6. La commission etudie le 
controle parlementaire de la defense occidentale 
au chapitre VII et conclut que l'Assemblee de 
l'U.E.O. doit continuer a constituer un impor-
tant « forum » parlementaire europeen pour 
l'examen des activites de defense actuelles du 
Conseil de l'U.E.O. et, pour le moment, des 
aspects generaux de la defense collective. La 
commission souligne neanmoins la necessite pour 
l'Assemblee de disposer d'une base plus souple et 
de liens plus etroits avec la Communaute euro-
peenne lorsque le Royaume-Uni y aura adhere; 
certains membres ont estime que des liens de-
vraient etre etablis avec le Parlement europeen, 
mais d'autres ont souligne les difficultes de cette 
formule. La commission ne presente done, pour 
l'instant, aucune recommandation officielle con-
cernant la composition de l'Assemblee. 
Paragraphes 1 et 2 du projet de recommandation 
9.3. Il ne doit y avoir, pour !'instant, aucune 
modification des institutions internationales de 
defense existantes et il convient que la defense 
de l'Europe continue d'etre fondee sur !'integra-
tion des forces americaines et europeennes au 
sein de l'O.T.A.N. La dimension du probleme de 
defense auquel l'Europe se trouve confrontee a 
ete definie au chapitre I : dans de telles condi-
tions, les propositions tendant a assurer la de-
fense sur une base nationale ou purement euro-
peenne n'ont aucun sens. Les realisations exem-
plaires de l'O.T.A.N. en tant qu'organisation de 
defense collective, la complexite et le succes de 
cette organisation et la mesure surprenante dans 
laquelle la France continue d'y participer, sont 
decrits au chapitre II et a l'annexe IV. Dans le 
chapitre Ill de !'expose des motifs, la commis-
sion analyse !'engagement des Etats-Unis envers 
l'O.T.A.N. Elle estime qu'il y a de fortes chances 
pour que d'importantes forces americaines conti-
nuent d'etre maintenues en Europe, a condition 
que les pays europeens continuent d'ameliorer 
leur contribution a la defense en fonction de 
!'augmentation de leur P.N.B. 
Paragraphe 3 
9.4. La commission a etudie, dans les chapitres 
IV, V et VI de !'expose des motifs la possibilite 
et l'opportunite de mettre au point des mesures 
de defense collective dans un cadre plus stricte-
ment europeen ; ces chapitres traitent respective-
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ment de l'Eurogroupe, des Communautes euro-
peennes et de l'U.E.O. Bien qu'elle n'exclue pas 
la possibilite de voir la Communaute europeenne 
assumer ulterieurement des fonctions de defense, 
elle conclut que la seule evolution souhaitable 
et vraisemblable, pour !'instant, sera celle de 
l'Eurogroupe qui permettra la formation d'un 
certain consensus europeen en matiere de poli-
tique de defense au sein de l'O.T.A.N. et stimu-
lera !'amelioration des efforts de defense euro-
peens. 
Paragraphe 4 
9.5. La commission, dans sa majorite, regrette 
!'absence des forces franc;aises dans les comman-
dements integres, ce qui reduit l'efficacite de 
!'ensemble de !'effort de defense occidental. Rien 
ne lui permet de penser que, dans les circons-
tances actuelles, les forces franc;aises puissent 
etre reintegrees dans une structure de defense 
commune purement europeenne et elle insiste 
done pour une revision de la politique de la 
France a l'egard de l'O.T.A.N. 
Paragraphe 5 
9.6. La commission met en relief au chapitre VI 
la necessite de voir le Conseil de l'U.E.O. pour-
suivre les activites de defense qui sont les sien-
nes actuellement, sans recommander pour autant 
leur extension. 
Paragraphe 6 
9.7. Le progres des negociations Est-Ouest est 
passe en revue au chapitre VIII. La commission 
souligne !'importance des propositions de 
l'O.T.A.N. en faveur de reductions mutuelles et 
equilibrees de forces et elle estime que les 
perspectives de negociations concretes se sont 
ameliorees bien que, meme si des progres sont 
enregistres, aucune reduction veritable ne sera 
vraisemblablement decidee avant quelques an-
nees. La commission estime egalement, qu'a con-
dition que l'on parvienne a un accord satisfaisant 
sur la question de Berlin et que les pays de 
l'O.T.A.N. continuent de concerter leur attitude, 
tout nouveau progres dans le sens d'une confe-
rence sur la securite et la cooperation en Europe 
contribuera a la detente. Au chapitre VIII, elle 
attire !'attention sur la necessite de progresser en 
ce qui concerne les autres mesures de desarme-
ment. 
Paragraphe 7 
9.8. La commission reconnait que ses conclu-
sions actuelles sont provisoires et devront etre 
revues dans quelques annees. 
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APPENDIX I 
Comparaison of NATO and Warsaw Pact defence efforts - 1970 
Defence Defence Total Defence Defence Total 
expen- expen- armed expen- expen- armed 
diture diture forces diture diture forces 
$m 0 thousands as Yo GNP (1971) $m 0 thousands as Yo GNP (l97l) 
Belgium 688 2.8 97 279 3.1 148 Bulgaria 
France 5,982 4.0 502 1,765 5.8 185 Czechoslovakia 
Germany 6,188 3.3 467 1,990 5.9 126 GDR 
Italy 2,599 2.8 414 511 3.5 103 Hungary 
Luxembourg 8 0.9 0.5 2,220 5.2 265 Poland 
Netherlands 1,106 3.5 117 750 3.5 160 Rumania 
United Kingdom 5,950 4.9 381 
Total WEU 22,521 3.7 1,977 7,515 4.9 987 Total 
Denmark 368 2.3 41 
Greece 453 4.9 159 
Norway 376 2.9 36 
Portugal 398 6.5 218 
Turkey 503 3.7 509 
Total NATO Europe 24,619 3.7 2,939 
Canada 1,931 2.5 85 
United States 76,507 7.8 2,699 53,900 11.0 3,375 USSR 
Total NATO 103,057 6.0 5,723 61,415 9.6 4,362 Total Warsaw Pact 
80'1M"rAS: Adapted from "Military Balance 1971-1972" (International Institute for Strategic Studies). Note that 
figures are not directly comparable with defence effort statistics (to NATO definition) published in reports of the 
Committee on Defence Questions and Armaments in the spring of each year. 
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ANNEXE I 
Comparaison entre les efforts IU defense de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie - 1970 
Depenses Depenses Total des Depenses Depenses Total des 
de de forces de de forces 
defense defense armees defense defense armees 
(en (en %du (milliers) (en (en % du (milliers) 
millions millions 
de $) P.N.B.) (1971) de $) P.N.B.) (1971) 
Belgique 688 2,8 97 279 3,1 148 Bulga.rie 
France 5.982 4,0 502 1.765 5,8 185 Tch6coslova.quie 
Allema.gne 6.188 3,3 467 1.990 5,9 126 R.D.A. 
Italie 2.599 2,8 414 511 3,5 103 Hongrie 
Luxembourg 8 0,9 0,5 2.220 5,2 265 Pologne 
Pa.ys-Bas 1.106 3,5 117 750 3,5 160 Rouma.nie 
Roya.ume-Uni 5.950 4,9 381 
Total U.E.O. 22.521 3,7 1.977 7.515 4,9 987 Total 
Da.nema.rk 368 2,3 41 
Grece 453 4,9 159 
Norv~ge 376 2,9 36 
Portuga.l 398 6,5 218 
Turquie 503 3,7 509 
Total pa.ys europeens 
de l'O.T.A.N. 24.619 3,7 2.939 
Ca.na.da. 1.931 2,5 85 
Etats-Unis 76.507 7,8 2.699 53.900 11,0 3.375 U.R.S.S. 
Total O.T.A.N. 103.057 6,0 5.723 61.415 9,6 4.362 Total Pa.cte de Va.rsovie 
Source: D'apres « L'equilibre m.ilitaire 1971-72 • (International Institute for Strategic Studies). D convient de noter 
que ces chiffres ne sont pas directement comparables aux statistiques de l'effort de defense (selon la definition 
O.T.A.N.) publiees chaque printemps dans les rapports de la Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
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APPENDIX II 
Strategic missile balance 
Autumn 1971 
United States Soviet Union 
No. of Independent Total No. of IOBMa 
missiles warheads independent missiles 
each warheads 
Minuteman 1 and 2 900 1 900 ICB~I 1510 
Minuteman 3 lOO 3 300 IRBM and MRBM 700 
Titan 54 1 54 
Total 1054 1254 Total 2210 
SLBMs No. of SLBMs 
submarines 
on nuclear 
Polaris 39 624 1 624 submarines 350 * 
on diesel 
Poseidon 2 32 10 320 submarines 90 
Total 41 656 944 Total 440 
Total ICBMs+SLBMs 1710 2198 




Minuteman 1 and 2 500 1 500 
Minuteman 3 500 3 1500 
Titan 54 1 54 * Expected to reach equality with United States (656) by 1973. 
Total 1054 2054 
SLBMs No. of 
submarines 
Polaris 10 160 1 160 
Poseidon 31 496 10 4960 
Total 41 656 5120 
Total ICBMs+SLBMs 1710 7174 
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L'equilibre en matiere de missiles strategiques 
A utomne 1971 
Etats-Unis Union Sovietique 
Nombre Total des 
ICBM Nombre de d'ogives inde- ogives Nombre de missiles pendantes indepen- missiles 
par missile dantes 
Minuteman 1 et 2 900 1 900 ICBM 1.510 
Minuteman 3 100 3 300 IRBM et MRBM 700 
Titan 54 1 54 
Total 1.054 1.254 Total 2.210 
BLBM Nombre de BLBM 
sous-marina a bord de sous-
Polaris 39 624 1 624 marina nucleaires 350 * 
de sous-marina 
Poseidon 2 32 10 320 diesel 90 
Total 41 656 944 Total 440 
Total ICBM+ IRBM 
Total ICBM + SLBM 1.710 2.198 +MRBM+SLBM 2.650 
Estimations pour 1975 
ICBM 
Minuteman 1 et 2 500 1 500 
Minuteman 3 500 3 1.500 • On compte que d'ici 1973, 
ce nombre sera egal a celui des 
Titan 54 1 54 Etats-Unis (656). 
Total 1.054 2.054 
BLBM Nombre de 
sous-marins 
Polaris 10 160 1 160 
Poseidon 31 496 10 4.960 
Total 41 656 5.120 




A. The balance of forces in Europe 
Northern Central Commands Southern Conrno1a.nd 
NATO Warsaw (of which NATO Warsaw (of which Pact USSR) Pact USSR) 
Combat and direct support 
troops (thousands) 580* 960 588 525 385 90 
Main battle tanks in service 5,500 16,000 10,000 2,250 5,700 1,600 
Tactical aircraft in service 
all types 2,000 4,180 2,700 850 1,180 570 
- light bombers 150 280 200 - 30 30 
- fighter /ground attack 1,150 1,400 1,100 400 150 50 
- interceptors 300 2,100 1,100 275 900 450 
- reconnaissance 400 400 300 125 lOO 40 I 
• Excluding French troops of which there are 62,000 in Germany and 61,500 in France. 
Sowrce: "The Military Balance 1971-72", International Institute for Strategic Studies. 
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ANNEXE Ill 
A. L'equilibre des forces en Europe 
Commandements septentrional Commandement meridional 
et central 
O.T.A.N. Pacte de (dont O.T.A.N. Pacte de (dont Varsovie l'U.R.S.S.) Varsovie l'U.R.S.S.) 
Troupes de combat et 
d'appui direct 
(en milliers d'hommes) 580* 960 588 525 385 90 
Principaux chars de combat 
en service 5.500 16.000 10.000 2.250 5.700 1.600 
A vions tactiques en service 
de tous types 2.000 4.180 2.700 850 1.180 570 
- bombardiers Iegers 150 280 200 - 30 30 
- chasseurs d'attaque au sol 1.150 1.400 1.100 400 150 50 
- avions d'interception 300 2.100 1.100 275 900 450 
- avions de reconnaissance 400 400 300 125 100 40 
* A !'exclusion des troupes fran<;aises dont 62.000 hommes se trouvent en Allemagne et 61.500 en France. 
Source: • L'equilibre militaire 1971-72 •, International Institut.e for Strategic Studies. 
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Aircraft and com- Sub- craft, Landing Lan<Ung Cruisers ers and torpedo 
carriers man do marines 
escorts missile ships craft 
carriers boats, 
etc. 
France 2 20 2 46 14 9 10 
Germany 12 33 46 24 
Italy 8 4 21 43 3 23 
Netherlands 6 2 18 6 12 
United Kingdom 4 2 41 3 87 4 2 26 
WEU 6 2 87 ll 205 ll3 14 95 
Denmark 4 6 20 
Greece 2 12 19 14 8 
Norway 15 5 48 
Portugal 4 13 15 4 
Turkey 10 10 35 
NATO Europe 6 2 122 ll 251 250 28 107 
Canada 4 20 
United States 33 7 157 32 557 37 ll5 100 
NATO 39 9 283 43 828 287 143 207 
Bulgaria 2 2 16 10 
GDR 4 105 18 
Poland 6 3 36 16 10 
Rumania 16 
Total 8 9 173 16 38 
USSR 2 395 25 200 700 100 130 
Total Warsaw Pact - 2 403 25 209 873 ll6 168 
Source: Jane's Fighting Ships 1970-71. 
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B. L'equilibre des forces navales 
Porte- Patrouil-Mli- Des- leurs et Navires Peniches 
Porte- cop teres Sous- troyers vedettes de de et trans- Croiseurs 
avions ports de marins et escor- lance- debar- debar-
comman- teurs 
missiles, quement quement 
dos etc. 
France 2 20 2 46 14 9 10 
Allemagne 12 33 46 24 
Italie 8 4 21 43 3 23 
Pays-Bas 6 2 18 6 12 
Royaume-Uni 4 2 41 3 87 4 2 26 
U.E.O. 6 2 87 11 205 113 14 95 
Danemark 4 6 20 
Grece 2 12 19 14 8 
Norvege 15 5 48 
Portugal 4 13 15 4 
Turquie 10 10 35 
Pays europeens 
de l'O.T.A.N. 6 2 122 11 251 250 28 107 
Canada 4 20 
Etats-Unis 33 7 157 32 557 37 115 lOO 
O.T.A.N. 39 9 283 43 828 287 143 207 
---
Bulga.rie 2 2 16 10 
R.D.A. 4 105 18 
Pologne 6 3 36 16 10 
Roumania 16 
Total 8 9 173 16 38 
U.R.S.S. 2 395 25 200 700 100 130 
Total dn Pacte de Varsovie 
- 2 403 25 209 873 116 168 
Sowce: Jam~'s Fighting Ships 1970-71. 
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APPENDIX IV 
Structure of the North Atlantic Treaty Organisation 
TABLE OF CONTENTS 
Scope 
I. Civil structure 
(a) International staff 
(b) The civilian agencies 
(i) Central Europe Operating Agency 
(ii) NATO Maintenance and Supply Agency 
(iii) the NATO Hawk Production and Logistics Organisation 
(iv) NATO Air Defence Ground Environment Management Office 
(v) NATO Multi-role Combat Aircraft Development and Production Management 
Agency 
(vi) NATO Integrated Communications System Management Agency 
II. The military structure 
(a) The Military Committee and International Military Staff 
(b) The Military Commands 
(c) The Military Agencies 
The Advisory Group for Aerospace Research and Development 
The NATO Defence College 
The SHAPE Technical Centre 
The SACLANT Anti-Submarine Warfare Centre 
(d) NATO forces 
Air Defence Forces of ACE 
Standing Naval Force Atlantic 
ACE Mobile Force 
Military exercises 
Scope 
'fhis appendix describes briefly the structure 
of the North Atlantic Treaty Organisation, its 
international staffs, specialised agencies, and 
integrated military headquarters. 
Under the international staff which serves 
the Council and its subsidiary bodies in Brussels 
(this is the civilian staff under the Secretary-
General who is simultaneously Chairman of the 
North Atlantic Council) the paper describes also 
the six civilian defence support agencies : 
Central Europe Operating Agency (Pipelines) ; 
the NATO Maintenance and Supply Agency 
138 
(NAMSA) ; the Hawk Management Office; the 
NADGE Management Office, the MRCA Man-
agement Office, and the Integrated Communica-
tions Systems Agency (NICSMA). 
The paper then describes the international 
military staff which services the Military Com-
mittee ; some 30 integrated main and subordinate 
headquarters which come under the Military 
Committee ; the 8 independent agencies respon-
sible to the Military Committee ; the 2 scientific 
research centres belonging to SHAPE and 
SACLANT respectively : there are finally some 
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ANNEXE IV 
Structure de l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord 
TABLE DES MATIERES 
Portae de l'etude 
I. Structure civile 
(a) Personnel international 
(b) Les agences civiles 
(i) Agence Centre-Europe d'exploitation 
(ii) Agence O.T.A.N. d'entretien et d'approvisionnement 
(iii) Organisation O.T.A.N. de production et de logistique HAWK 
(iv) Bureau de gestion NADGE 
(v) Bureau de gestion O.T.A.N. pour la mise au point et la production d'un avion 
de combat polyvalent (MRCA) 
(vi) Agence de gestion O.T.A.N. pour le systeme integra de telecommunications 
II. La structure militaire 
(a) Le Comite militaire de l'Etat-major militaire international 
(b) Les commandements militaires 
(o) Les organismes militaires 
Le Groupe consultatif pour la recherche et les realisations aerospatiales 
Le College de defense de l'O.T.A.N. 
Le Centre technique du SHAPE 
Le Centre de recherches anti-sous-marines du SACLANT 
(d) Les forces O.T.A.N. 
Forces de defense aerienne du Commandement allie en Europe 
La force navale permanente de l'Atlantique 
La force mobile du Commandement allie en Europe 
Manreuvres militaires 
Portee de l'etude 
La presente annexe decrit brievement la 
structure de !'Organisation du Traite de l'Atlanti-
que Nord, de son personnel international, de ses 
agences specialisees et de ses commandements 
militaires integres. 
Sous la rubrique du personnel international 
travaillant pour le Conseil et ses organismes subsi-
diaires a Bruxelles (c'est-a-dire le personnel civil 
relevant du Secretaire general qui est en meme 
temps President du Conseil de l'Atlantique nord), 
ce document tient compte egalement de six agen-
ces civiles de soutien de la defense : l'Agence 
Centre-Europe d'exploitation (pipelines) ; l'A.gen-
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ce O.T.A.N. d'entretien et d'approvisionnement 
(NAMSA) ; !'Organisation O.T.A.N. de produc-
tion et de logistique HAWK ; le Bureau de 
gestion NADGE, le Bureau de gestion MRCA 
et l'Agence de gestion du systeme inttSgre de 
telecommunications (NICSMP). 
Le document s'attache ensuite au personnel 
militaire international qui assure le fonctionne-
ment du Comite militaire, d'une trentaine de com-
mandements integres principaux et subordonnes 
et des huit agences independantes relevant du 
Comite militaire, des deux centres de recherche 
scientifique appartenant respectivem.ent au 
SHAPE et au SACLANT·. Enfin, certai.D.S para· 
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paragraphs on NATO forces, including the 2 
integrated military forces - ACE Mobile Force 
and the Standing Naval Force Atlantic. 
I. Civil structure 
(a) International staff 
The North Atlantic Council is the supreme 
decision-making body of NATO. Since France 
withdrew from the military structure, the 
Defence Planning Committee on which France is 
not represented has in fact assumed the functions 
previously discharged by the Council, which con-
cern integrated defence. The Secretary-General 
of NATO, besides being the head of the inter-
national staff which services the Council and 
Defence Planning Committee, is also Chairman 
of both these bodies at whatever level (Ministerial 
or Permanent Representative) they meet 1 • 
As a result of this arrangement the autho-
rity of the NATO Secretary-General is unique 
among Secretaries-General of international organ-
isations, and it may be supposed that the 
authority of the international staff is indirectly 
enhanced by this arrangement. Committees of 
the Council, for example, are chaired by senior 
members of the staff. 
The international staff numbers some 320 
"officer grade" members drawn from all member 
countries. Some, particularly in the more res-
ponsible positions, are seconded from national 
foreign services and Defence Ministries for a few 
years, others are directly recruited by NATO. 
The staff is divided into the four main divisions 
of : Political Affairs ; Defence Planning Policy ; 
Defence Support ; and Scientific Affairs, 
together with the executive secretariat which is 
responsible among other things for the NATO 
Situation Centre designed to keep the Council 
continuously abreast of political and military 
developments in a period of tension or crisis. 
The annual operating budget of the international 
staff is about $10 million (the NATO civil 
budget) to which all member countries contribute 
in accordance with a cost-sharing formula 
1. Originally the Secretary-General presided only at 
meetings of the Council at Permanent Representative 
level, but towards the end of the tenure of office of the 
first Secretary-General, Lord Ismay, it was decided to 
enhance his political status by having him preside at 
Ministerial meeti~ of the Council as well. 
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originally based on Gross National Product; 
the WEU countries together pay about two-
thirds of this budget. 
(b) The civilian agencies 
Six independent civilian agencies concerned 
with defence support functions report directly 
to the Council. Others concerned with specific 
weapons production projects have existed in the 
past but have been wound up when production 
was completed (e.g. F-104 aircraft). 
(i) Central Europe Operating Agency (CEOA) 
This Agency was established in 1957 and 
is responsible for operating the petroleum pipe-
line and storage support system which NATO 
has constructed in Central Europe. There are 
eight member countries (Belgium, Canada, 
France, Germany, Luxembourg, Netherlands, the 
United Kingdom, the United States). It has an 
annual operating budget of about $1.5 million, 
an international headquarters staff of some 16 
officer grade. Like two other agencies, Hawk 
and Agard (see below) this Agency is still located 
in France (Versailles). 
(ii) NATO Maintenance and Supply Agency 
(NAllfSA) 
The organisation was established in 1958 to 
provide central management for the supply of 
spare parts for certain sophisticated electronic 
equipment used in common by several countries. 
Its primary objective is to minimise logistic 
support costs for such weapon systems and equip-
ment. 
All NATO countries except Iceland and 
Canada participate. 
NAMSA operates under the control of a 
Board of Directors composed of member coun-
tries' representatives. It comprises : 
- a headquarters located in Luxembourg 
City with a staff of 50 persons ; 
- a NATO Supply Centre, located in 
Capellen near Luxembourg, with a staff 
of 600 persons ; 
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graphes ont trait aux forces de l'O.T.A.N., notam-
ment aux deux forces militaires integrees : la 
Force mobile du Commandement allie en Europe 
et la Force navale permanente de l'Atlantique. 
I. Structure civile 
(a) Personnel international 
Le Conseil de l'Atlantique nord est l'organe 
de decision supreme de l'O.T.A.N. Depuis le re-
trait de la France de !'organisation militaire 
integree, le Comite des plans de defense, auquel 
elle n'est pas representee, a assume en fait les 
fonctions qui etaient auparavant celles du Conseil 
en ce qui concerne la defense integree. Le Secre-
taire general de l'O.T.A.N. ne dirige pas seule-
ment le personnel international qui assure le fonc-
tionnement du Conseil et du Comite des plans de 
defense, il preside egalement ces deux organismes 
a quelque niveau qu'ils se reunissent (celui des 
ministres ou des representants permanents) 1 • 
Du fait de cet arrangement, le Secretaire 
general de l'O.T.A.N. jouit d'une autorite sans 
egale parmi les secretaires generaux des organisa-
tions internationales et l'on peut presumer que 
celle du personnel international s'en trouve indi-
rectement renforcee. Les comites du Conseil, par 
exemple, sont presides par des fonctionnaires de 
grade eleve. 
Le personnel international comprend quelque 
320 fonctionnaires « de grade administratif» ori-
ginaires de !'ensemble des pays membres. Certains, 
notamment ceux qui occupent les postes de tres 
haute responsabilite, sont detaches pour quelques 
annees par les ministeres des affaires etrangeres 
et de la defense de leur pays d'origine, tandis 
que d'autres sont directement recrutes par 
l'O.T.A.N. Le personnel se repartit en quatre 
divisions principales : la Division des affaires 
politiques, la Division des plans et de la politique 
de defense, la Division du soutien de la defense 
et la Division des affaires scientifiques, avec le 
secretariat executif charge, entre autres choses, 
du Centre de situation de l'O.T.A.N. destine a 
tenir le Conseil constamment au fait des evene-
ments politiques et militaires en periode de ten-
sion ou de crise. Le budget annuel relatif au 
1. A l'origine, le Secretaire general ne presidait que les 
reunions du Conseil au niveau des representants perma-
nents, mais, vers la fin du mandat du premier secretaire 
general, Lord Ismay, il fut decide de rehausser sa position 
sur le plan politique en lui confiant egalement la presidence 
des reunions ministerielles du Conseil. 
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personnel international est de l'ordre de 10 mil-
lions de dollars (budget civil de l'O.T.A.N.) et tous 
les pays membres y contribuent selon une formule 
de partage des depenses qui reposait a l'origine 
sur le Produit National Brut. L'ensemble des pays 
de l'U.E.O. en supporte environ les deux tiers. 
(b) Les agences civiles 
Six agences civiles independantes assumant 
un role de soutien de la defense relevent directe-
ment du Conseil. Il en a existe d'autres pour les 
programmes de production d'armes specifiques, 
mais elles ont ete dissoutes lorsque leur tache a ete 
terminee (la production du F-104, par exemple). 
(i) Agence Centre-Europe d'exploitation (CEOA) 
Cette agence, fondee en 1957, est chargee 
d'assurer le fonctionnement du reseau de pipe-
lines et de depots de carburants installes par 
l'O.T.A.N. dans le secteur Centre-Europe. Huit 
pays en font partie : la Belgique, le Canada, la 
France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Son bud-
get annuel s'eleve a 1,5 million de dollars environ 
et elle emploie 16 fonctionnaires internationaux 
de «grade administratif». A l'instar de deux 
autres agences, Hawk et Agard, dont il est ques-
tion plus loin, elle se trouve en France, a V er-
sailles. 
(ii) Agence O.T.A.N. d'entretien et d'approvi-
sionnement (NAMSA) 
Cette agence a ete creee en 1958 pour assurer 
la gestion centrale de l'approvisionnement en pie-
ces detachees et la maintenance de certains sys-
temes d'armes et de certains materiels electro-
niques de pointe utilises en commun par plusieurs 
pays membres. 
Elle vise essentiellement a minimiser les frais 
de soutien logistique pour ces systemes d'armes 
et ce materiel. 
Tousles pays de l'O.T.A.N., a !'exception de 
l'Islande et du Canada, y participent. 
La NAMSA fonctionne sous les auspices d'un 
Comite de directeurs compose des representants 
des pays membres. Elle se compose : 
- du siege, situe dans la ville de Luxem-
bourg, et qui emploie 50 personnes ; 
- d'un centre de fournitures O.T.A.N., situe 
a Capellen pres de Luxembourg, et qui 
emploie 600 personnes ; 
·- a Procurement Centre, located in 
Koblenz, Germany, with a staff of 50 
:persons. 
'The main weapons systems and programmes 
supported by NAMSA include: the Nike, Honest 
John, Bullpup and Hawk missiles, the F-104G 
aircraft, the Early Warning, Ace-High, 
SATCOM and NADGE electronic systems, and 
the NATO Missile Firing Installation in Crete 
(NAMFI). 
NAMSA has an administrative budget of 
approximately $6 million and an operational 
budget of approximately $60 million per year. 
(iii) The NATO Hawk Production and Logistics 
Organisation (HAWK) 
This organisation was established in 1959 
and supervised the joint production programme 
for the Hawk anti-aircraft missile which was 
completed in 1967. The organisation is now 
concerned with continuing logistic support and 
a limited improvement programme. Belgium, 
France, Germany, Italy and the Netherlands 
participate. The operating budget is over $1 mil-
lion and the international staff numbers some 
10 officer grade. 
(iv) NATO Air Defence Ground Environment 
Management Office (NADGEMO) 
This management office is responsible for 
the construction of the NADGE project (see 
below). It is located in Brussels and it has an 
international staff of about 90. All NATO coun-
tries participate except Iceland. 'fotal expendi-
ture authorised for the NADGE project is £110 
million. 
(v) NATO Multi-?"i)le Combat Aircraft Develop-
ment and Production Management Agency 
(NAMMA) 
Established in 1969 to supervise the develop-
ment and production of the MRCA. Germany, 
Italy, and the United Kingdom participate. 
Located in Munich, Germany. Staff number 
112 including 65 officer grades. 
(vi) NATO Integrated Communications System 
Management Agency (NICSMA) 
Agency now being established in Brussels to 
supervise the integrated civil and military com-
munications network that is to be established 
over the next 5 to 10 years. $50 million to $70 
million already funded for this programme. 
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11. The military structure 
(a) The Military Committee and International 
Military Staff 
On the military side of NATO, coming 
immediately under the Council, is the Military 
Committee on which all member countries are 
represented except Iceland (which has no armed 
forces) and France (which has withdrawn from 
the military structure) 1 . 
The Military Committee meets occasionally 
at the level of Chiefs-of-Staff but, like the 
Council, is organised to operate on a continuing 
basis, member countries having appointed a 
senior officer as their permanent representative 
to the Military Committee. As with the North 
Atlantic Council, the Chairman of the Military 
Committee is appointed on a permanent basis, 
chairmanship is not provided by a military 
representative of the participating country. The 
present Chairman is General Johannes Steinhoff 
(Germany). 
Since 1967 the Military Committee has been 
serviced by an International Military Staff 
located at NATO headquarters in Brussels which 
numbers some 140 officers drawn from the armed 
services of the 13 participating countries. 
Under the Military Committee come the 
integrated military commands and a number of 
specialised military agencies which are described 
below. Unlike the international civilian staff, 
the service officers serving the International 
Military Staff and the integrated NATO head-
quarters continue to be paid by their national 
governments, and wear the uniforms of their 
national services. The NATO military budget 
which covers the operating costs of the head-
quarters and military agencies, and the pay of 
the staff of the latter, but not the pay of the 
service officers, amounts to some $80 million to 
$100 million per year. 
(b) The Military Commands 
Immediately under the Military Committee 
come the three major commands : Allied Com-
mand Europe, with its headquarters (SHAPE) 
at Casteau in Belgium ; Allied Command Atlan-
tic with its headquarters at Norfolk, Virginia, 
United States ; and Allied Command Channel 
I. France, however, maintains a military mission to 
the Military Committee. 
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- d'un centre d'achat, situe a Coblence en 
Allemagne, et qui emploie 50 personnes. 
Les principaux systemes et programmes d'ar-
mes appuyes par la NAMSA comprennent: les 
missiles Nike, Honest John, Sidewinder, Bullpup 
et Hawk, l'avion F-104G, les systemes electroni-
ques Early Warning, Ace-High, SATCOM et 
NADGE et !'installation O.T.A.N. de lancement 
de missiles situee en Crete (NAMFI). 
La NAMSA dispose d'un budget adminis-
tratif de l'ordre de 6 millions de dollars et d'un 
budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 
60 millions de dollars. 
(iii) L'organisation O.T.A.N. de production et 
de logistique HAWK 
Cette organisation a ete creee en 1959 pour 
superviser le programme de production commune 
du missile sol-air Hawk qui a pris fin en 1967. 
Elle s'interesse actuellement au probleme du sou-
tien logistique permanent ainsi qu'a un program-
me limite d'amelioration. La Belgique, la France, 
l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas en font partie. 
Son budget depasse un million de dollars et elle 
emploie une dizaine de fonctionnaires internatio-
naux de «grade administratif». 
(iv) Le bureau de gestion NADGE (NADGEMO) 
Ce bureau de gestion est charge de la reali-
sation du programme NADGE (voir ci-dessous). 
Il est installe a Bruxelles et emploie quelque 
90 fonctionnaires internationaux. Tous les pays 
de l'O.T.A.N. y participant, a !'exception de l'Is-
lande. 
(v) Agence de gestion O.T.A.N. pour la mise au 
point et la production d'un avion de combat 
polyvalent MROA (NAMMA) 
Cet organisme a ete cree en 1969 pour super-
viser la mise au point et la production du MRCA. 
L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni y partici-
pent. Il est installe a Munich, en Allemagne. Il 
emploie 112 personnes dont 65 de « grade admi-
nistratif». 
(vi) Agence de gestion O.T.A.N. pour le systeme 
integre de telecommunications (NIOSMA) 
Cet organisme, en cours d'installation a 
Bruxelles, est destine a superviser le reseau de 
telecommunications integrees civiles et militaires 
qui doit etre etabli au cours des cinq a dix pro-
chaines annees. Des credits de 50 a 70 millions de 
dollars ont deja ete degages pour ce programme. 
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ll. La structure militaire 
(a) Le Comite militaire de l'Etat-major militaire 
international 
Sur le plan militaire, l'organisme O.T.A.N. 
directement subordonne au Conseil est le Comite 
militaire ou sont representes tous les pays mem-
bres a !'exception de l'Islande (qui ne possede pas 
de forces armees) et de la France (qui s'est 
retiree de !'organisation militaire) 1• 
Le Comite militaire se reunit de temps en 
temps a l'echelon des chefs d'etat-major, mais a 
l'instar du Conseil, il est organise pour sieger de 
fa~on permanente, chaque pays membre ayant 
designe un officier superieur qui est son repre-
sentant militaire permanent au sein du comite. 
Comme au Conseil de l'Atlantique nord, le Pre-
sident du Comite militaire est designe sur une 
base permanente ; la presidence n'est pas assuree 
par le representant militaire d'un des pays parti-
cipants. Le president du comite est actuellement 
le general J ohannes Steinhoff (Allemagne). 
Depuis 1967, le Comite militaire dispose d'un 
etat-major militaire international installe au siege 
de l'O.T.A.N., a Bruxelles, et qui comprend quel-
que 140 officiers appartenant aux forces armees 
des 13 pays participants. 
Du Comite militaire dependent les comman-
dements militaires integres et un certain nombre 
d'agences militaires specialisees dont il est ques-
tion plus loin. Contrairement au personnel inter-
national civil, les officiers appartenant au 
personnel militaire international et aux etats-
majors integres de l'O.T.A.N. continuent de rece-
voir leur solde de leurs gouvernements nationaux 
et de porter l'uniforme de leurs unites nationales. 
Le budget militaire de l'O.T.A.N. qui couvre les 
frais de fonctionnement du quartier general et 
des agences militaires ainsi que le traitement du 
personnel de ces dernieres, mais non les soldes 
des officiers des forces armees, est de l'ordre de 
80 a 100 millions de dollars par an. 
(b) Lea commandements militaires 
Dependent directement du Comite militaire 
les trois commandements principaux : le Comman-
dement allie en Europe, dont le quartier general 
(SHAPE) se trouve a Casteau en Belgique ; le 
Commandement allie de l'Atlantique, dont le 
quartier general se trouve a Norfolk, en Virginie 
1. La. Fra.nce, nea.nmoins, maintient une mission mili-
ta.ire a.upres du Comite milita.ire. 
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with its headquarters at Northwood, United 
Kingdom. Although the military organisational 
charts showing the headquarters subordinate to 
these three main headquarters include a total of 
69 distinct headquarters, only some 30 of these 
are manned by integrated military staff drawn 
from various NATO countries. The remaining 
headquarters shown on paper are essentially 
national headquarters in peacetime which are due 
to assume NATO functions in an emergency. Of 
the 30 integrated headquarters representing 
distinct command responsibilities, a number are 
eo-located in one building or complex as in the 
case of a subordinate land headquarters and its 
supporting tactical air force headquarters. 
Except for air defence, for which the 
Supreme Allied Commander Europe assumes 
responsibility in peacetime, the functions of the 
integrated NATO headquarters are essentially 
planning and training functions, but their exist-
ence in peacetime with full communications 
enables them to assume command of assigned and 
earmarked forces immedia:ely in an emergency. 
(c) The Military Agencies 
There are seven specialised military agencies 
which come directly under the Military Com-
mittee, and two research centres coming under 
SACLANT and SACEUR. There are four small 
technical agencies with communications respon-
sibilities: Allied Communications Security 
Agency ; Allied Long Lines Agency ; Allied 
Radio Frequency Agency, all located in Brus-
sels ; and the Allied Naval Communications 
Agency in London. They are staffed by a total 
of 14 officers and 10 civilians. There is also the 
Military Agency for Standardisation located in 
Brussels in which all the countries represented 
on the Military Committee plus France parti-
cipate. 
The Advisory Group for Aerospace Research 
and Development (AGARD) located in Neuilly, 
Paris, France, has an international technical and 
administrative staff of about 40. It has an 
advisory role for the most efficient use of 
national research and development capabilities in 
the aerospace field. 
The NATO Defence College (NDC), founded 
in 1951 and now located in Rome, runs courses 
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for service officers and civilian personnel from 
national civil services of the rank of Colonel or 
the equivalent, designed to familiarise national 
officers and officials with the problems of NATO 
and to prepare them for senior posts on the 
NATO staffs and headquarters. Courses for 
about 50 students las: about five and a half 
months and altogether 2,000 civilians and mili-
tary personnel have attended courses since the 
College was established. There is a Commandant 
and four deputies on the College staff. It relies 
largely on distinguished visitors to give the 
principal lectures on each course. The faculty 
consists of 12 faculty advisers who assist the 
members in their studies. Three of them are 
civilian, nine are officers with the rank of 
Colonel or equivalent of the three services. The 
total number of civilian staff is 49 ; the total 
number of military staff, excluding the support 
element provided by the host nation, is 25. 
The SHAPE Technical Centre (STC) (orig-
inally founded in 1954 as the SHAPE Air 
Defence Technical Centre) is located in The 
Hague. Its programme, which is controlled by 
SACEUR, consists mainly of technical and 
operational studies on behalf of the Supreme 
Allied Commander Europe and of research to 
provide the foundation for future military 
systems and studies. The Centre has a total staff 
of about 350 civilians including over 100 scien-
tists drawn from the participating NATO coun-
tries. Included in the STC programme are 
studies of both immediate and long-term import-
ance to SHAPE and NATO in operational 
research, systems research, command and control, 
including the application of automatic data 
processing techniques, and military communica-
tions. 
The SACLANT Anti-Submarine Warfare 
Centre (SACLANTCEN) was temporarily estab-
lished in 1959 by nine of the NATO nations, and 
since 1963 has been permanently established 
under the financial auspices of all thirteen 
NATO naval nations (including France, in spite 
of its withdrawal from the military structure of 
the Alliance). The Centre comes directly under 
SACLANT and is located within the Italian 
naval base at La Spezia. Some 50 civilian 
research scientists and 200 supporting staff from 
the thirteen nations are engaged in a research 
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(Etats-Unis) ; et le Commandement allie de la 
Manche, dont le quartier general est a Northwood 
.au Royaume-Uni. Bien que les organigrammes 
militaires relatifs aces trois commandements prin-
ICipaux n'indiquent pas moins de 69 quartiers 
generaux subordonnes au total, une trentaine seu-
lement de ceux-ci disposent d'un personnel mili-
taire integre en provenance de differents pays 
de l'O.T.A.N. Les autres figurent sur le papier, 
mais sont essentiellement, en temps de paix, des 
etats-majors nationaux qui, en cas d'urgence, doi-
vent assumer des fonctions O.T.A.N. Sur les 30 
quartiers generaux integres assumant des respon-
sabilites distinctes de commandement, un certain 
nombre cohabitent dans un meme edifice ou en 
un meme lieu, comme c'est le cas d'un quartier 
general terrestre subordonne et du quartier gene-
ral de ses forces aeriennes d'appui tactique. 
A !'exception de la defense aerienne, qui 
releve en temps de paix du Commandement su-
preme allie en Europe, les fonctions des quartiers 
generaux integres de l'O.T.A.N. concernent essen-
tiellement les plans et l'entrainement, mais leur 
~xistence en temps de paix ainsi que leurs reseaux 
de communications leur permettent d'assumer im-
mediatement en cas d'urgence le commandement 
des forces qui leur sont affectees ou reservees 
pour affectation. 
(c) Les organismes militaires 
Sept agences militaires specialisees dependent 
directement du Comite militaire et deux centres 
de recherche du SACLANT et du SACEUR. 
Quatre organismes techniques de moindre impor-
tance sont charges des communications : le Bureau 
allie de securite des transmissions, le Bureau 
allie des lignes a longue distance, le Bureau allie 
des freq1lences radio qui sont fixes a Bruxelles, 
et le Bureau allie des transmissions navales qui se 
trouve a Londres. Ils emploient au total 14 offi-
ciers et 10 civils. Il y a aussi le Bureau militaire 
de standardisation qui se trouve a Bruxelles et 
auquel participent tous les pays representes au 
Comite militaire, plus la France. 
Le Groupe consultatif pour la recherche et 
les realisations aerospatiales (AGARD), qui se 
trouve a Neuilly, pres de Paris, en France, dispose 
d'un personnel technique et administratif inter-
national d'une quarantaine de personnes et joue 
un rOle de conseil pour !'utilisation la plus effi-
cace de la recherche et des capacites de realisa-
tions nationales dans le domaine aerospatial. 
Le College de defense de l'O.T.A.N. (NDC), 
cree en 1951 et qui se trouve mainten.ant a Rome, 
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organise des cours destines aux officiers des forces 
armees et aux personnels civils appartenant aux 
administrations nationales, qui ont le grade de 
colonel ou un grade equivalent, en vue de familia-
riser les officiers et les fonctionnaires nationaux 
avec les problemes de l'O.T.A.N. et de les preparer 
a assumer des responsabilites elevees dans les 
etats-majors et les quartiers generaux de 
l'O.T.A.N. Ces cours reunissent une cinquantaine 
d'auditeurs durant environ cinq mois et demi et 
ont ete suivis par 2.000 civils et militaires depuis 
la creation du college. Les cadres du college com-
prennent le commandant et quatre adjoints. 
Pour chaque cours, les principales conferences 
sont dans une large mesure confiees a des visiteurs 
eminents. Le personnel enseignant se compose de 
12 conseillers universitaires qui assistent les audi-
teurs dans leurs etudes. Trois d'entre eux sont 
des civils et neuf des officiers qui ont le grade 
de colonel ou un grade equivalent appartenant 
aux trois armes. Le college emploie au total 49 
civils et 25 militaires, sans compter le personnel 
auxiliaire fourni par le pays hOte. 
Le Centre technique du SHAPE (STC) (qui 
s'appelait, lors de sa creation, en 1954, Centre 
technique de defense aerienne du SHAPE) se 
trouve a La Haye. Son programme, qui releve du 
SACEUR, consiste essentiellement en des etudes 
techniques et operationnelles menees pour le 
compte du Commandant supreme des forces alliees 
en Europe et en des recherches destinees a fournir 
l'assise des futurs systemes militaires et des futu-
res etudes. Il emploie au total 350 civils environ, 
dont 100 scientifiques appartenant aux pays de 
l'O.T.A.N. participants. A son programme figu-
rent des etudes revetant pour le SHAPE et 
l'O.T.A.N. une importance a la fois immediate 
et a long terme dans les secteurs de la recherche 
operationnelle, de la recherche sur les systemes, 
du commandement et du controle, y compris 
!'application des techniques de traitement automa-
tique des donnees, et des communications mili-
taires. 
Le Centre de recherches anti-sous-marines du 
SACLANT (SACLANTCEN) cree en 1959 sur 
une base temporaire, fonctionne depuis 1963 sur 
une base permanente et heneficie du soutien 
financier des treize puissances maritimes de 
l'O.T.A.N. (y compris la France, bien qu'elle se 
soit retiree de la structure militaire de !'Alliance). 
Le centre, qui releve directement du SACLANT, 
est situe dans la base navale italienne de La 
Spezia. Une cinquantaine de chercheurs civils et 
200 membres du personnel auxiliaire originaires 
des treize pays sont engages dans un programme 
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programme directed principally to the studies 
of all aspects of underwater acoustics and to 
operations research into anti-submarine warfare 
techniques. The Centre's 2,000-ton research ship 
Maria Paolina G. is almost constantly at sea and 
operates frequently in the Atlantic and in the 
coastal waters of North West Europe as well 
as throughout the Mediterranean. 
The Centre has been of great value in 
enabling countries without such a national 
research programme to make their contribution 
in scientists, information and equipment to 
solving one of the major problems facing an 
alliance whose principal communica:ion network 
included the transatlantic sea routes. 
(d) NATO forces 
NATO has not developed a system of fully 
~ntegrated forces as was envisaged, for example, 
m the Treaty for a European Defence Com-
munity. NATO commanders are given consid-
erable authority in peacetime to prepare the 
forces of NATO nations (except France) for 
operations in defence of NATO. However, these 
forces are national ; most of them do not actually 
come under the operational command/control in 
this event, for specific "task forces" or for all 
the forces that nations can make available to 
NATO. Generally speaking all forces provided 
by nations remain national even after transfer 
of command, in the sense that ships and forma-
tions are manned from a single nation and are 
financed nationally. However, they are "NATO" 
in the sense that they would fight under NATO 
commanders. Moreover, certain NATO head-
quarters are international and financed by 
NATO ; and there are special arrangements for 
the financing of certain exercises and other 
activities. 
The main exceptions wherein NATO com-
manders have command in peacetime are the air 
defence forces of Allied Command Europe and 
the Standing Naval Force Atlantic. The' most 
widely known of the "task forces" for activation 
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when a threat materialises, and the only one 
for which there are special budgetary arrange-
ments at present, is the ACE Mobile Force 
(AMF). Details of these special forces are given 
in the following paragraphs. 
Air Defence Forces of ACE 
Because the high speed of modern aircraft 
would give insufficient time for political consul-
tation until any opportunity to intercept and 
identify intruder aircraft had been lost, opera-
tional responsibility for the air defence of 
Europe is vested in SACEUR in peacetime. The 
radar warning network and the control centres 
are fully integrated and interconnected, and 
NATO commanders have authority to order an 
interception mission for the purpose of identi-
fication of aircraft intruding into NATO air 
space. There is a special budget for the operation 
and maintenance of infrastructure installations 
of early warning stations, covering the forecast 
cost for personnel, operating expenditures and 
technical support. There is also a special budget 
for the ACE tropospheric forward scatter com-
munications system. 
Standing Naval Force Atlantic 
The Standing Naval Force Atlantic (STA-
NAVFORLANT) consists of a permanent force 
of about six frigates or destroyers, with a NATO 
commander and flying a NATO flag. It is 
designed to provide a continuous NATO presence 
and demonstration of solidarity, and can be 
deployed to meet low-level contingencies. Ships 
are provided by eight countries on a rotating 
basis - Canada, Denmark, Germany, Nether-
lands, Norway, Portugal, United Kingdom and 
United States - and command rotates among 
the participating countries. The force is under 
the operational command of SACLANT, who 
delegates operational control to other com-
manders when the force is operating in European 
waters - normally to his subordinate Com-
mander-in-Chief Eastern Atlantic (Northwood, 
United Kingdom). Financing is national, except 
a very small budget for certain minor contin-
gencies. 
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de recherche axe principalement sur l'etude de 
tous les phenomenes acoustiques en milieu marin 
et sur les techniques de lutte anti-sous-marine. Le 
navire-laboratoire du centre, le Maria Paolina G., 
qui deplace 2.000 tonnes, est presque constamment 
en mer et opere frequemment dans l'Atlantique 
et dans les eaux cotieres du nord-ouest de !'Eu-
rope, de meme que sur toute l'etendue de la Medi-
terranee. 
Le centre a ete d'une grande utilite en per-
mettant aux pays qui ne possedent pas de pro-
gramme national de recherche d'apporter leur 
contribution en hommes de science, en renseigne-
ments et en materiel a la solution d'un des 
principaux problemes qui se posent a une alliance 
dont le principal reseau de communications com-
prend les routes maritimes transatlantiques. 
(d) Les forces O.T.A.N. 
L'O.T.A.N. n'a pas etabli un systeme de 
forces totalement integrees identique a celui qui 
avait ete envisage, par exemple, dans le traite 
instituant la Communaute Europeenne de De-
fense. En temps de paix, les commandants 
O.T.A.N. se voient deleguer des pouvoirs consi-
derables pour preparer les forces des pays de 
l'O.T.A.N. (sauf la France) aux operations de 
defense de l'O.T.A.N. Neanmoins, ces forces sont 
nationales et la plupart d'entre elles ne sont pas 
veritablement placees sous le commandement ou 
le controle operationnel des commandants 
O.T.A.N. tant qu'une menace ne se materialise 
pas. Dans ce cas, des procedures prevoient le 
transfert rapide du commandement ou controle 
operationnel de «forces d'intervention » specifi-
ques ou de !'ensemble des forces que les pays 
peuvent mettre a la disposition de l'O.T.A.N. En 
general, toutes les forces fournies par les pays 
membres restent nationales, meme apres le trans-
fert de commandement, en ce sens que les equi-
pages des navires et les effectifs des formations 
sont d'une seule et meme nationalite et sont 
finances sur le plan national. Neanmoins, ils sont 
« O.T.A.N. » en ce sens qu'ils combattraient sous 
commandement O.T.A.N. De plus, certains quar-
tiers generaux de l'O.T.A.N. sont internationaux 
et finances par l'O.T.A.N. et il existe des dispo-
sitions particulieres pour le financement de cer-
taines manoouvres et d'autres activites. 
Les principales exceptions ou des comman-
dants O.T.A.N. detiennent le commandement en 
temps de paix, sont les forces de defense aerienne 
du Commandement des forces alliees en Europe et 
la Force navale permanente de l'Atlantique. La 
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Force mobile du Commandement allie en Europe 
(AMF) est la plus largement connue des «forces 
d'intervention » qui doivent agir en cas de mate-
rialisation de la menace et c'est la seule pour 
laquelle des dispositions budgetaires particulieres 
sont actuellement prevues. Ces forces speciales 
sont analysees aux paragraphes suivants. 
Forces de defense aerienne d1t Commandement 
allie en Europe 
La vitesse des avions modernes est telle 
qu'elle ne laisserait pas le temps de proceder a 
des consultations politiques avant de perdre tout 
espoir d'intercepter ou d'identifier un intrus. 
C'est pourquoi le SACEUR s'est vu confier en 
temps de paix la responsabilite operationnelle de 
la defense aerienne de l'Europe. Le systeme 
d'alerte radar et les centres de controle sont plei-
nement integres et relies entre eux et les com-
mandants O.T.A.N. ont pouvoir d'orclonner une 
mission d'interception aux fins d'identification 
d'un appareil penetrant dans l'espace aerien de 
l'O.T.A.N. Un budget special est prevu pour le 
fonctionnement et l'entretien des installations 
d'infrastructure des stations de pre-alerte ; il 
couvre les couts de personnel, les depenses de 
fonctionnement et l'appui technique. Il existe 
egalement un budget special pour le systeme de 
prodiffusion tropospherique du Commandement 
allie en Europe. 
Force navale permanente de l'Atlantique 
La force navale permanente de l'Atlantique 
(STANA VFORLANT) consiste en une force per-
manente de quelque six fregates ou destroyers 
sous commandement O.T.A.N. et battant pavilion 
O.T.A.N. Elle est destinee a assurer la presence 
permanente et a demontrer la solidarite de 
l'O.T.A.N. et elle peut etre deployee dans les cas 
d'urgence de moindre importance. Les navires 
sont fournis a tour de rOle par huit pays : le 
Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
la Norvege, le Portugal, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis, et le commandement est attribue a 
tour de role aux pays participants. Cette force 
est placee sous le commandement operationnel du 
SACLANT qui delegue ses pouvoirs a d'autres 
commandants lorsque la force opere dans les eaux 
europeennes, normalement a son subordonne, le 
Commandant en chef du secteur oriental de 
l'Atlantique (base a Northwood, Royaume-Uni). 
Le financement s'effectue sur le plan national, 
exception faite d'un budget tres restreint pour 
certaines unites mineures. 
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ACE Mobile Force 
The ACE Mobile Force (AMF) consists of 
a land component of approximately brigade si.ze 
and a related air component. It is designed to 
deter aggression by deploying rapidly to a 
threatened area, early during a period of tension, 
as a demonstration of NATO solidarity. If deter-
rence fails it would fight alongside the local 
forces. Elements for the AMF are provided by 
Belgium, Canada, Germany, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, United Kingdom and United States. 
There are two basic configurations for grouping 
national elements to provide forces suitable :for 
the northern and southern regions of ACE. On 
arrival in the deployment area the national ele-
ments come under the operational command of 
SACEUR, who may delegate operational control 
to his subordinate commanders. There is a per-
manent headquarters established in peacetime 
under SACEUR's operational command, at pre-
sent located with Headquarters Central Army 
Group; it is NATO financed. It is planned that 
two field training exercises will be held each 
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year, one in the northern region and one in the 
southern ; the costs of these major exercises are 
in part borne by NATO. 
~Military exercises 
In addition to their peacetime planning 
functions NATO commanders assume operational 
control of :forces participating in NATO exer-
cises conducted in different parts of the NATO 
area in the course of each year. Generally speak-
ing, the costs of such exercises are borne by the 
nations contributing the :forces. There are, 
however, certain common expenses agreed to be 
commonly funded, such as AMF transportation 
costs, the hiring of merchant ships :for naval 
control of shipping exercises, the rental of PTT 
lines, etc. 
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La Force mobile du Commandement allie en 
Europe 
La Force mobile du Commandement allie en 
Europe (AMF) se compose d'un element terrestrc 
ayant approximativement !'importance d'une bri-
gade et d'un element aerien qui lui est connexe. 
Elle vise a dissuader l'agression en se deployant 
rapidement vers la zone menacee, au debut d'une 
periode de tension, faisant ainsi la demonstration 
de la solidarite O.T.A.N. Si la dissuasion n'avait 
pas l'effet recherche, la force mobile combattrait 
aux cote des forces locales. Les elements de l'AMF 
sont fournis par la Belgique, le Canada, l'Alle-
magne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. Deux configura-
tions fondamentales president au regroupement 
des elements nationaux pour constituer des forces 
adequates pour les regions septentrionale et meri-
dionale du Commandement allie en Europe. En 
arrivant dans la zone de deploiement, les elements 
nationaux passent sous le commandement opera-
tionnel du SACEUR qui peut deleguer son 
controle operationnel a ses commandants subor-
donnees. Cette force dispose d'un etat-major per-
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manent etabli en temps de paix sous le comman-
dement operationnel du SACEUR; il se trouve, 
actuellement, au quartier general du Groupe d'ar-
mees du Centre et il est finance par l'O.T.A.N. 
Deux manreuvres d'entrainement terrestre sont 
prevues chaque annee, l'une dans la region septen-
trionale, !'autre dans la region meridionale ; le 
cout de ces grandes manreuvres est partiellement 
pris en charge par l'O.T.A.N. 
Manmuvres militaires 
En sus de !'elaboration des plans en temps 
de paix, les commandants O.T.A.N. assument la 
direction operationnelle des forces participant aux 
manreuvres militaires de l'O.T.A.N. qui se derou-
lent chaque annee en differents points de la zone 
O.T.A.N. En general, le cout de ces manreuvres 
est pris en charge par les pays fournissant les 
effectifs. Il existe, cependant, certaines depenses 
communes dont le financement en commun a ete 
decide, par exemple les frais de transport de 
l'AMF, la location de navires marchands pour 
le controle naval des exercices en mer, la location 
des lignes des P. et T., etc. 
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APPENDIX V- ANNEXE V 
Defence expenditure as o I o of GNP compared with GNP per capita - 1910 
Depenses de defense en pourcentage du P.N.B. compare au montant du P.N.B. 
par habitant - 1910 
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Defence expenditure as% of GNP 
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Resolution by the Consultative Council of the Brussels Treaty Organisation of 
20th December 1950 on the future of the organisation of western defence in the 
light of the creation of the North Atlantic Treaty Organisation military structure 1 
1. The Consultative Council have considered 
the suggestion of the North Atlantic Council that 
the Brussels Treaty powers should review the 
status of the Western Union Defence Organisa-
tion in the light of the establishment of an over-
all North Atlantic Treaty Command Organisa-
tion. 
2. The Consultative Council have noted : 
(i) that it has been decided to dissolve the 
existing European Regional Planning 
Groups with their Regional Chiefs of 
Staff and principal Staff Officers Com-
mittees ; 
(ii) the view of the North Atlantic Council 
that, when the new NATO Command 
Organisation is established, it will be 
unnecessary and undesirable to have a 
parallel Western Union Command and 
that the new Headquarters suggested 
for Western Europe should be directly 
under SHAPE and should not be res-
ponsible to the Western Union Defence 
Committee. 
1. Reproduced previously in Dooument 29, 3rd Octo-
ber 1956. 
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3. The Council agree that, in the light of this 
re-organisation, the continued existence of the 
Western Union Defence Organisation in its 
present form is no longer necessary. They accord-
ingly instruct the Permanent Commission to 
consider in consultation with the Western Union 
Military Committee, acting on the instructions 
of the Defence Ministers, how the proposed re-
organisation can best be effected and what mili-
tary machinery, if any, needs to be retained 
under the Brussels Treaty. 
4. The Council affirm that these new arrangb 
ments will in no way affect the obligations 
assumed towards each other by the signatory 
powers under the Brussels Treaty. In particular, 
the Consultative Council established under 
Article VII, including the non-military organs 
set up under the Council, will continue to func-
tion, and the reorganisation of the military 
machinery shall not affect the right of the 
Western Union Defence Ministers and Chiefs-of-
Staff to meet as they please to consider matters 
of mutual concern to the Brussels Treaty powers. 
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Resolution du Conseil consultatif de l'Organisation du Traite de Bruxelles, 
en date du 20 decembre 1950, relative d l'avenir de l'organisation de la defense 
occidentale, compte tenu de la creation de la structure militaire du 
Pacte atlantique 1 
1. Le Conseil consultatif a examine la sugges-
tion du Conseil Nord-Atlantique a l'effet que les 
puissances du Traite de Bruxelles reexaminent le 
statut de !'Organisation de defense de l'Union 
occidentale en tenant compte de la creation d'une 
Organisation de commandement unique Nord-
Atlantique. 
2. Le Conseil consultatif a pris bonne note : 
(i) qu'il a ete decide de dissoudre les Grou-
pes de planning regionaux europeens 
existants, ainsi que leurs Comites regio-
naux de chefs d'Etat-major et d'offi-
ciers superieurs d'Etat-major; 
( ii) de l'avis du Conseil de l'Atlantique 
nord, selon lequel il ne sera :rii necessaire 
ni souhaitable, des la creation de la nou-
velle organisation de commandement 
dans le cadre de l'O.T.A.N., de mainte-
nir un commandement parallele de 
l'Union occidentale, et que le nouveau 
quartier general suggere pour !'Europe 
occidentale soit directement sous les 
ordres de SHAPE et ne releve pas du 
Comite de defense de l'Union occiden-
tale. 
1. Deja publiee da.ns le Document 29, 3 ootobre 1956. 
3. Le Conseil est d'accord que, compte tenu de 
la reorganisation rappelee ci-dessus, il n'est plus 
necessaire de maintenir !'Organisation de defense 
de l'Union occidentale dans sa forme actuelle. En 
consequence, le Conseil invite la Commission per-
manente a rechercher, en consultation avec le 
Comite militaire de l'Union occidentale agissant 
sur les instructions des ministres de la defense, 
le meilleur moyen d'effectuer la reorganisation 
envisagee et a decider de !'organisation militaire 
qu'il conviendrait eventuellement de conserver 
dans le cadre du Traite de Bruxelles. 
4. Le Conseil declare formellement que les nou-
velles dispositions n'affecteront en aucune fac;on 
les obligations mutuelles auxquelles se sont enga-
gees les puissances signataires du Traite de 
Bruxelles. Notamment, le Conseil consultatif ins-
titue en vertu de !'article VII, ainsi que les or-
b'anismes non militaires qui dependent dudit 
Conseil, continueront a fonctionner, et la reorga-
nisation de la structure militaire ne portera au-
cune atteinte au droit qu'ont les ministres de la 
defense et les chefs d'Etat-major de !'Union 
occidentale de se reunir a leur convenance pour 
etudier les questions d'interet mutuel pour les 




Final communique issued after the Ministerial Meeting of the 
North Atlantic Council, Lisbon 
4th June 1911 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Lisbon on 3rd and 4th June 
1971. 
2. The continuing political aim of the Atlantic 
Alliance is to seek peace through initiatives 
designed to relax tensions and to establish a just 
and durable peaceful order in Europe, accom-
panied by effective security guarantees. The 
Alliance remains indispensable to peace and 
stability in Europe and to the security of all its 
members. 
3. Ministers reviewed the international situa-
tion, concentrating their attention on Europe 
and the Mediterranean. 
4. They assessed the state of progress of the 
several initiatives which allied countries had 
undertaken within the framework of the estab-
lished policy of the Alliance to intensify contacts, 
explorations and negotiations with members of 
the Warsaw Pact and other European States. 
The purpose of all these initiatives is to seek 
just solutions to the fundamental problems of 
European security and thus to achieve a genuine 
improvement of East-West relations. They noted 
with satisfaction the results obtained and 
expressed the hope that the continuation of these 
efforts would lead to further progress helping 
the development of detente. The allies have 
consulted and will continue to consult closely on 
these diplomatic activities. 
5. Ministers welcomed the continued negotia-
tions between the United States and the USSR 
with the aim of placing limitations on offensive 
and defensive strategic arms. They noted the 
useful discussions held in the North Atlantic 
Council on this subject. Ministers also welcomed 
the agreement between the United States and the 
USSR announced on 20th May, regarding 
the framework for further negotiations, and 
expressed the sincere hope that it would facilitate 
discussions leading to the early achievement of 
concrete results enhancing the common security 
interests of the North Atlantic Alliance and 
stability in the world. 
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6. In reviewing the Berlin question, Ministers 
underlined the necessity of alleviating the causes 
of insecurity in and around the city. During the 
past quarter of a century, much of the tension 
which has characterised East-West relations in 
Europe has stemmed from the si:uation in and 
around Berlin. Thus, the Ministers would regard 
the successful outcome of the Berlin talks as an 
encouraging indication of the willingness of the 
Soviet Union to join in the efforts of the Alliance 
to achieve a meaningful and lasting improvement 
of East-West relations in Europe. 
7. Ministers therefore reaffirmed their full 
support for the efforts of the Governments of 
France, the United Kingdom and the United 
States to reach an agreement on Berlin. They 
shared the view of the three governments that the 
aim of the negotiations should be to achieve 
specific improvements based on firm commit-
ments without prejudice to the status of Berlin. 
In this context, they emphasised the importance 
of reaching agreement on unhindered movement 
of persons and goods between the Federal Repub-
lic of Germany and western sectors of Berlin, 
on improved opportunities for movement by 
residents of the western sectors, and on respect 
for the relationship between the western sectors 
and the Federal Republic as it has developed 
with the approval of the three governments. 
8. Ministers were of the view that progress in 
the talks between German authorities on a modus 
vivendi, taking into account the special situation 
in Germany, would be an important contribution 
to a relaxation of tension in Europe. 
9. Ministers, having reviewed the prospects for 
the establishment of multilateral contacts rela:ing 
to the essential problems of security and co-
operation in Europe, again emphasised the 
importance they attach to the successful conclu-
sion of the negotiations on Berlin. They noted 
with satisfaction that these negotiations have 
entered into a more active phase and have enabled 
progress to be registered in recent weeks. They 
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Communique final publie d l'issue de la session ministerielle 
du Conseil de l'Atlantique nord d Lisbonne 
4 juin 1971 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est reuni en 
session ministerielle a Lisbonne les 3 et 4 juin 
1971. 
2. L'objectif politique permanent de !'Alliance 
atlantique est de rechercher la paix en prenant 
des initiatives qui visent a attenuer les tensions 
et a instaurer en Europe une paix juste et dura-
ble accompagnee de veritables garanties de secu-
rite. L'Alliance atlantique demeure indispensable 
a la paix et a la stabilite en Europe ainsi qu'a la 
securite de tous ses membres. 
3. Les ministres ont analyse la situation inter-
nationale, notamment en Europe et en Mediter-
ranee. 
4. Ils ont evalue l'etat d'avancement des diffe-
rentes initiatives prises par les pays allies dans 
le cadre de la politique adoptee par !'Alliance, 
en vue d'intensifier les contacts, les explorations 
et les negociations avec les Etats membres du 
Pacte de Varsovie et d'autres Etats europeens. 
Toutes ces initiatives ont pour but de rechercher 
des solutions equitables aux problemes fondamen-
taux de la securite europeenne et, par la, d'obte-
nir une veritable amelioration des relations entre 
l'Est et l'Ouest. Ils ont pris note avec satisfaction 
des resultats obtenus et ont exprime l'espoir que 
la poursuite de ces efforts conduira a de nouveaux 
progres qui contribueront au developpement de 
la detente. Les allies ont procede entre eux a 
d'etroites consultations sur ces activites diploma-
tiques et continueront a le faire. 
5. Les ministres ont favorablement accueilli la 
poursuite des negociations entre les Etats-Unis 
et l'U.R.S.S. visant a limiter les armements stra-
tegiques offensifs et defensifs. Ils ont pris note 
des echanges de vues utiles qui se sont tenus au 
Conseil de l'Atlantique nord a ce sujet. Ils se 
sont aussi felicites de l'accord entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S., annonce le 20 mai, concernant 
le cadre dans lequel se poursuivront les negocia-
tions et ont exprime sincerement l'espoir que cet 
accord permettra aux pourparlers d'aboutir rapi-
dement a des resultats concrets de nature a favo-
riser les interets communs de !'Alliance atlantique 
en matiere de securite ainsi qu'a ameliorer la sta-
bilite dans le monde. 
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6. Examinant la question de Berlin, les minis-
tres ont souligne la necessite de reduire les causes 
de l'insecurite a Berlin et aux alentours. Au cours 
du dernier quart de siecle, une grande partie de 
la tension qui a marque les relations entre l'Est 
et l'Ouest en Europe est nee de la situation a 
Berlin et aux alentours de cette ville. Aussi les 
ministres considereraient-ils un succes des conver-
sations de Berlin comme une indication encou-
rageante des dispositions de l'Union Sovietique a 
unir ses efforts a ceux de !'Alliance pour parvenir 
a une amelioration effective et durable des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest en Europe. 
7. Les ministres ont reaffirme en consequence 
leur soutien complet aux efforts des gouverne-
ments de la France, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis en vue de parvenir a un accord sur 
Berlin. Ils se sont declares d'accord avec les trois 
gouvernements pour estimer que le but des nego-
ciations doit etre d'aboutir a des ameliorations 
specifiques reposant sur des engagements fermes 
sans que soit mis en question le statut de Berlin. 
A cet egard, ils ont souligne !'importance qui 
s'attache a un accord sur une circulation sans 
entrave des personnes et des biens entre la Repu-
blique Federale d'Allemagne et les secteurs occi-
dentaux de Berlin, a !'amelioration des possibi-
lites de deplacement pour les residents des 
secteurs occidentaux de Berlin et au respect des 
liens entre les secteurs occidentaux et la Republi-
que federale, tels qu'ils se sont developpes avec 
!'approbation des trois gouvernements. 
8. Les ministres ont estime qu'un progres dans 
les conversations entre autorites allemandes sur 
l'etablissement d'un modus vivendi qui tiendrait 
compte de la situation particuliere existant en 
Allemagne serait une contribution importante a 
la diminution de la tension en Europe. 
9. Les ministres, ayant examine les perspec-
tives d'etablissement de contacts multilateraux 
portant sur les problemes essentiels de la securite 
et de la cooperation en Europe, ont souligne a 
nouveau !'importance qu'ils attachent a un succes 
des negociations sur Berlin. Ils ont note avec 
satisfaction que ces negociations sont entrees dans 
une phase plus active et ont permis, dans les 
dernieres semaines, d'enregistrer des progres. Ils 
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hope that before their next meeting the negotia-
tions on Berlin will have reached a successful 
conclusion and that multilateral conversations 
intended to lead to a conference on security and 
co-operation in Europe may then be undertaken. 
In this spirit they invited the Council in Per-
manent Session to continue, in the framework 
of its normal consultations on the international 
situation, its periodic review of the results 
achieved in all contacts and talks relative to 
security and co-operation in Europe so that it 
could without delay take a position on the open-
ing of multilateral talks. 
10. In anticipation of these multilateral con-
tacts, the Council in Permanent Session actively 
pursued preparations for discussions on the 
substance and procedures of possible East-West 
negotiations, and submitted a report to this effect 
to Ministers. The report stressed that the suc-
cessful outcome of such negotiations would have 
to be founded on universal respect for the 
principles governing relations between States as 
cited by Ministers in previous communiques and 
declarations. The various prospects for develop-
ing co-operation between East and West in the 
economic, technical, scientific, cultural and envi-
ronmental fields were closely examined. The 
report also reviewed in detail the essential ele-
ments on which agreement would be desirable in 
order to promote the freer movement of people, 
ideas and information so necessary to the develop-
ment of international co-operation in all fields. 
11. Ministers noted these studies and instructed 
the Council in Permanent Session to continue 
them pending the initiation of multilateral con-
tacts between East and West. Ministers stressed 
that they would press on with their bilateral 
exploratory conversations with all interested 
States. 
12. Ministers took note of the report on the 
situation in the Mediterranean prepared by the 
Council in Permanent Session. While welcoming 
the efforts currently undertaken to re-establish 
peace in the eastern Mediterranean, they observed 
that developments in the area as a whole continue 
to give cause for concern. In the light of the 
conclusions of this report, they instructed the 
Council in Permanent Session to continue con-
sultations on this situation and to report thereon 
at their next meeting. 
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13. The allied governments which issued the 
declarations at Reykjavik in 1968 and Rome in 
1970 and which subscribed to paragraphs 15 and 
16 of the Brussels communique of 1970 have 
consistently urged the Soviet Union and other 
European countries to discuss mutual and 
balanced force reductions. They reaffirmed that 
the reduction of the military confrontation m 
Europe - at which MBFR is aiming - 1s 
essential for increased security and stability. 
14. Against this background, Ministers repre-
senting these governments welcomed the response 
of Soviet leaders indicating possible readiness to 
consider reductions of armed forces and arma-
ments in Central Europe. These Soviet reactions, 
which require further clarification, are, together 
with those States, receiving the closest attention 
of the Alliance. 
15. In an effort to determine whether common 
ground exists on which to base negotiations on 
mutual and balanced force reductions, these 
Ministers expressed the agreement of their 
governments to continue and intensify explora-
tions with the Soviet Union and also with other 
interested governments on the basis of the con-
siderations outlined in paragraph 3 of the Rome 
Declaration 1 • They expressed their intention to 
move as soon as may be practical to negotiations. 
To this end these Ministers agreed that Deputy 
Foreign Ministers or high officials should meet 
at Brussels at an early date to review the results 
of the exploratory contacts and to consult on 
1. Paragraph 3 of the Rome Declaration reads as 
follows: 
"3. Ministers invite interested States to hold explo-
ratory talks on mutual and balanced force reductions 
in Europe, with special reference to the central 
region. They agree that in such talks the allies would 
put forward the following considerations : 
(a) Mutual force reductions should be compatible 
with the vital security interests of the Alliance 
and should not operate to the military disad-
vantage of either side having regard for the 
differences arising from geographical and other 
considerations. 
(b) Reductions should be on a basis of reciprocity, 
and phased and balanced as to their scope and 
tilning. 
(c) Reductions should include stationed and indi-
genous forces and their weapons systems in the 
area concerned. 
(d) There must be adequate verification and controls 
to ensure the observance of agreements on mutual 
and balanced force reductions." 
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esperent qu'avant la prochaine session ministe-
rielle, les negociations sur Berlin auront pu abou-
tir a une heureuse conclusion et que des contacts 
multilateraux visant a mener a une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, pour-
ront alors etre entrepris. Dans cet esprit, ils ont 
invite le Conseil en session permanente a pour-
suivre dans le cadre de ses consultations normales 
sur la situation internationale, son examen perio-
dique des resultats obtenus dans tous les contacts 
et conversations concernant la securite et la coo-
peration en Europe, de maniere qu'il puisse pren-
dre position sans delai sur l'ouverture de conver-
sations multilaterales. 
10. En prevision de ces contacts multilateraux, 
le Conseil en session permanente continue de pre-
parer activement les conversations sur les ques-
tions de fond et de procedure relatives a d'even-
tuelles negociations Est-Ouest et a soumis un 
rapport a ce sujet aux ministres. Ce rapport sou-
ligne que, pour aboutir, de telles negociations 
devraient etre fondees sur le respect universe! des 
principes regissant les relations entre Etats que 
les ministres ont mentionnes dans des communi-
ques et des declarations anterieurs. Les diverses 
perspectives de developpement de la cooperation 
entre l'Est et l'OuPst dans les domaines econo-
mique, technique, scientifique, culture! et dans 
celui de l'environnement font l'objet d'un examen 
attentif dans le rapport. Celui-ci traite egalement 
de fa(.lon detaillee des elements essentiels sur les-
quels il serait souhaitable de parvenir a un ac-
cord, afin de promouvoir la libre circulation des 
personnes, des idees et des informations, si neces-
saire an developpement de la cooperation inter-
nationale dans tousles domaines. 
11. Les ministres ont pris note de ces etudes et 
ont charge le Conseil en session permanente de 
les poursuivre en attendant l'etablissement de 
contacts multilateraux entre l'Est et l'Ouest. Les 
ministres ont souligne qu'ils allaient pousser leurs 
conversations exploratoires bilaterales avec tous 
les Etats interesses. 
12. Les ministres ont pris note du rapport sur 
la situation en Mediterranee, etabli par le Conseil 
en session permanente. Tout en se felicitant des 
efforts actuellement deployes pour retablir la 
paix en Mediterranee orientale, ils ont observe 
que !'evolution de la situation dans !'ensemble de 
la region reste une source de preoccupation. S'ap-
puyant sur les conclusions formuiees dans ce rap-
port, ils ont demande au Conseil en session per-
manente de poursuivre ses consultations a ce sujet 
et de leur soumettre a ce propos un rapport lors 
de leur prochaine reunion. 
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13. Les gouvernements allies qui ont publie les 
declarations de Reykjavik en 1968, et de Rome 
en 1970, et qui se sont associes aux paragraphes 
15 et 16 du communique de Bruxelles de 1970, 
insistent depuis plusieurs annees pour que 
l'Union Sovietique et d'autres pays d'Europe dis-
cutent de reductions de forces mutuelles et equi-
librees. Ils ont reaffirme que !'attenuation de 
l'affrontement militaire en Europe a laquelle ten-
dent les reductions mutuelles et equilibrees de 
forces est indispensable au renforcement de la 
securite et de la stabilite. 
14. Dans ces conditions, les ministres represen-
tant ces gouvernements ont accueilli avec interet 
les reactions des dirigeants sovietiques, indiquant 
que l'U.R.S.S. pourrait etre disposee a envisager 
des reductions des forces armees et des armements 
dans la region centrale de !'Europe. Ces reactions 
de l'U.R.S.S., qui appellent des eclaircissements, 
sont etudiees avec la plus grande attention par 
les allies ainsi que celles d'autres Etats. 
15. En vue de determiner s'il existe une certaine 
communaute de vues qui permettrait d'amorcer 
des negociations sur des reductions de forces mu-
tuelles et equilibrees, les ministres ont declare 
que leurs gouvernements sont d'accord pour que 
soient poursuivies et intensifiees les explorations 
avec l'Union Sovietique et avec les autres gouver-
nements interesses sur la base des considerations 
indiquees au paragraphe 3 de la declaration de 
Rome 1 • Ils ont marque leur intention de passer 
aux negociations des que ce sera possible. Ils ont 
decide dans cet esprit que les vice-ministres des 
affaires etrangeres, ou des hauts fonctionnaires 
se reuniront prochainement a Bruxelles afin 
1. « 3. Les ministres invitent les pays interesses a tenir 
des conversations exploratoires sur les reductions 
mutuelles et equilibrees en Europe en se referant 
specialement a la region centrale. lls se sont mis 
d'accord pour que, au cours de telles conversations, 
les allies avancent les considerations suivantes : 
(a) Les reductions mutuelles de forces devraient litre 
compatibles avec les interlits vitaux de la secu-
rite de I' Alliance et ne devraient pas entrafner 
de desavantage militaire pour l'une ou l'autre 
partie compte tenu des differences provenant de 
considerations geographiques ou autres. 
(b) Les reductions devraient s'etablir sur une base 
de reciprocite et litre echelonnees et equilibrees 
quant a leur ampleur et a leur rythme. 
(c) Les reductions devraient comprendre des forces 
stationnees et autochtones et leurs systemes 
d'armes dans la zone concernee. 
(d) Une verification et des controles appropries sont 
necessaires pour assurer le respect des accords 
concernant les reductions mutuelles et equilibrees 
de forces. • 
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substantive and procedural approaches to mutual 
and balanced force reductions. 
16. These Ministers further announced their 
willingness to appoint, at the appropriate time, 
a representative or representatives, who would 
be responsible to the Council for conducting 
further exploratory talks with the Soviet Govern-
ment and the other interested governments and 
eventually to work out the time, place, arrange-
ments and agenda for negotiations on mutual 
and balanced force reductions. 
17. Reviewing other developments in the field 
of arms control and disarmament, these Ministers 
noted as a significant step forward the conclusion 
of a treaty banning the emplacement of weapons 
of mass destruction on the seabed and ocean 
floor. Allied Ministers noted with satisfaction 
the work done by the Conference of the Commit-
tee on Disarmament with a view to reaching an 
agreement eliminating bacteriological weapons 
and toxins. They reaffirmed the importance they 
attach to effective and adequately verified arms 
limitation and disarmament measures consistent 
with the security of all States and invited the 
Council in Permanent Session to continue to 
pursue the Alliance efforts and studies in all 
fields related to arms control and disarmament. 
18. Ministers expressed satisfaction at the 
impressive progress achieved by the Committee 
on the Challenges of Modern Society as reported 
by the Secretary-General. They noted particu-
larly the important contribution made by the 
allies to combat the pollution of the seas by oil 
and to the development of road safety. They 
welcomed the fact that intensive work was under 
way on problems relating to coastal and inland 
water pollution and disaster assistance. They 
further welcomed the contribution the Committee 
had made to alerting governments and public 
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opinion to the problems of modern technology, 
as well as to the dangers for modern society 
arising from the deterioration of the environ-
ment. They observed that many countries of the 
Alliance have equipped themselves with new 
government structures to cope with such prob-
lems. Ministers took special note of the fact that 
the benefits of allied efforts had not been con-
fined to the countries of the Alliance but were 
being felt in other countries as well as in broader-
based international organisations. 
19. Ministers expressed their regret at the 
impending departure of Mr. Manlio Brosio who 
had informed them of his intention to resign as 
Secretary-General of the organisation. In their 
tributes to Mr. Brosio, Ministers dwelt on his 
outstanding stewardship in often difficult cir-
cumstances and stressed the patience and perse-
verance which have marked his untiring work for 
both defence and detente. They expressed to him 
their deep appreciation for the distinguished 
service he has rendered to the Alliance and to 
peace in the past seven years. 
20. The Council invited Mr. Joseph Luns, 
Foreign Minister of the Netherlands, to become 
Secretary-General of the organisation as from 
1st October 1971. Mr. Luns informed the Council 
of his acceptance of this invitation. 
21. The next Ministerial Session of the North 
Atlantic Council will be held in Brussels in 
December 1971. 
22. Ministers requested the Foreign Minister of 
Italy, as President of the Council, to transmit 
this communique on their behalf through diplo-
matic channels to all other interested parties 
including neutral and non-aligned governments. 
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d'examiner les resultats des contacts exploratoires 
et de se consulter sur les questions de fond et de 
procedure a envisager pour la reduction de forces 
mutuelle et equilibree. 
16. Ces ministres se sont aussi declares prets, 
d'une part a designer au moment venu un ou plu-
sieurs representants qui seraient responsables de-
vant le Conseil des conversations exploratoires 
avec le gouvernement sovietique et les autres gou-
vernements interesses, et d'autre part a mettre au 
point, en fin de compte, le moment, le lieu, les 
modalites de l'ordre du jour de negociations sur 
des reductions de forces mutuelles et equilibrees. 
17. Passant en revue I' evolution de la situation 
dans le domaine du controle des armements et du 
desarmement, ces ministres ont pris note de la 
conclusion d'un traite interdisant la mise en place 
d'armes de destruction massive sur le fond des 
mers et des oceans, qui marque a leurs yeux un 
progres important. Les ministres allies ont pris 
note avec satisfaction des travaux accomplis par 
la Conference du Comite sur le desarmement en 
vue d'aboutir a un accord interdisant les armes 
bacteriologiques et les toxines. Ils ont reaffirme 
!'importance qu'ils attachent a des mesures effica-
ces de limitation des armements et de desarme-
ment, assorties d'une verification adequate et 
compatibles avec la securite de tous les Etats et 
ils ont invite le Conseil permanent a maintenir 
!'impulsion donnee aux efforts et etudes allies 
dans tous les domaines interessant le controle des 
armements et le desarmement. 
18. Les ministres ont exprime leur satisfaction 
devant les progres remarquables accomplis par le 
Comite sur les defis de la societe moderne, dont le 
secretaire general a rendu compte. Ils ont releve 
en particulier la part importante prise par les 
allies dans la lutte engagee contre la pollution 
des mers par les hydrocarbures, et pour le deve-
loppement de la securite routiere. Ils ont exprime 
leur satisfaction du travail intense actuellement 
en cours sur les problemes relatifs a la pollution 
des eaux cotieres et interieures ainsi qu'a !'assis-
tance en cas de catastrophe naturelle. Ils ont ega-
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lement note avec satisfaction le role joue par le 
comite pour appeler !'attention des gouverne-
ments et de !'opinion publique sur les problemes 
souleves par la technologie moderne ainsi que 
sur les dangers que fait courir aux societes mo-
dernes la degradation de l'environnement. Ils ont 
constate que de nombreux pays de !'Alliance 
s'etaient dotes de nouvelles structures gouverne-
mentales pour faire face a ces problemes. Les 
ministres ont particulierement remarque que les 
efforts de !'Alliance n'ont pas seulement profite 
aux pays allies et que leurs effets benefiques se 
font sentir dans d'autres pays ainsi que dans des 
organisations internationales associant un plus 
grand nombre de nations. 
19. Les ministres ont exprime leur regret du 
prochain depart de M. Manlio Brosio qui leur 
avait deja fait part de son intention de renoncer 
a ses fonctions de secretaire general de !'organi-
sation. Rendant hommage a M. Brosio, les minis-
tres ont mis l'accent sur la fa<;on exceptionnelle 
dont il s'est acquitte de sa haute mission, dans 
des circonstances souvent difficiles, et soulignent 
la patience et la perseverance qui ont marque ses 
efforts inlassables en faveur de la defense et de la 
detente. Ils lui ont exprime leur profonde gra-
titude pour les remarquables services qu'il a ren-
dus a !'Alliance et a la cause de la paix au cours 
de ces sept dernieres annees. 
20. Le Conseil a invite M. Joseph Luns, Ministre 
des affaires etrangeres des Pays-Bas, a assumer 
les fonctions de secretaire general de !'organisa-
tion a dater du 1er octobre 1971. M. Luns a fait 
savoir au Conseil qu'il acceptait cette proposition. 
21. La prochaine session ministerielle du Conseil 
de l'Atlantique nord se tiendra a Bruxelles en 
decembre 1971. 
22. Les ministres ont demande au ministre des 
affaires etrangeres d'Italie, en tant que president 
d'honneur du Conseil, de transmettre ce commu-
nique en leur nom par la voie diplomatique a 
toutes les autres parties interessees, y compris les 
gouvernemP.nts neutres et non alignes. 
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Appointment of NATO Representative 
Text of statement by Mr. Luns, Secretary-General of NATO, to the Press 
6th October 1971 
1. On 5th and 6th October 1971, a meeting of 
the North Atlantic Council was held on the 
subject of mutual and balanced force reductions, 
which was attended by Deputy Foreign Min-
isters, high officials from capitals and Perma-
nent Representatives. It will be recalled that in 
paragraph 15 of the final communique of the 
Lisbon Ministerial Meeting, Ministers represen-
ting allied governments which issued the declara-
tions at Reykjavik in 1968 and Rome in 1970 
with respect to mutual and balanced force reduc-
tions, agreed that such a meeting should take 
place at Brussels at an early date. 
2. The representatives of these governments, 
in accordance with paragraph 16 of the Lisbon 
communique, discussed and approved the man-
date of a representative to conduct exploratory 
talks with the Soviet Government and other 
interested governments. It was decided that the 
representative should speak on behalf of the 
countries appointing him and not for the 
Alliance as such. His task will be to explore, and 
to explain the views of allied countries appoint-
ing him on principles for mutual and balanced 
force reductions and on the question of a forum 
for eventual negotiations. He should sound out 
his interlocutors with regard to their intentions 
on mutual and balanced force reductions and on 
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negotiating fora and seek their reactions to the 
ideas expressed. 
3. Representatives of the countries which 
issued the declarations of Reykjavik and Rome 
invited Mr. Brosio to be the representative. He 
accepted this invitation. 
4. The Government of Belgium was requested 
to transmit the aforementioned decisions to the 
countries which were recipients of the Lisbon 
communique. The Government of Belgium was 
also asked to make the necessary arrangements 
so that Mr. Brosio could begin his mission as 
soon as possible. 
5. These decisions constitute a further initia-
tive on the part of the allied governments con-
cerned reflecting their belief that the reduction 
of the danger of military confrontation in Europe 
could provide for increased security and stability 
towards which they have been consistently striv-
ing. The initiative is proof of their desire to 
determine, as soon as possible, whether common 
ground exists for negotiations on mutual and 
balanced force reductions. These governments, 
therefore, hope that their move will meet with 
a clear, positive and speedy response on the part 
of other interested governments. 
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ANNEXE VIII 
Designation d'un representant de l'O.T.A.N. 
Declaration de M. Luns, Secretaire general de l'O.T.A.N., d la presse 
6 octobre 1911 
1. Les 5 et 6 octobre 1971, le Conseil de 
l'Atlantique nord a tenu une reunion consacree 
a la question des reductions de forces mutuelles 
et equilibrees, a laquelle ont participe des sup-
pleants des ministres des affaires etrangeres, des 
hauts fonctionnaires venus des capitales, et les 
Representants permanents. On se rappelle sans 
doute qu'au paragraphe 15 du communique final 
de la reunion ministerielle de Lisbonne, les mi-
nistres qui representaient les pays allies signa-
taires des declarations de Reykjavik (1968) et de 
Rome (1970) relatives aux reductions de forces 
mutuelles et equilibrees avaient decide qu'une 
telle reunion aurait lieu a Bruxelles dans un 
proche avenir. 
2. Comme l'annon<_;ait le paragraphe 16 du 
communique de Lisbonne, les representants de 
ces pays ont examine et approuve le mandat d'un 
representant charge de poursuivre des conver-
sations exploratoires avec le gouvernement sovie-
tique et les autres gouvernements interesses. Il a 
ete decide que ce representant ne devra parler 
qu'au nom des pays qui l'ont nomme, et non en 
celui de !'Alliance elle-meme. Sa tache sera d'or-
dre exploratoire et il devra expliquer les vues 
des pays allies qui l'ont designe sur les principes 
a retenir pour des reductions de forces mutuelles 
et equilibrees et sur le cadre dans lequel d'even-
tuelles negociations pourraient se derouler. Il 
devra sander les intentions de ses interlocuteurs 
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au sujet de reductions de forces mutuelles et 
equilibrees et du cadre de negociations, et s'effor-
cer de connaitre les reactions de ceux-ci devant 
les idees avancees. 
3. Les representants des pays signa:aires des 
declarations de Reykjavik et de Rome ont invite 
M. Brosio a assumer la mission d'envoye. M. 
Brosio a accepte cette mission. 
4. Le gouvernement de la Belgique a ete invite 
a faire part des decisions ci-dessus aux pays a 
qui le communique de Lisbonne avait ete trans-
mis. Il a egalement ete invite a prendre les dispo-
sitions necessaires pour que M. Brosio puisse 
entreprendre sa mission le plus rapidement pos-
sible. 
5. Cette nouvelle initiative des gouvernements 
des pays allies interesses traduit leur conviction 
qu'il est souhaitable de reduire le danger d'un 
affrontement militaire en Europe si l'on veut 
accroitre la securite et la stabilite, comme ils se 
sont toujours efforces de le faire. Elle est la 
preuve de leur desir de determiner le plus tot 
possible s'il existe un terrain d'entente pour des 
negociations sur des reductions de forces mutuel-
les et equilibrees. Ces gouvernements esperent 
en consequence que les autres pays interesses y 
repondront sans tarder et de fa<_;on nette et posi-
tive. 
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Points to be explored in multilateral contacts (NATO) 
Items proposed for the agenda of a European security conference 
(Warsaw Pact) 
NATO 
4th December 1970 
1. " ... principles which should govern relations 
between States : sovereign equality, political 
independence and territorial integrity of each 
European State ; non-interference and non-
intervention in the internal affairs of any State, 
regardless of its political or social system ; and 
the right of the people of each European State 
to shape their own destinies free of external 
constraint." 
2. " ... ways and means of ensuring closer co-
operation between interested countries on the 
cultural, economic, technical and scientific levels, 
and on the question of human environment. 
Ministers reaffirmed that the freer movement 
of people, ideas and information is an essential 
element for the development of such co-opera-
tion." 
3. (Proposed by NATO less France) " ... dif-
ferent possibilities in the field of force reductions 
in the central region of Europe, including the 
possible mutual and balanced reduction of 
stationed forces as part of an integral pro-




22nd June 1970 
1. "Ensuring European security and the 
renunciation of the use of force or the threat 
of its use in mutual relations between States in 
Europe." 
2. "The expansion of trade, economic, scien-
tific-technical and cultural relations on a basis 
of equal rights, for the purpose of developing 
political co-operation between European States." 
(Questions of the environment might be discus-
sed within this framework.) 
3. The establishment at the all-European 
security conference of an organ for questions of 
security and co-operation in Europe. "The reduc-
tion of foreign armed forces on the territories 
of European States" could be discussed in the 
organ, or in any other form acceptable to inter-
ested States. 
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ANNEXE IX 
Sujefs d explorer au cours de contacts multilateraux (O.T .A.N.) 
Points proposes pour l'ordre du jour d'une conference sur la securite europeenne 
(Pade de Varsovie) 
O.T.A.N. 
4 decernbre 1970 
1. Les principes « ... qui doivent regir les rela-
tions entre Etats et qui devraient figurer parrni 
les sujets a explorer : l'egalite souveraine, l'inde-
pendance politique et l'integrite territoriale de 
chaque Etat europeen, la non-ingerence et la 
non-intervention dans les affaires interieures des 
Etats, quel que soit leur regime politique ou 
social, le droit pour la population de chaque Etat 
europeen de disposer de son sort a l'abri de toute 
contrainte exterieure. » 
2. « .. .les voies et rnoyens d'assurer une coope-
ration plus etroite entre les pays interesses dans 
les dornaines culture!, econornique, technique, 
scientifique et dans celui de l'environnement hu-
main. Les ministres ont reaffirme que la libre 
circulation des personnes, des idees et des infor-
mations est un facteur essentiel du developpe-
rnent de cette cooperation. » 
3. (Propose par l'O.T.A.N. moins la France) 
« ... differentes possibilites en matiere de reduc-
tions de forces dans la region centrale de !'Eu-
rope, y compris une eventuelle reduction mu-
tuelle et equilibree des forces stationnees, en tant 
que partie d'un programme integral de reduction 
portant a la fois sur les forces stationnees et sur 
les forces locales. » 
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Pacte de Varsovie 
22 juin 1970 
1. « La securite europeenne et le refus de faire 
usage de la force dans les relations entre Etats 
en Europe. » 
2. « L'extension des contacts comrnerciaux, eco-
norniques, technico-scientifiques et culturels sur 
la base de l'egalite pour developper la coopera-
tion politique entre les Etats europeens. » (Les 
questions relatives a l'environnement pourraient 
etre examinees dans ce cadre.) 
3. L'institution a la conference europeenne d'un 
organisme pour les questions de securite et de 
cooperation en Europe. « La reduction des for-
ces armies etrangeres sur le territoire des Etats 
europeens » pourrait etre discutee dans cet orga-
nisme ou par un autre moyen acceptable pour 
les Etats interesses. 
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APPENDIX X 
Agreement on measures to reduce the risk of the outbreak of nuclear 
war between the USSR and the United States 
30th September 1911 
The Union of Soviet Socialist Republics and 
the United States of America, hereinafter refer-
red to as the parties : 
Taking into account the devastating conse-
quences that nuclear war would have for all 
mankind, and recognising the need to exert every 
effort to avert the risk of outbreak of such a 
war, including measures to guard against acci-
dental or unauthorised use of nuclear weapons, 
Believing that agreement on measures for 
reducing the risk of outbreak of nuclear war 
serves the interests of strengthening international 
peace and security, and is in no way contrary to 
the interests of any other country, 
Bearing in mind that continued efforts are 
also needed in the future to seek ways of 
reducing the risk of outbreak of nuclear war, 
Have agreed as follows : 
Article 1 
Each party undertakes to maintain and to 
improve, as it deems necessary, its existing 
organisational and technical arrangements to 
guard against the accidental or unauthorised use 
of nuclear weapons under its control. 
Article 2 
The parties undertake to notify each other 
immediately in the event of an accidental, 
unauthorised or any other unexplained incident 
involving a possible detonation of a nuclear 
weapon which could create a risk of outbreak of 
nuclear war. In the event of such an incident, 
the party whose nuclear weapon is involved 
will immediately make every effort to take neces-
sary measures to render harmless or destroy such 
a weapon without its causing damage. 
Article 3 
The parties undertake to notify each other 
immediately in the event of the detection by 
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missile warning systems of unidentified objects, 
or in the event of signs of interference with these 
systems or with related communications facilities, 
if such occurrences could create a risk of out-
break of nuclear war between the two countries. 
Article 4 
Each party undertakes to notify the other 
party in advance of any planned missile laun-
ches if such launches will extend beyond its 
national territory in the direction of the other 
party. 
Article 5 
Each party, in other situations involving 
unexplained nuclear incidents, undertakes to act 
in such a manner as to reduce the possibility of 
its actions being misinterpreted by the other 
party. In any such situation, each party may 
inform the other party or request information 
when, in its view, this is warranted by the 
interests of averting the risk of outbreak of 
nuclear war. 
Article 6 
For transmission of urgent information, 
notifications and requests for information in 
situations requiring prompt clarification, the 
parties shall make primary use of the direct 
communications link between the governments of 
the Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America. 
For transmission of other information, noti-
fications and requests for information, the 
parties, at their own discretion, may use any 
communications facilities, including diplomatic 
channels, depending on the degree of urgency. 
Article 7 
The parties undertake to hold consultations, 
as mutually agreed, to consider questions relat-
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ANNEXE X 
Accord sur les mesures d prendre pour reduire les risques de declenchement 
d'une guerre nucleaire conclu entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis 
30 septembre 1911 
L'Union des Republiques Socialistes Sovie-
tiques et les Etats-Unis d'Amerique, appeles 
ci-dessous parties, 
Considerant les consequences desastreuses 
que pourrait avoir pour toute l'humanite une 
guerre nucleaire et reconnaissant la necessite de 
deployer tous les efforts pour prevenir le dan-
ger de declenchement d'une telle guerre, y com-
pris de mesures pour eviter l'emploi fortuit ou 
non sanctionne de l'arme nucleaire ; 
Estimant que la coordination des mesures 
destinees a attenuer le danger de declenchement 
d'une guerre nucleaire est dans l'interet du ren-
forcement de la paix internationale et de la seen-
rite et n'est aucunement contraire aux interets 
d'un pays tiers quelconque; 
Etant donne qu'il est necessaire de continuer 
a chercher d'autres moyens pour attenuer le peril 
de declenchement d'une guerre nucleaire ; 
Ont convenu de ce qui suit : 
Article 1 
Chacune des parties s'engage a continuer de 
mettre en amvre et de perfectionner comme elle 
le juge necessaire les mesures organisationnelles 
et techniques qu'elle utilise pour eviter l'emploi 
accidentel et non sanctionne de l'arme atomique 
sous son controle. 
Article 2 
Les parties s'engagent a s'informer rapide-
ment l'une !'autre en cas d'incident non sanc-
tionne, fortuit, ou autre incident inexplique lie 
a !'explosion eventuelle d'une arme atomique qui 
pourrait creer un danger de declenchement d'une 
guerre nucleaire. En cas d'un tel incident, la 
partie dont l'arme atomique est mise en cause 
entreprendrait immediatement tous les efforts 
pour realiser les mesures indispensables de neu-
tralisation ou de destruction d'une telle arme 
sans prejudice aucun. 
Article 3 
Les parties s'engagent a s'informer inconti-
nent l'une !'autre, en cas de detection d'objets 
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non reconnus par les systemes d'avertissement 
d'une attaque par fusees ou bien lors de !'appa-
rition de perturbations pour ces systemes ou bien 
aux moyens de communication concernes, si ces 
phenomenes peuvent creer le danger de declen-
chement d'une guerre nucleaire entre les deux 
pays. 
Article 4 
Chacune des parties s'engage a informer en 
temps voulu !'autre partie de lancements envi-
sages de fusees, si ces dernieres depassent le ca-
dre de son territoire national et sont lancees en 
direction de !'autre partie. 
Article 5 
Chacune des parties s'engage, dans les autres 
situations liees a des incidents nucleaires inex-
pliques, a agir de fac;on a diminuer la possibilite 
d'une interpretation incorrecte de ses actions par 
l'autre partie. Dans n'importe laquelle de ces 
situations, chacune des parties peut informer 
l'autre ou demander d'etre renseignee lorsque, 
selon son avis, cela est dicte par la necessite de 
prevenir le danger de declenchement d'une guerre 
nucleaire. 
Article 6 
Pour transmettre les informations urgentes, 
des avis et des demandes dans les situations exi-
geant de preciser rapidement la situation, les 
parties se serviront principalement de la ligne 
de liaison directe entre les gouvernements de 
!'Union des Republiques Socialistes Sovietiques 
et des Etats-Unis d'Amerique. 
Pour transmettre les autres informations, 
avis et demandes, les parties peuvent se servir a 
leur gre en fonction de l'urgence, de tous les 
moyens de communication, y compris les voies 
diplomatiques. 
Article 7 
Les parties s'engagent a proceder a des con-
sultations concertees sur les questions concernant 
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ing to implementation of the provisions of this 
agreement, as well as to discuss possible amend-
ments thereto aimed at further implementation 
of the purposes of this agreement. 
Article 8 





This agreement shall enter into force upon 
signature. 
Done at Washington on 30th September 
1971, in two copies, each in the Russian and 
English languages, both texts being equally 
authentic. 
ANNEXE X 
!'application des clauses du present accord ainsi 
que pour examiner les amendements possibles a 
cet accord, visant a la realisation ulterieure de ses 
objectifs. 
Article 8 




Le present accord entre en vigueur des sa 
signature. 
Fait dans la ville de Washington, le 30 sep-
tembre 1971, en deux exemplaires, chacun en 
russe et en anglais, les deux textes ayant force 
egale. 
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Agreement between the USSR and the United States on measures to improve 
direct communications link 
30th September 1971 
The Union of Soviet Socialist Republics and 
the United States of America, hereinafter 
referred to as the parties, 
Noting the positive experience gained in the 
process of operating the existing direct commu-
nications link between the Union of Soviet 
Socialist Republics and the United States of 
America, which was established for use in time 
of emergency pursuant to the memorandum of 
understanding regarding the establishment of a 
direct communications link, signed on 20th June 
1963, 
Having examined in a spirit of mutual 
understanding, matters relating to the improve-
ment and modernisation of the direct commu-
nications link, 
Have agreed as follows: 
Article 1 
1. For the purpose of increasing the relia-
bility of the direct communications link, there 
shall be established and put into operation the 
following: 
(a) Two additional circuits between the 
Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America, each using a satellite 
communications system, with each party select-
ing a satellite communications system of its own 
choice; 
(b) A system of terminals (more than one) 
in the territory of each party for the direct com-
munications link, with the locations and number 
of terminals in the Union of Soviet Socialist 
Republics to be determined by the Soviet side, and 
the locations and number of terminals in the 
United States of America to be determined by 
the United States side. 
2. Matters relating to the implementation of 
the aforementioned improvements of the direct 
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communications link are set forth in the annex 
which is attached hereto and forms an integral 
part hereof. 
Article 2 
Each party confirms its intention to take all 
possible measures to assure the continuous and 
reliable operation of the communications circuits 
and the system of terminals of the direct com-
munications link for which it is responsible in 
accordance with this agreement and the annex 
hereto, as well as to communicate to the head of 
its government any messages received via the 
direct communications link from the head of 
government of the other party. 
Article 3 
The memorandum of understanding between 
the Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America regarding the establish-
ment of a direct communications link, signed on 
20th June 1963 with the annex thereto, shall 
remain in force, except to the extent that its 
provisions are modified by this agreement and 
the annex hereto. 
Article 4 
The undertakings of the parties hereunder 
shall be carried out in accordance with their 
respective constitutional processes. 
Article 5 
This agreement, including the annex hereto, 
shall enter into force upon signature. 
Done in Washington, on 30th September 
1971, in two copies, each in the Russian and 
English languages, both texts being equally 
authentic. 
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ANNEXE XI 
Accord conclu entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis sur les mesures d prendre 
pour ameliorer la ligne de liaison directe 
30 septembre 1971 
L'Union des Republiques Socialistes Sovie-
tiques et les Etats-Unis d'Amerique figurant ci-
dessous sous !'appellation de parties, 
Relevant !'experience positive accumulee 
dans !'exploitation de la ligne de liaison directe 
fonctionnant entre l'Union des Republiques So-
cialistes Sovietiques et les Etats-Unis d'Amerique 
qui a ete construite pour etre utilisee dans des 
circonstances extraordinaires conformement au 
memorandum sur !'entente concernant !'installa-
tion d'une ligne de liaison directe, signe le 20 
juin 1963 .; 
Ayant examine dans un esprit de compre-
hension reciproque les questions ayant trait au 
perfectionnement et a la modernisation de la 
ligne de liaison directe, 
Ont convenu de ce qui suit : 
Article 1 
1. Afin d'accroitre la fiabilite de la ligne de 
liaison directe on creera et mettra en service : 
(a) deux canaux complementaires entre 
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques 
et les Etats-Unis d'Amerique chacun avec utili-
sation d'un systeme de communication par satel-
lites, chaque partie le choisissant a son gre ; 
(b) un systeme de points terminaux de la 
ligne de communication directe (plus d'un) sur 
le territoire de chacune des parties, leur emplace-
ment en Union Sovietique etant determine par 
la partie sovietique et aux Etats-Unis par la par-
tie americaine. 
2. Les questions concernant les perfectionne-
ments mentionnes de la ligne de communication 
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directe sont exposees dans l'annexe au present 
accord et qui en est une partie inseparable. 
Article 2 
Chacune des parties confirme son intention 
de prendre toutes les mesures possibles pour 
assurer un fonctionnement permanent et impec-
cable des canaux de liaison et du systeme des 
points terminaux sur la ligne de liaison directe 
dont elle est responsable conformement au present 
accord et a son annexe, ainsi que pour assurer 
la transmission au chef de son gouvernement de 
toutes les communications arrivant par la ligne 
de liaison directe du chef du gouvernement de 
l'autre partie. 
Article 3 
Le memorandum sur !'entente entre l'Union 
des Republiques Socialistes Sovietiques et les 
Etats-Unis d'Amerique sur l'etablissement d'une 
ligne de communication directe, signe le 20 juin 
1963, et son annexe, restent en vigueur compte 
tenu des modifications qui y sont apportees par 
le present accord et son annexe. 
Article 4 
Les engagements pris par les parties en vertu 
du present accord seront remplis par elles confor-
mement a leurs processus constitutionnels. 
Article 5 
Le present accord et son annexe entrent en 
vigueur des la signature. 
Fait dans la ville de Washington, le 30 sep-
tembre 1971, en deux exemplaires, chacun en 
russe et en anglais, leij deux textes ayant force 
egale. 
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Amendment No. 1 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd Novemmber 1971 
In the third paragr11.ph of the preamble to the draft Recommendation, leave out "it is pre-
mature to consider any" and insert : "for the time being there should be no". 
Signed : Gladwyn 
1. See 9th Sitting, 30th November 1971 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 1 
L 'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT no 1 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 novenibre 1971 
Dans le troisieme considerant du projet de recommandation, remplacer les mots : « qu'il est 
premature d'envisager des» par les mots : «que pour !'instant il ne devrait pas y avoir de». 
Signe: Gladwyn 
l. Voir ge seance, 30 novembre 1971 (Retrait de-l'amendemen:t)·. ·-- · , · · · 
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Amendment No. 2 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd November 1971 
Leave out the fifth paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert the 
following new paragraph: 
"Believing that the Assembly still offers the best forum for European parliamentary debate 
and for the supervision of certa.in defence arrangements, but that its future will have to be 
considered in relation to the progress made towards the harmonising of policies in an extended 
EEC and to the future development of the Atlantic Assembly." 
Signed : Gladwyn 
1. See 9th Sitting, 30th November 1971 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 2 
L 'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 novemmbre 1971 
Remplacer le cinquieme conaiderant du projet de recommandation par le texte suiva.nt: 
« Estimant que l'Assemblee conatitue encore le meilleur 'forum' pour la discussion parlementaire 
europeenne et pour le controle de certains accords de defense, mais que son avenir devrait 
etre revu a la lumiere du progres accompli vers !'harmonisation des politiques au sein de la 
O.E.E. elargie et du developpement futur de l'Assemblee atlantique. >> 
Signe: Gladwyn 
1. Voir 9• seance, 30 novembre 1971 (Retrait de 1'amendement). 
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Amendment No. 3 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd November 1971 
In paragraph 2 of the operative text of the draft Recommendation, leave out from the words 
"United States forces in NATO" to the end of the paragraph and insert: 
"and that the North Atlantic Council should be the forum in which Western European and 
American policies on European security, disarmament and East-West relations should be 
concerted with those of the other NATO members." 
Signed : Gladwyn 
1. See 9th Sitting, 30th November 1971 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 3 
L'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 novenWbre 1971 
Da.ns le pa.ra.gra.phe 2 du projet de recommandation lui-meme, remplacer la. fin du para.gra.phe, 
apres les mots : « a.u sein de l'O.T.A.N. », par les mots : 
«et que le Conseil de l'Atlantique nord devra.it etre le 'forum' au sein duquel les politiques 
de !'Europe de l'ouest et des Etats-Unis sur la. securite europeenne, le desarmement et les 
relations Est-Ouest devraient s'ha.rmoniser avec celles des autres membres de l'O.T.A.N. >> 
Signe: Gladwyn 
1. Voir ge seance, 30 novembre 1971 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 4 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd November 1971 
In paragraph 3 of the operative text of the draft Recommendation, after the first word, 
insert: 
"pending the creation of any other organ dealing with Western European defence within the 
Atlantic Alliance". 
Signed: Gladwyn 
1. See 9th Sitting, 30th November 1971 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 4 
L 'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 4 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 noveEmhre 1971 
Au debut du paragraphe 3 du projet de recommandation lui-meme, inserer, a.va.nt les mots : 
que << l'Eurogroupe n, les mots : 
<<En attendant la creation d'un autre organe a' occupant de la defense de !'Europe de l'ouest 
au sein de I' Alliance atlantique n. 
Signe: Gladwyn 
1. Voir 9• ea.noe, 30 novembre 1911 (Retrait de l'am~mdement). 
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Amendment No. 5 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 5 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd November 1971 
In paragraph 5 of the operative text of the draft Recommendation, after "not" insert "as 
yet". 
Signed : Gladwyn 
J. ~ ()~ SittiD.i, 30th November 1971 (Amendment withdra.wn). 
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Amendement no 5 
L 'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 5 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 noveEnbre 1971 
Dans le pa.ragraphe 5 du projet de recommandation lui-meme, inserer apres les mots : «sans 
toutefois les etendre », les mots : (( pour le moment )), 
Signe: Gladwyn 
I. Voir 9• seance, 30 novembre 1971 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 6 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 6 1 
tabled by Lord Gladwyn 
22nd November 1971 
In paragraph 7 of the operative text of the draft Recommendation, leave out from the words 
"called for" to the end of the paragraph and insert : 
"as soon as the prospective enlargement of the Community has resulted in agreed proposals for 
considering defence problems in a specifically Western European context". 
Signed : Glml,wyn 
J., See 9th Sitti111, lOth Novem'ber 1971 (Amenchnezlt withdrawn). 
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Amendement no 6 
L 'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 6 1 
depose par Lord Gladwyn 
22 noveEmhre 1971 
Dans le paragraphe 7 du projet de recommandation lui-meme, remplacer la fin du paragraphe, 
apres les mots : « exige une revision », par les mots : 
« aussiMt que l'elargissement prevu de la Communaute donnera lieu a des propositions pour 
examiner les problemes de defense dans un contexte specifiquement ouest-europeen ». 
Signe : Gladwyn 
1. Voir 9• an.oe, 30 novembre 1971 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 7 
The future organisation of western defence 
AMENDMENT No. 7 1 
tabled by Mr. Boyden 
3oth NoveEBher 1971 
In paragraph 7 of the operative text of the draft Recommendation, leave out from the words 
"called for" to the end of the paragraph and insert: 
"after the accession of the United Kingdom to the Community, in the light of the need for 
Europe to define a common policy and for this purpose to provide itself with the appropriate 
institutional means." 
Signed,: Boyden 
1. See 9th Sitting, 30th November 1971 (Amendment adopted). 
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Amendement no 7 
L'organisation future de la defense occidentale 
AMENDEMENT n° 7 1 
depose par M. Boyden 
30 novemhre 1971 
Dans le paragraphe 7 du projet de recommandation lui-meme, remplacer la fin du paragraphe, 
apres les mots (( presente recommandation », par les mots : 
(( soit revue apres !'adhesion de la Grande-Bretagne a la Communaute, a la lumiere de la. 
necessite pour l'Europe de definir une politique commune et de se doter a cet effet des 
moyens institutionnels a.ppropries ». 
Signe: Boyden 
1. Voir 9• s6a.noe, 30 novembre 1971 (Adoption de l'a.mendement). 
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Draft Recommendation 
on the application of the Brunela Treaty 
The Assembly, 
Considering the Council's replies to written questions Nos. 121, 122 and 123; 
Considering the further amendment to Annex Ill to Protocol No. Ill, made by the Council on 15th 
September 1971; 
Expressing its satisfaction at the information thus made available to it by the Council ; 
Welcoming the amendment to the treaty permitting the construction of non-nuclear surface-to-
surface naval missiles in Germany ; 
Stressing the extreme importance of the supranational commitment contained in Article VI of Protocol 
No. II whereby Britain undertakes to maintain specified minimum forces on the continent, and not to 
withdraw them "against the wishes of a majority of the High Contracting Parties", 
RECOMMENDS THAT THE CouNOIL 
1. (a) State in future annual reports the number of inspections carried out by the Agency for the 
Control of Armaments, by category; 
(b) Notify the Assembly at once of any recommendation made by SACEUR for an amendment to 
Annex Ill of Protocol No. Ill ; 
2. This failing, convey the foregoing information to the Committee on Defence Questions and Armaments 
confidentially ; 
3. Seek the opinion of the Committee on Defence Questions and Armaments, if necessary in confidence, 
before making further amendments to Annex Ill to Protocol No. Ill; 
4. Notify the Assembly at once of any action affecting the interpretation of any part of the Brussels 
Treaty; 
5. State clearly in annual reports both the authorised minimum level and the actual level of British 
forces on the continent during the year under review. 
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Projet de recommandation 
sur l'application du Traite de Brwcellea 
L' Assemblee, 
Considera.nt les reponses du Conseil a.ux questions ecrites nos 121, 122 et 123; 
Considerant le nouvel a.mendement a l'a.nnexe UI du Protocole N° UI a.pporte pa.r le Conseille 15 
septembre 1971; 
Exprima.nt sa. satisfaction deva.nt les renseignements ainsi mis a sa. disposition pa.r le Conseil ; 
Se felicita.nt de l'amendement a.u tra.ite permetta.nt la. construction d'engins surface-surface non 
nucleaires pour la defense navale en Allemagne; 
Souligna.nt !'extreme importance de !'engagement suprana.tiona.l figurant a !'article VI du Protocole 
N° II pa.r lequella Grande-Bretagne s'engage a maintenir sur le continent un minimum specifie de forces 
et a ne pas les retirer cc contre le desir de la majorite des Hautes Parties Contractantes », 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. (a) D'indiquer dans ses futurs rapports annuals le nombre d'inspections effectuees par l' Agence pour 
le Contrf>le des Armements, par categories ; 
(b) De sa.isir immediatement l'Assemblee de toute recommandation du SACEUR concerna.nt un 
amendement a !'annexe III du Protocole No III ; 
2. Sinon, de communiquer confidentiellement les informations ci-dessus a la Commission des Questions 
de Defense et des Armements ; 
3. De demander I' a. vis de la Commission des Questions de Defense et des Armements, a titre confidential, 
le cas echeant, avant d'apporter de nouveaux amendements a !'annexe III du Protocole N° III; 
4. De saisir immediatement I' Assemblee de toute action affecta.nt !'interpretation d'une partie quelconque 
du Tra.ite de Bruxelles ; 
5. D'indiquer clairement, da.ns les ra.pports annuals, le nivea.u minimum autorise et le niveau reel des 




(submitted by Mr. Vedovato, Rapporteur) 
Introduction 
1. Since the Committee adopted its last report 
on the application of the Brussels Treaty, in 
reply to the annual report of the Council (Docu-
ment 536, 5th May 1971), considerable further 
information has been communicated by the 
Council which makes it urgent for the Committee 
to report further to the Assembly. The Council 
has replied to three written questions Nos. 121, 
122 and 123, put by your Rapporteur on 
13th April. The Council has further informed 
the Assembly of a further amendment it has 
made to Annex Ill to Protocol No. lii. The texts 
of these documents are at appendix. 
I. Control of armaments 
Numbers of inspections 
2. Since 1965, the Council has omitted from 
its annual reports details of the number of inspec-
tions carried out by the Agency for the Control 
of Armaments. The Assembly has consistently 
called for the reinstatement of this information, 
the absence of which can only give rise to the 
suspicion that inspection activities have declined. 
On 1st June 1971, however, in a confidential 
reply to question No. 123, the Council supplied 
this information in respect of 1970. It shows, as 
the Committee had been given to understand, 
that the number of inspections had not changed 
significantly since the previously reported years. 
3. There is nothing in this information that can 
be considered confidential. While the Committee 
will naturally respect the wishes of the Council 
by not revealing the information communicated 
confidentially, it invites the Assembly in the 
draft recommendation to call again for the full 
publication of numbers of inspections in annual 
reports of the Council. This failing, it recom-
mends that the Council communicate this infor-
mation confidentially to the Committee for each 
inspection year. 
Amendments to Annex Ill to Protocol No. Ill 
4. The Council's reply to question No. 121 was 
received on 17th September - more than five 
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months after the question was put by your Rap-
porteur. This delay is a measure of the difficulty 
the Council must have experienced in agreeing 
unanimously on the reply. The Committee 
nevertheless expresses its thanks to the Council 
for a full and frank reply. It emerges from this 
that the amendment to Annex Ill to Protocol 
No. Ill adopted by the Council on 9th October 
1963, which permitted Germany to build six sub-
marines of up to 1,000 tons, and was designed at 
the time "to enable the Federal Republic to fulfil 
her NATO commitments" 1 is in fact now being 
interpreted by the Council as allowing Germany 
to build submarines within this quota for export 
to Greece. The justification offered by the Coun-
cil is that SACEUR, on 27th December 1968, had 
recommended that Annex lii be further amended 
to permit the construction of four submarines of 
900 tons for export to Greece. 
5. The Committee does not here wish to deal 
with the political wisdom of supplying weapons 
of any description to the present non-democratic 
regime of Greece. There is however an important 
issue of principle concerning the application of 
the Brussels Treaty. The Council has not pre-
viously revealed SACEUR's recommendation of 
27th December 1968 - the annual report for 
that year 2 describes two amendments to Annex 
Ill, to permit Germany to produce air-to-surface 
guided missiles, and warships (other than nuclear-
propelled warships) not relying on an external 
air supply for their propulsion. The report states 
that these amendments were made on the recom-
mendation of SACEUR, but fails to reveal 
SACEUR's further recommendation made in the 
same year for the construction of submarines for 
export to Greece. 
6. The Council informed the Assembly on 
17th September 1971 of a further amendment to 
Annex Ill to Protocol No. Ill, to permit 
1. Annual report of the Council for 1963, Document 307. 
2. Document 4 72. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Vedovato, rapporteur) 
Introduction 
1. Depuis !'adoption par la commission de son 
dernier rapport sur !'application du Traite de 
Bruxelles, en reponse au rapport annuel du Con-
seil (Document 536 du 5 mai 1971), les nouvelles 
informations qui lui sont parvenues sont d'une 
importance telle qu'elle estime indispensable de 
presenter un nouveau rapport a l'Assemblee. Le 
Conseil a repondu aux trois questions ecrites 
nos 121, 122 et 123 posees par votre rapporteur 
le 13 avril. Il a de plus informe l'Assemblee d'une 
nouvelle modification qu'il avait apportee a !'an-
nexe Ill du Protocole No IlL Les textes de ces 
documents figurent en annexe. 
I. Contr6le des armements 
N ombre des inspections 
2. Depuis 1965, le Conseil omet de mentionner 
dans ses rapports annuels le nombre exact d'ins-
pections effectuees par l'Agence pour le Controle 
des Armements. L'Assemblee n'a cesse de recla-
mer que ces informations y figurent a nouveau, 
car leur absence ne peut qu'inciter a penser que 
ces activites se sont reduites. Le 1 er juin 1971, 
toutefois, dans une reponse confidentielle a la 
question n° 123, le Conseil a donne ces renseigne-
ments en ce qui concerne l'annee 1970. Ceux-ci 
revelent d'ailleurs, comme la commission avait cru 
le comprendre, que le nombre d'inspections ne s'est 
pas modifie de fac;on sensible depuis les dernieres 
annees pour lesquelles elle disposait de chiffres. 
3. Il n'est rien dans ces renseignements qui 
puisse etre considere comme confidentiel. La com-
mission respectera naturellement le vreu du 
Conseil en ne revelant pas les renseignements qui 
lui sont confidentiellement donnes, mais elle in-
vite neanmoins l'Assemblee dans le projet de 
recommandation a demander de nouveau que le 
nombre des inspections soit indique dans les rap-
ports annuels du Conseil. Dans la negative, elle 
recommande au Conseil de communiquer confi-
dentiellement ces informations a la commission 
pour chaque annee d 'inspection. 
Amendements a l'annexe Ill du Protocole No Ill 
4. La reponse du Conseil a la question no 121 
a ete rec;ue le 17 septembre, plus de cinq mois 
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apres que la question ait ete posee par votre rap-
porteur. Ce retard montre bien les difficultes 
auxquelles a du se heurter le Conseil pour se 
mettre d'accord sur cette reponse. La commission 
exprime neanmoins ses remerciements au Conseil 
de lui avoir communique une reponse aussi de-
taillee. Il ressort de celle-ci que l'amendement 
a !'annexe Ill du Protocole N° Ill, adopte par le 
Conseille 9 octobre 1963, qui permettait a l'Alle-
magne de construire six sous-marins d'un depla-
cement maximum de 1.000 tonnes, et qui etait 
destine a l'epoque a « permettre a la Republique 
federale de remplir ses engagements vis-a-vis de 
l'O.T.A.N. » \ est en fait interprete maintenant 
par le Conseil comme permettant a l'Allemagne 
de construire des sous-marins compris dans ce 
contingent pour les livrer a la Grece. La justifi-
cation donnee par le Conseil est que le SACEUR 
a recommande, le 27 decembre 1968, que !'annexe 
Ill soit de nouveau amendee pour permettre la 
construction de quatre sous-marins de 900 tonnes 
destines a la Grece. 
5. La commission ne souhaite pas examiner ici 
s'il est politiquement judicieux de fournir des 
armes de quelque type que ce soit au regime anti-
democratique qui est actuellement celui de la 
Grece. Neanmoins, une importante question de 
principe se pose en ce qui concerne !'application 
du Traite de Bruxelles. Le Conseil n'avait pas 
revele, jusqu'a maintenant, la recommandation 
du SACEUR en date du 27 decembre 1968 : le 
rapport annuel pour cette annee-la 2 decrit deux 
amendements a !'annexe Ill destines a permettre 
a l'Allemagne de fabriquer des engins guides air-
sol et des navires de guerre (a !'exclusion de tout 
navire a propulsion nucleaire) m us par des mo-
teurs ne dependant pas d'approvisionnements 
d'air exterieur pour leur propulsion. Ce rapport 
declare que ces amendements ont ete apportes sur 
la recommandation du SACEUR, mais se garde 
de mentionner !'autre recommandation faite par 
le SACEUR la meme annee en ce qui concerne la 
construction de sous-marins destines a la Grece. 
6. Le Conseil a informe l'Assemblee, le 17 sep-
tembre 1971, d'un autre amendement a !'annexe 
Ill du Protocole N° Ill destine a permettre a 
1. Rapport annual du Conseil pour 1963, Document 307. 
2. Document 472. 
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Germany to produce naval surface-to-surface 
guided missiles with non-nuclear warheads. This 
development is welcomed by the Committee as a 
necessary defence development - the NATO 
navies have been slow to develop such missiles, 
which have been in service with the Soviet navy 
for many years. 
7. The Committee recalls that the Assembly 
on a number of occasions has called on the Coun-
cil to ask the opinion of the Assembly before 
making further amendments to Annex III, but 
the Council has declined to do so. In the light 
of the developments described above, the Com-
mittee now proposes that the Assembly be 
notified at once of any recommendations made 
by SACEUR for the amendment of Annex III, or 
this failing, that the Committee be notified con-
fidentially of such recommendations. It proposes 
that the Council be called upon to consult the 
Committee, if necessary confidentially, before 
further amending Annex III. It further calls for 
the Assembly to be notified at once of any action 
by the Council affecting the interpretation of any 
part of the Brussels Treaty. 
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U. Level of British forces on the continent 
8. In reply to question No. 122 the Council has 
stated that the minimum level of British forces 
on the mainland of Europe approved by the 
Council is "once more (subject to the temporary 
redeployments referred to above) 55,000 men 
plus the 2nd Tactical Air Force". The Commit-
tee stresses the extreme importance it attaches to 
the British supranational commitment contained 
in Article VI of Protocol No. II to maintain 
specified minimum forces on the continent and 
"not to withdraw these forces against the wishes 
of the majority of the High Contracting Parties". 
It calls on the Council to state clearly in future 
annual reports both the authorised minimum 
level and the actual level during the year under 
review. 
Conclusion 
9. The Committee expresses its great apprecia-
tion of the full information concerning the appli-
cation of the Brussels Treaty which the Council 
has made available in reply to written questions 
Nos. 121, 122 and 123. The recommendations it 
makes are designed to improve certain aspects of 
the application of the treaty. 
l'Allemagne de fabriquer des engins guides sur-
face-surface pour la defense navale, equipes 
d'ogives non nucleaires. La commission se felicite 
de cette evolution qu'elle considere comme neces-
saire pour la deiense. Les marines de l'O.T.A.N. 
ont mis longtemps a mettre au point ce type d'en-
lrin qui est en service dans la marine sovietique 
depuis plusieurs annees. 
7. I1a commission rappelle que l'Assemblee a 
invite, en maintes oecasions, le Conseil a deman-
der l'avis de l'Assemblee avant d'armorter d'au-
tres amendemfmts a l'annexe TII, mais le Conseil 
n'a pas cru devoir le faire. Compte tenu de la 
situation qui vient d'etre decrite, la commission 
propose que l'Assemblee soit immediatement 
saisie de tonte recommandation dn SACEUR 
concernant l'amendement de l'annexe III on, a 
defant, crue la commission soit saisie, a titre con-
fidentiel, de telles recommandations. Elle propose 
one le Conseil soit invite a consulter la commis-
sion, a titre confidentiel le cas echeant, avant 
d'apporter de nonveaux amendements a l'annPxe 
UT. Elle demande en outre que l'Assemblee soit 
saisie immediatement de toute action dn Conseil 
affectant !'interpretation d'nne partie qnelconqne 
du Traite de Bruxelles. 
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U. Niveau des forces britanniques sur le 
continent 
8. En reponse a la question no 122, le Conseil 
a declare que le niveau minimum des forces bri-
tanniques sur le continent europeen approuve par 
le Conseil est « a nouveau, sous reserve des rede-
ploiements temporaires mentionnes plus haut, de 
55.000 hommes plus la 2• Force aerienne tac-
tique ». La commission souligne !'importance 
extreme qu'elle attache a !'engagement supra-
national pris par la Grande-Bretagne, en vertu 
de !'article VI du Protocole N° II, de maintenir 
un minimum specifie de forces sur le continent et 
de « ne pas retirer ces forces contre le desir de la 
majorite des Hautes Parties Contractantes ». Elle 
invite le Conseil a indiquer clairement, dans les 
futurs rapports annuels, le niveau minimum au-
torise et le niveau reel pendant l'annee de refe-
rence. 
Conclusion 
9. La commission est extremement satisfaite des 
renseignements tres complets, relatifs a !'appli-
cation du Traite de Bruxelles, fournis par le 
Conseil en reponse aux questions ecrites nos 121, 
122 et 123. Les recommandations qu'elle formule 
visent a ameliorer certains aspects de !'applica-
tion du traite. 
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APPENDIX I 
Question No. 121 
(13th April 1911) 
(a) Is it correct that Germany is building 
4 submarines of 900 tons to be exported to Greece 
and which are included in the quota of "6 sub-
marines, the displacement of which shall not 
exceed 1,000 tons" authorised by the Council? 
According to the Annual Report of the 
Council, the amendment to Protocol No. III of 
the modified Brussels Treaty which established 
this quota was adopted on 9th October 1963 "on 
the recommendation of the Supreme Allied Com-
mander in Europe" and "is designed to enable 
the Federal Republic to fulfil her NATO commit-
ments". 
(b) If the information is correct, does the 
Council consider that this use of the quota con-
forms with its intentions in modifying the 
Protocol and with the recommendation of the 
Supreme Commander 1 
(c) What inspections will be carried out by 
the Agency for the Control of Armaments to 
ensure that the quota is not exceeded, and that 
the submarines "are in fact exported" Y 
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Reply 
(11th September 1911) 
On 27th December 1968, the Supreme Allied 
Commander, Europe, recommended that the 
Council amend paragraph V (c) of Annex Ill to 
Protocol No. III of the revised Brussels Treaty 
to allow the Federal Republic of Germany to 
build four submarines of 900 tons for Greece. 
In the knowledge that, on 9th October 1963, 
this Annex to Protocol No. III had been amended 
to allow the Federal Republic of Germany to 
build six submarines of up to 1,000 tons each, 
and that this quota had not been used, the 
Federal Republic of Germany informed the 
Council that, in view of the exceptional circum-
stances and of this particular coincidence, they 
intended to use part of the quota for delivery 
of four submarines to Greece. 
The Council took note of this statement and 
consider closed the matter of the delivery of the 
submarines to Greece. 
In the course of its normal control activities, 
the Agency for the Control of Armaments will 
ensure that, in this particular case, as in all 
others, the provisions of the treaty are strictly 
adhered to. 
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ANNEXE I 
Question no 121 
(13 avril 1971) 
(a) Est-il exact que l'Allemagne construit 
actuellement quatre sous-marins de 900 tonnes 
destines a etre exportes en Grece, et qui seront 
compris dans le contingent de « six sous-marins 
dont le tonnage ne devra pas depasser 1.000 ton-
nes » autorise par le Conseil Y 
Or, selon le rapport annuel du Conseil, la 
modification du Protocole N° III du Traite de 
Bruxelles modifie qui a institue ce contingent a 
ete adoptee le 9 octobre 1963 « sur la recomman-
dation du Commandant supreme des forces alliees 
en Europe » et « doit permettre a la Republique 
federale de remplir ses obligations vis-a-vis de 
l'O.T.A.N. ». 
(b) Si cette information est exacte, le Conseil 
considere-t-il que cet usage du contingent est en 
conformite avec les intentions qui ont preside a 
la modification du protocole et avec la recom-
mandation du Commandant supreme Y 
(c) QueUes inspections seront entreprises par 
l'Agence pour le Controle des Armements pour 
s'assurer que le contingent n'est pas depasse et 
que les sous-marins « sont effectivement ex-
portes » Y 
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Reponse 
(17 septembre 1971) 
Le 27 decembre 1968, le Commandant su-
preme allie en Europe a recommande au Conseil 
d'amender !'annexe Ill, section V (c), du Proto-
cole No III du Traite de Bruxelles revise de fa-
~on a permettre la construction par la Repu-
blique Federale d'Allemagne de quatre sous-
marins de 900 tonnes destines a la Grece. 
S'etant avisee que, le 9 octobre 1963, ladite 
annexe au Protocole N° Ill avait ete amendee de 
fa~on a permettre la construction par la Repu-
blique Federale d'Allemagne de six sous-marins 
d'un tonnage maximum de 1.000 tonnes et que 
ce contingent n'avait pas ete utilise, la Republi-
que Federale d'Allemagne a informe le Conseil 
de ce que, vu les circonstances exceptionnelles et 
cette coincidence particuliere, elle avait !'inten-
tion d'utiliser une partie de ce contingent pour 
la livraison des quatre sous-marins a la Grece. 
Le Conseil a pris acte de cette declaration 
et considere comme close l'affaire de la livraison 
des sous-marins a la Grece. 
Au cours de ses activites ordinaires de con-
trole, l'Agence pour le Controle des Armements 
s'assurera que, dans ce cas particulier, comme 
dans tous les autres, les dispositions du traite sont 
strictement observees. 
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APPENDIX II 
Question No. 122 
(13th April 1911) 
(a) Was the Council fully consulted over the 
withdrawal of British forces from Germany ? 
Has it authorised any withdrawals since 1967 ? 
(b) Before the British withdrawals in which 
the Council acquiesced at the end of 1967, the 
Council had stated that the level of British 
forces in Germany which it had approved was 
55,000 men plus the 2nd Tactical Air Force. 
What is the approved level at the present time T 
Reply 
(lOth June 1911) 
The Council have been kept fully informed 
of the withdrawal and redeployment of British 
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forces from Germany. Since 1967 a small number 
of British forces have, with the knowledge of the 
Council, been redeployed for short periods of 
service in Northern Ireland. These units have 
remained assigned to SACEUR and based on the 
mainland of Europe, where they could return at 
short notice. 
In 1967 the Council acquiesced in the deci-
sion of the United Kingdom to withdraw a bri-
gade group and a helicopter squadron to the 
United Kingdom. These forces however remained 
assigned to SACEUR and under the operational 
command of the Commander-in-Chief BAOR. By 
the end of August 1971, all these forces will have 
returned to the mainland of Europe. The level 
of British forces on the mainland of Europe 
approved by the Council is therefore once more 
(subject to the temporary redeployments referred 
to above) 55,000 men plus the 2nd Tactical Air 
Force. 
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ANNEXE II 
Question no 122 
(13 avril 1911) 
(a) Le Conseil a-t-il ete pleinement consulte 
au sujet des retraits de forces britanniques d'Al-
lemagne Y A-t-il autorise des retraits depuis 
1967 y 
(b) Avant les retraits de forces britanniques 
auxquels le Conseil a acquiesce a la fin de 1967, 
le Conseil avait declare que le niveau des forces 
britanniques en Allemagne qu'il avait approuve 
etait de 55.000 hommes plus la 2• Force aerienne 
tactique. Quel est le niveau approuve a l'heure 
actuelle? 
Reponse 
(10 juin 1911) 
Le Conseil a ete pleinement informe du re-
trait et du redeploiement de certaines forces bri-
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tanniques d'Allemagne. Depuis 1967, de petits 
contingents de forces britanniques ont, a la con-
naissance du Conseil, ete redeployes pour de 
courtes periodes de service en Irlande du nord. 
Ces unites sont restees affectees au SACEUR et 
basees sur le continent europeen, ou elles pour-
raient etre renvoyees a bref delai. 
En 1967, le Conseil a acquiesce au retrait 
d'un groupe de brigade et d'une escadrille d'heli-
copteres rappeles au Royaume-Uni. Ces forces 
sont toutefois restees affectees au SACEUR et 
placees sous le commandement operationnel du 
commandant en chef de l'Armee britannique du 
Rhin. A la fin d'aout 1971, elles seront toutes de 
retour sur le continent europeen. Le niveau des 
forces britanniques approuve par le Conseil est 
done a nouveau, sous reserve des redeploiements 
temporaires mentionnes plus haut, de 55.000 
hommes plus la 2• Force aerienne tactique. 
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Question No. 123 
(13th April 1911) 
What was the number of inspections effected 
by the Agency for the Control of Armaments in 
1970: 
1. at depots ; 
2. at units of forces under national com-
mand; 
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3. (a) at production plants (agreed quan-
titative control measures) ; 
(b) at production plants (agreed non-
production control measures). 
Reply 
(1st June 1911) 
A confidential reply was communicated to 
members of the Assembly. 
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ANNEXE Ill 
Question no 123 
(13 avril 1911) 
Quel est le nombre d'inspections effectuees 
par l'Agence pour le Controle des Armements en 
1970: 
11 
1. dans les depots ; 
2. dans des unites des forces sous comman-
dement national ; 
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3. (a) dans des usines (verifications quan-
titatives consenties) ; 
(b) dans des usines (verifications consen-
ties de non-fabrication). 
Reponse 
(1•r juin 1911) 
Une reponse confidentielle a ere communi-
quee aux membres de l'Assemb!ee. 
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Resolution 
amending paragraph IV (c) of Annex HI 
to Protocol No. HI, adopted &y the 
Council of WEU on 16th September 1911 
The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. Ill 
to the Agreements signed in Paris on 23rd 
October 1954, and Annexes I and Ill to that 
Protocol; 
Considering the recommendation of the 
Supreme Allied Commander, Europe, contained 
in his letter of 17th February 1971 ; 
Considering the request submitted by the 
Government of the Federal Republic of Germany 




Paragraph IV (c) of Annex Ill to Protocol 
No. Ill shall be replaced by the following text: 
"Proximity fuses, surface-to-air and air-to-
air guided missiles for anti-aircraft defence, 
air-to-surface guided missiles for tactical 
defence, and surface-to-surface guided mis-
siles for naval tactical defence equipped with 
non-nuclear warheads and of a range not 
exceeding 70 km, are regarded as excluded 
from this definition." 
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ANNEXE IV 
Resolution 
modifiant le paragraphe IV (c) de l'annexe Ill 
du Protocole No 111, adoptee par le Conseil 
de l'U.E.O. le 16 septembre 1911 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, 
Considerant !'article 11 du Protocole N° Ill 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 
ainsi que les annexes I et Ill de ce protocole ; 
Considerant la recommandation du Comman-
dant supreme des forces alliees en Europe, con-
tenue dans sa lettre du 17 fevrier 1971 ; 
Considerant la demande soumise par le gou-
vernement de la Republique Federale d'Allema-
gne dans sa lettre du 1er avril1971, 
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DECIDE: 
Article unique : 
Le paragraphe IV (c) de l'annexe Ill du 
Protocole N° Ill est remplace par les dispositions 
suivantes: 
« Sont consideres comme exclus de cette de-
finition les fusees de proximite, les engins 
guides sol-air et air-air destines a la defense 
anti-aerienne, les engins guides air-sol pour 
la defense tactique et les engins guides sur-
face-surface pour la defense navale tactique 
equipes d'ogives non nucleaires et d'une por-
tee maximale de 70 km.» 
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RECOMMENDATION 209 1 
on the Brussels Treaty and the control of armaments 2 
The Assembly, 
Aware of the importance of arms control for world peace and having considered possibilities of 
applying controls in specific instances ; 
Appreciating the work done by the Agency for the Control of Armaments in spite of the 
restrictions to which it is subjected ; 
Considering that, in 1971 as in 1954, it is important that all the provisions of the Brussels 
Treaty should be applied, and recalling in this connection the various proposals made by the 
Assembly in the past with a view to making application politically possible, but which have not 
been taken into consideration by the Council; 
Noting that annual reports state clearly that "replies received from member countries which 
have not renounced the right to use chemical weapons show that no effective production has yet 
been undertaken on the mainland of Europe", but that no corresponding statement is made in 
respect of nuclear or biological weapons ; 
Stressing however that in assessing this statement account must be taken of the fact that the 
practical control procedures give no certainty of complete effectiveness ; 
Considering that the provisions of the treaty are no longer suitable to the extent that they 
establish discrimination between European nuclear powers, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. Make every effort to ensure the unimpeded application of all the proVISIOns of the modified 
Brussels Treaty and related documents concerning the control of armaments, and the entry into 
force of the convention signed on 14th December 1957; 
2. (a) State in future reports, in respect of the countries concerned, that "no effective production 
of nuclear and biological weapons has yet been undertaken" ; 
(b) Instruct the Agency for the Control of Armaments in the future to include appropriate 
questions in its annual questionnaire, to extend its special request for information to nuclear weapons, 
and to undertake effective inspections to verify the validity of such statements in respect of 
nuclear, biological and chemical weapons; 
3. Hold a meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments for an exchange 
of views on the activities of the Agency ; 
4. Urge the North Atlantic Council to set up an Armaments Trade Office responsible for giving 
an opinion on the political and strategic aspects of all arms exports from members of the Atlantic 
Alliance to non-member countries; 
5. Co-ordinate the policies of member countries which are signatories of the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons, with a view to ensuring that safeguards to be applied by the 
International Atomic Energy Agency under the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
may be applied on their territory as soon as possible without the methods adopted jeopardising the 
universal nature of effectiveness of the IAEA system, and without any possibility of gaps between 
the IAEA system and the safeguards on military nuclear activities provided for in the Brussels 
Treaty. 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session (5th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Document 536). 
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ANNEXE V 
RECOMMANDATION ao 209 1 
sur le Traite de Bruxelles et le contr6le des armements 2 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance que revetira le contr~le des armaments pour la paix du monde 
et ayant examine les possibilites d'application dans des cas concrets; 
Appreciant l'reuvre accomplie par l'Agence pour le Contr~le des Armaments malgre les limi-
tations qui lui sont imposees ; 
Estimant qu'il importe, en 1971 comme en 1954, d'appliquer toutes les dispositions du Traite 
de Bruxelles, et rappelant a ce propos les diverses propositions faites par l'Assemblee dans le passe 
en vue d'en rendre !'application politiquement possible, mais qui n'ont pas ete prises en consideration 
par le Conseil ; 
Notant que les rapports annuals indiquent clairement que des reponses fournies par les pays 
membres qui n'ont pas renonce a fabriquer des armes chimiques, il ressort qu'aucune production 
effective de telles armes n'est entreprise jusqu'a present sur le continent europeen, mais qu'il n'est 
fait aucune declaration correspondante a l'egard des armes nucleaires ou biologiques; 
Soulignant toutefois que cette assertion doit etre appreciee en tenant compte du fait que les 
procedures pratiques de contr~le ne donnent pas la certitude de leur complete efficacite ; 
Estimant que les dispositions du traite ne sont plus adaptees dans la mesure ou elles eta-
blissent une discrimination entre puissances nucleaires europeennes, 
REoOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De tout mettre en reuvre pour assurer !'application sans entrave de toutes les dispositions du 
Traite de Bruxelles modifie et des documents y afferents qui concernent le contr~le des armaments, et 
!'entree en vigeur de la convention signee le 14 decembre 1957; 
2. (a) De declarer dans ses ra.pports futurs, en ce qui concerne les pays interesses, « qu'aucune 
production effective d'armes nucleaires et biologiques n'est entreprise jusqu'a present>>; 
(b) De demander a l'Agence pour le Contr~le des Armaments d'inclure a l'avenir dans son 
questionnaire annual les questions appropriees, d'etendre ses demandes particulieres aux armes nucle-
aires, et de proceder a des inspections efficaces pour verifier la veracite des declarations concernant 
les armes nucleaires, biologiques et chimiques ; 
3. De tenir une reunion avec la Commission des Questions de Defense et des Armaments pour un 
echange de vues sur les activites de I' Agence ; 
4. De prier le Conseil de l'Atlantique nord d'etablir un Bureau du commerce des armaments 
charge d'emettre un avis sur les aspects politiques et strategiques de toute exportation d'armements 
d'un pays membre de I' Alliance atlantique destinee a un pays non membre ; 
5. De coordonner les politiques des pays membres signataires du Traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires en vue d'assurer que les contr~les a exercer par I' Agence Internationale de 
l'Energie Atomique aux termes du Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires puissant etre 
appliques sur leurs territoires dans le plus bref delai, sans que les modalites adoptees puissant porter 
atteinte a l'universalite ou a l'efficacite du systeme de l'A.I.E.A., et sans qu'il puisse subsister des 
lacunas entre ce dernier systeme et les contr~les sur les activites nucleaires militaires prevus par 
le Traite de Bruxelles. 
I. Adoptee par I'Assemblee le 17 juin 1971, au cours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire (5• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defense et des 
Armenents (Document 536). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 209 
1. The Council renew the assurances they have given to the Assembly on several occasions in 
the past that they will continue to make every effort to ensure that the provisions of the modified 
Brussels Treaty relating to the control of armaments are observed as fully as possible. But the 
Assembly will be aware of certain difficulties in attaining this aim, the nature of which has been 
made clear by the Council's replies to previous recommendations, in particular Nos. 120, 134 and 
183. 
2. (a) Inclusion of categorical statements in future reports that "no effective production of nuclear 
and biological weapons has yet been undertaken" must depend on a. notification to that effect by 
the member States concerned. But such negative notifications are not called for under the treaty. 
2. (b) (i) In any instructions that the Council issue to the Agency they must bear in mind the 
two functions of the Agency, which may be summarised as: 
a. to check that the undertakings set out in Protocol No. Ill not to manufacture certain 
types of armaments are being honoured. But these only apply to the Federal Republic of 
Germany ; and 
b. to control the levels of stocks of armaments when such levels have been fixed by the 
Council in accordance with Article V of Protocol No. 11 and Article Ill of Protocol No. m. 
(ii) The Council have never authorised the Agency to carry out any control activity in the 
field of nuclear weapons. 
3. The President of the Assembly has forwarded a. request from the Chairman of the Committee 
on Defence Questions and Armaments for a joint meeting with the Council in order to exchange 
views on the activities of the Agency for the Control of Armaments. In the Council's view, the 
usefulness of such a. meeting cannot be assessed until this reply to Assembly Recommendation 209 
has been received and considered by the Assembly. 
4. The Council do not feel competent to assess the merits of the proposal for the establishment 
of an armaments trade office, which might well give rise to complex political issues. Possible advan-
tages of implementation of the proposal could conceivably be offset by major drawbacks and con-
scious of this the Council would not wish to urge a. course of action on the North Atlantic Council, 
the consequences of which are so difficult to foresee. 
5. The member countries of WEU which have signed the non-proliferation treaty consider the 
provisions for verification with a. view to preventing diversion of nuclear materials from peaceful uses 
to nuclear weapons purposes contained in Article Ill to be adequate. In particular, the provisions 
in Article Ill (4) for the negotiation of agreements between non-nuclear-weapons States parties to 
the treaty, either individually or together with other States, and the IAEA, are effective measures 
for ensuring that the requirements of Article Ill of the treaty are met. 
1. OolJlmi,Ulioated tQ the Aaaembly on 18th November 1971. 
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lttPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 209 
1. Le Conseil reitere les assurances qu'ils a donnees a l' Assemblee a plusieurs reprises dans le 
passe, a savoir qu'il continuera de faire tout en son pouvoir pour faire en sorte que les dispositions 
du Traite de Bruxelles modifie relatives au controle des armaments soient observees aussi complete-
ment que possible. L'Assemblee se rend cependant certainement compte des difficultes qui s'opposent 
a la realisation de cet objectif et dont le Conseil a precise la nature dans ses reponses aux recom-
mandations anterieures de l' Assemblee, et nota.mment aux nos 120, 134 et 183. 
2. (a) L'inclusion dans les rapports futurs d'une declaration categorique affirmant « qu'aucune 
production effective d'armes nucleaires et biologiques n'est entreprise jusqu'a present>> est subordonnee 
a une notification a cet effet par les Etats membres interesses. Ma.is de telles notifications negatives 
ne sont pas prevues par le traite. 
2. (b) (i) Dans toutes les instructions qu'il a donnees a l'Agence, le Conseil doit garder presentes 
a l'esprit les deux fonctions de cet organe, qui se resument ainsi: 
a. verifier que les engagements prevus par le Protocole N° Ill de ne pas fabriquer certa.ins 
types d'armements sont respectes. Ma.is ceux-ci ne s'a.ppliquent qu'a la Republique Federale 
d'Allemagne ; et 
b. controler les niveaux des stocks d'armements quand, sur la base des article V du Protocole 
N° II et article Ill du Protocole N° Ill, ces niveaux ont ete fixes par le Conseil. 
(ii) Le Conseil n'a jamais autorise l'Agence a se livrer a une quelconque activite de controle 
dans le domaine des armaments nucleaires. 
3. Le President de l' Assemblee a transmis une lettre du president de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments demandant une reunion commune avec le Conseil en vue d'un echange 
de vues sur les activites de l'Agence pour le Controle des Armaments. De l'avis du Conseil, l'utilite 
d'une telle reunion ne pourra etre appreciee qu'apres que l' Assemblee aura reyU et examine la pre-
sente reponse a sa Recommandation no 209. 
4. Le Conseil estime qu'il n'est pas competent pour evaluer les merites de la proposition de creer 
un bureau de commerce des armaments, initiative qui risquerait de susciter des problemes politiques 
complexes. Les avanta.ges eventuels de la mise en reuvre de cette proposition pourraient bien etre 
contreba.lances par des inconvenients majeurs et, conscient de ce risque, le Conseil ne voudrait pas 
recommander au Conseil de l' Atlantique nord une mesure dont il est si difficile de prevoir les 
consequences. 
5. Les pays membres de l'U.E.O. qui ont signe le traite de non-proliferation considerent que les 
dispositions de son article Ill relatives aux controles a exercer pour eviter que des matieres nucle-
aires destinees a des fins pacifiques ne soient utilisees pour la fabrication d'armes nucleaires, sont 
adequates. Ils estiment notamment que les dispositions de !'article Ill (4), qui prevoient la nego-
ciation d'accords entre les Etats non dotes d'armes nucleaires qui sont parties au traite et l'A.I.E.A., 
soit a titre individual, soit conjointement avec d'autres Etats, constituent des mesures efficaces 
permettant de veiller a ce que les exigences de l'article Ill du traite soient satisfaites. 
I. Communiquee 8. l'Assembl6e le 18 novembre 1971. 
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DOCUMENT 559 
Draft Order 
on a conference on the rationalisation of the European defence efforts 
The Assembly, 
l. Instructs its Presidential Committee to take a decision on a draft supplementary budget for 
preparatory work on the rationalisation of the European defence efforts and transmit it to the 
Council for approval; 
2. Instructs its Committee on Defence Questions and Armaments: 
(a) To organise the preparatory studies on the rationalisation of the European defence efforts 
proposed in Document 559 once the Council has approved the corresponding supplementary budget; 
(b) To report further if in the light of progress on the preparatory studies the Committee 
deems it desirable to organise a conference on the rationalisation of the European defence efforts. 
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Projet de directiue 
sur une conference sur la rationalisation da etfor,. de de(ertft europe.ns 
L' Assemblee, 
I. Charge le Comite des presidents de se prononcer sur un projet de budget supplementaire relatif 
aux etudes preparatoires sur la rationalisation des efforts de defense europeens et de le tra.nsmettre 
pour approbation a.u Conseil; 
2. Charge sa Commission des Questions de Defense et des Armaments : 
(a) D'orga.niser les etudes preparatoires sur la. rationalisation des efforts de defense europeens 
proposees da.ns le Document 559 lorsque le Conseil aura. a.pprouve le budget supplementa.ire corres-
pondant; 
(b) De presenter un nouveau rapport si, compte tenu des progres des etudes prepa.ratoires, la. 





on a conference on the rationalisation of the European defence efforfll 
The Assembly, 
Recalling its Orders 36, 38 and .. , 
APPROVES the proposals for preparatory studies and a. possible conference on the rationalisation 
of the European defence efforts put forward in the report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Document 559). 
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Projet de resolution 
sur une conference sur la rationalisation des efforts de de(ense europeens 
L' Assembiee, 
Rappelant ses Directives nos 36, 38 et ... ' 
APPROUVE les propositions d'etudes preparatoires et de reunion d'une eventuelle conference sur 
la. rationalisation des efforts de defense europeens formulees dans le rapport de la Commission des 




(•ubmltted by Mr. Rlvljre, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. On 17th November 1970, the Assembly in 
Order 361 instructed the Committee "1. To exam-
ine the possibility of organising a conference on 
the rationalisation of the defence efforts of the 
European countries members of the Alliance, and 
possibly to create a body to organise such a 
conference ; 2. To report back to the Assembly". 
This proposal arose from the report on European 
security and arms control (Document 527) sub-
mitted by Mr. van der Stoel on behalf of the 
Committee ; the explanatory memorandum, in 
Chapter IV "The European defence effort", 
observed that "A detached observer of the Euro-
pean defence scene, his mind uncluttered with 
the preconceptions that have accumulated over 
the years, might well conclude that the present 
manner in which the not negligible contributions 
of the European countries in cash and manpower 
are translated into fighting units on the ground 
are about the least rational and least efficient 
that could be devised." The report identified five 
specific areas in which European defence arrange-
ments would benefit from a more . rational 
approach. 
D. Procedure followed 
2. On 18th November 1970, in implementation 
of Order 36, the Committee set up a Sub-Com-
mittee on the rationalisation of the European 
defence efforts with the following membership : 
Chairman : Mr. John Peel (United Kingdom, 
Chairman of the Committee on Defence Questions 
and Armaments). Members: MM. James Boyden 
(United Kingdom), Heinrich Draeger 2 (Fed. Rep. 
of Germany), Rene Mart (Luxembourg), Charles 
Nothomb (Belgium), Paul Riviere (France), M. 
van der Stoel (Netherlands), Giuseppe Vedovato 
(Italy). The Sub-Committee was instructed to 
discuss the possible organisation of a conference. 
3. The Sub-Committee has held seven meetings : 
on 19th November 1970, 14th January 1971, 12th 
1. Text at Appendix I. 
2. Mr. Draeger resigned on 17th JUDe 1971 and wu 
replaced by Mr. Lemnuich. 
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February 1971,1st March 1971, 4th May 1971, 
15th September 1971 and 28th October 1971. 
4. It first discussed the proposed conference 
on the basis of a memorandum prepared by the 
Chairman. The meeting on 14th January was 
held in the NATO Headquarters, Brussels, and 
the Sub-Committee there heard the views of 
Mr. Brosio, then Secretary-General of NATO, 
and his senior staff. Representatives on the WEU 
Standing Armaments Committee and former 
members of the Defence Committee then in 
government also made their personal views known 
to the Sub-Committee, which expresses its thanks 
for the invaluable advice it received. It was 
particularly encouraged by the assurances of 
interest and offer of assistance from the Secre-
tary-General of NATO. 
5. The Sub-Committee unanimously adopted a 
preliminary report on 12th February 1971, 
which was unanimously endorsed by the full 
Committee on 1st March 1971 and communicated 
to the Assembly for information (Document 533). 
This preliminary report set out in some detail 
the Committee's proposals for preparatory studies 
to be undertaken by independent experts, and for 
a conference itself, a decision on which, it was 
envisaged, would not be taken until progress on 
preliminary studies could be assessed. On 5th May 
and 15th June 1971 the Committee unanimouslv 
adopted a short report (Document 535 and 
Addendum) which, coupled with Document 533, 
was to serve as the basis of the debate at the 
First Part of the Seventeenth Ordinary Session. 
6. The Assembly debated these documents at 
its fifth and sixth sittings on 17th June 1971 ; 
speakers welcomed the Committee's proposals and 
made useful suggestions. At the close of the 
debate the Assembly unanimously adopted Order 
38 1 whereby it instructed the Committee "to 
conclude its study on the organisation of the 
conference as a matter of urgency, taking into 
account views expressed during the debate in the 
Assembly, and especially the financial implica-
tions." 
1. Text at Appendix n. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Riviere, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le 17 novembre 1970, l'Assemblee a charge 
la commission, dans sa Directive n° 36 1 : « 1. 
D'examiner la possibilite d'organiser une confe-
rence sur la rationalisation des efforts de defense 
des pays europeens membres de l'Alliance et de 
creer eventuellement un groupe charge de !'orga-
niser ; 2. De faire rapport a l'Assemblee sur cette 
question». Cette proposition decoulait du rapport 
sur la securite europeenne et le controle des arme-
ments (Document 527) presente par M. van der 
Stoel au nom de la commission. Dans le chapitre 
IV de !'expose des motifs, intitule « !/effort 
de defense europeen »,le rapporteur remarquait : 
« Un observateur de la situation europeenne en 
matiere de defense, dont !'esprit ne serait pas 
encombre de prejuges accumules au cours des ans, 
pourrait fort bien conclure que la transformation 
des contributions non negligeables des pays euro-
peens, tant en argent qu'en hommes, en unites 
combattantes est aussi peu rationnelle et aussi peu 
efficace que possible. » Le rapport identifiait 
cinq domaines particuliers dans lesquels les 
accords de defense europeens beneficieraient 
d'une conception plus rationnelle. 
11. Procedure adoptee 
2. Le, 18 novembre 1970, la commission, en 
application de la Directive no 36, a cree une sous-
commission chargee d'etudier !'organisation d'une 
conference sur la rationalisation des efforts de 
defense europeens, presidee par M. John Peel 
(Royaume-Uni, president de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements), et com-
posee de MM. James Boyden (Royaume-Uni), 
Heinrich Draeger 2 (Republique Federale d'Alle-
magne), Rene Mart (Luxembourg), Charles 
Nothomb (Belgique), Paul Riviere (France), 
M. van der Stoel (Pays-Bas) et Giuseppe Vedo-
vato (Italie). Cette sous-commission a ete chargee 
d'examiner !'organisation eventuelle d'une confe-
rence. 
3. Elle s'est reunie a sept reprises, le 19 no-
vembre 1970, le 14 janvier 1971, le 12 fevrier 
1. Voir texte 1\ !'annexe I. 
2. M. Draeger a demissionn& le 17 juin 1971 et a ete 
remplaoe par M. Lemmrioh. 
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1971, le 1•• mars 1971, le 4 mai 1971, le 15 septem. 
bre 1971 et le 28 octobre 1971. 
4. Elle a d'abord etudie la conference proposee 
sur la base d'un memorandum prepare par le pre-
sident. La reunion du 14 janvier s'est tenue au 
siege de l'O.T.A.N. a Bruxelles, ou M. Brosio, 
alors Secretaire general de l'O.T.A.N., et ses prin-
cipaux collaborateurs ont expose leurs vues. Les 
representants siegeant au Comite Permanent des 
Armements de l'U.E.O. et les anciens membres de 
la commission de defense faisant partie d'un gou-
vernement ont fait egalement connaitre leur opi 
nion personnelle. La sous-commission exprime ici 
ses remerciements pour les avis precieux qu'clle 
a re<;US. Elle a ete particulierement encouragee 
par les marques d'interet qui lui ont ete prodi-
guees et par l'offre d'assistance que lui a faite le 
secretaire general de l'O.T.A.N. 
5. Le 12 fevrier 1971, la sous-commission a 
adopte a l'unanimite un rapport preliminaire qui 
fut approuve a l'unanimite par la commission pl€-
niere, le 1"' mars 1971, puis communique a 
l'Assemblee pour information (Document 533). 
Ce rapport preliminaire definissait d'une maniere 
assez detaillee les propositions relatives aux etu-
des preparatoires a entreprendre par des experts 
independants, ainsi qu'a la conference elle-meme, 
la decision concernant cette derniere ne devant 
etre prise qu'apres evaluation des progres realises 
en matiere d'etudes preliminaires. Le 5 mai et le 
15 juin 1971, la commission a adopte a l'unani-
mite un bref rapport (Document 535 et adden-
dum) qui, avec le Document 533, devait servir de 
base aux debats de la premiere partie de la Dix-
septieme session ordinaire. 
6. L'Assemblee a etudie ces documents lors de 
ses cinquieme et sixieme seances, le 17 juin 1971 ; 
les orateurs ont reserve un bon accueil aux propo-
sitions de la commission et ont fait des suggestions 
utiles. A !'issue du debat, l'Assemblee a adopte a 
l'unanimite la Directive no 38\ par laquelle elle 
chargeait la commission « de conclure d'urgence 
son etude sur !'organisation de la conference, en 
tenant compte des vues exprimees au cours des 
debats de l'Assemblee, et notamment des inciden-
ces financieres ». 
1. Voir texte a !'annexe II. 
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7. As envisaged in the preliminary report 1 
the Sub-Committee instructed the secretariat to 
draft detailed terms of reference for the proposed 
preparatory studies, and to approach 25 inde-
pendent experts and institutions selected by the 
Sub-Committee at its meeting on 4th May 1971, 
to enquire whether in principle they would be 
prepared to undertake the essential drafting of 
the preparatory studies. As far as the value of 
the studies is concerned, nineteen have expressed 
approval of the project ; three were dubious 
about the value of studies undertaken by experts 
independent of governments ; one disagreed with 
the basic concepts ; two expressed no views. As 
far as participation is concerned, thirteen of 
those approached are prepared in principle to 
offer their services ; ten have declined because 
of other commitments ; two because they doubt 
the value of the studies. The Sub-Committee is 
greatly indebted to all the experts and institu-
tions for their helpful replies. 
8. The Sub-Committee was greatly encouraged 
by this strong endorsement of· its proposals by 
such a range of expert opinion which, taken 
together with the advice it received in Brussels 
(paragraph 4 above), and the views expressed in 
the Assembly, has confirmed it in its view that 
the proposals put forward in the preliminary 
report (Document 533) are sound. It accordingly 
instructed your Rapporteur to prepare the pre-
sent substantiv~ report on the same basis. The 
proposals contained in the preliminary report 
have merely been elaborated, the time scale modi-
fied in the light of the present situation, and the 
cost estimates added. 
9. The present report was adopted unanimously 
by the Sub-Committee at its meeting on 28th 
October and by 17 votes to 0 with 2 abstentions 
in the full Committee on 16th November 1971. 
ID. General approach 
The concept of rationalisation 
10. The Committee is reporting separately on 
"The future organisation of western defence" in 
the light of the anticipated enlargement of the 
Communities. That report discusses institutional 
aspects of defence organisation which are the 
1. DoolUXlent 688, parapapb 18. 
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subject of debate at the present time. But 
whatever shape future defence arrangements 
may take it is clear that the defence efforts of 
the European countries must be strengthened. 
They must be improved if the United States 
Congress is to be persuaded to continue to sup-
port President Nixon's undertaking to "main-
tain and improve" United States forces in 
Europe ; they will have to be dramatically in-
creased if there are ever significant reductions in 
United States forces in Europe in the absence 
of substantial reductions in Soviet forces. 
11. The Committee believes that a considerable 
improvement can be made in the effectiveness 
of the European defence efforts without a cor-
responding rise in cost if some of the present 
illogicalities are removed. The problems to be 
solved are as much technical as political. The 
Sub-Committee examined some nine aspects of 
defence arrangements which would benefit from 
a more rational approach and has selected the 
three broad subjects described in Chapter IV as 
deserving careful study. 
12. Although the Committee's prescription -
careful study by independent experts in associa-
tion with a member of parliament, and possibly 
subsequent discussion in a conference - may 
not produce many new ideas which have not 
already been explored in unpublished official 
studies, it will provide an opportunity to examine 
many problems afresh. The studies, and the con-
clusions of any conference, will in themselves 
provide a stimulus, which the Assembly, the 
national parliaments and governments will be able 
to use to advantage, to overcome obsolete tradi-
tions and inertia, and achieve a more rational 
use of defence resources. 
13. The proposals for rationalising the European 
defence efforts considered in this report are put 
forward without prejudice to any decisions that 
may be taken concerning the future organisation 
of western defence. It is for this reason that the 
Committee has been able to support this report 
unanimously, and that your Rapporteur himself 
has been able to present it. 
Sponsorship 
14. A conference and preparatory studies would 
be sponsored by the Assembly of WEU. In the 
draft Order the Assembly is invited· to instruct 
the Committee on Defence Questions and Arma· 
7. Comme il etait envisage dans le rapport 
preliminaire I, la sous-commission a charge le 
secretariat de definir en detail des projets de 
mandat pour les etudes preparatoires proposees et 
de prendre contact avec vingt-cinq experts et 
institutions independants, choisis par la sous-
commission a sa reunion du 4 mai 1971, pour leur 
demander s'ils seraient en principe disposes a 
entreprendre l'essentiel de la redaction de ces 
etudes preparatoires. En ce qui concerne la valeur 
des etudes, dix-neuf des experts ou instituts pres-
sentis ont approuve ce projet ; trois ont emis des 
doutes sur la valeur d'etudes entreprises par des 
experts independants des gouvernements ; un a 
exprime son desaccord sur les principes fonda-
mentaux ; deux n'ont formule aucun avis. En ce 
qui concerne leur participation, treize sont dis-
poses en principe a apporter leur concours ; dix 
ont decline l'offre qui leur etait faite en raison 
d'autres engagements ; deux ont emis des doutes 
quant a la valeur des etudes. La sous-commission 
est profondement reconnaissante envers tous les 
experts et institutions de leurs precieuses re-
ponses. 
8. La sous-commission a ete fortement encou-
ragee par le ferme appui apporte a ses proposi-
tions par un aussi grand nombre d'experts, les 
avis regus a Bruxelles (voir paragraphe 4 ci-
dessus) et les vues exprimees a l'Assemblee, qui 
l'ont confirmee dans son opinion que les proposi-
tions avancees dans le rapport preliminaire (Do-
cument 533) etaient valables. Elle a done charge 
votre rapporteur de preparer le present rapport 
sur la meme base. Il n'a fait qu'etoffer les propo-
sitions formulees dans le rapport preliminaire, 
modifier le calendrier compte tenu de la situation 
actuelle et ajouter des estimations budgetaires. 
9. Le present rapport a ete adopte a l'unanimite 
par la sous-commission a sa reunion du 28 octobre 
et par la commission pleniere le 16 novembre 
1971, par 17 voix contre 0 et 2 abstentions. 
DI. Optique generale 
Le concept de la rationalisation 
10. La commission presente un rapport distinct 
sur « L'organisation future de la defense occiden-
tale » a la lumiere de l'elargissement prevu des 
Communautes. Ce rapport etudie les aspects insti-
tutionnels de !'organisation de la defense qui font 
1. Dooument 533, paragraphe 18. 
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l'objet de debats actuellement. Mais quelque forme 
que prennent les futures dispositions en matiere 
de defense, il est clair que les efforts des pays 
europeens doivent etre accentues. Ils doivent l'etre 
si l'on veut persuader le Congres americain de 
continuer a appuyer l'entreprise du President 
Nixon visant a « maintenir et ameliorer » les for-
ces americaines en Europe ; il faudra les accroitre 
d'une maniere spectaculaire si les forces ameri-
caines en Europe subissent d'importantes reduc-
tions sans qu'il en soit de meme pour les forces 
sovietiques. 
11. La commission estime que l'efficacite des 
efforts de defense europeens peut etre considera-
blement amelioree, sans augmentation parallele 
de credits, en supprimant quelques-uns des illo-
gismes actuels. Les problemes a resoudre sont 
autant techniques que politiques. La sous-commis-
sion a examine neuf aspects des dispositions en 
matiere de defense, qui beneficieraient d'une me-
thode plus rationnelle et elle a retenu les trois 
grands sujets definis au chapitre IV comme meri-
tant une etude attentive. 
12. Bien que la recommandation de la commis-
sion - etude minutieuse par des experts indepen-
dants travaillant en association avec un parle-
mentaire, qui serait eventuellement examinee au 
cours d'une conference - ne suscite peut-etre 
pas beaucoup d'idees neuves qui n'aient deja fait 
l'objet d'etudes officielles non publiees, elle offri-
ra !'occasion d'examiner a nouveau de nombreux 
problemes. Ces etudes, et les conclusions de la 
conference, seront en soi un stimulant que 
l'Assemblee, les parlements nationaux et les gou-
vernements seront a meme d'utiliser avec profit 
pour mettre un terme aux traditions perimees et 
a l'inertie et parvenir a une utilisation plus ra-
tionnelle des ressources de defense. 
13. Les propositions relatives a la rationalisa-
tion des efforts de defense europeens examinees 
dans le present rapport sont formulees sans pre-
judice des decisions qui pourraient etre prises 
sur !'organisation future de la defense occiden-
tale. C'est pourquoi la commission a pu approuver 
le present rapport a l'unanimite et votre rappor-
teur lui-meme le presenter. 
Parrainage 
14. La conference et les etudes preparatoires 
seraient parrainees par l'Assemblee de l'U.E.O. 
Dans le projet de directive, l'Assemblee est invitee 
a charger la Commission des Questions de Defense 
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ments to organise the preparatory studies and 
possibly a conference. If the Committee were later 
to recommend that a conference be held, it would 
similarly invite the Assembly to instruct the 
Committee to organise it. In practice the Com-
mittee intends to leave the general direction of 
preparatory studies and any conference to its 
Sub-Committee and to the Chairman of the 
Committee. 
Geographical limits 
15. The general theme of the proposed confer-
ence and studies is the rationalisation of the 
European defence efforts. The Committee decided 
however that participants should be nationals of 
the WEU countries, the United States and 
Canada ("the nine countries") 1 because of the 
importance of the last two countries to European 
defence. In order to keep the studies within 
manageable limits they will be restricted to the 
WEU countries where specified in the terms of 
reference (subject (ii) (a)), or to the nine coun-
tries where the experience of the United States 
and Canada provides a particularly valid com-
parison (subjects (iii) and (i) (a)) or where the 
forces of these two countries are directly involved 
(subjects (i) (b) and (ii) (b)). 
IV. Preparatory studies 
16. The Committee recommends that before a 
firm decision is taken to organise a conference, 
certain preparatory studies should be undertaken. 
If, in the light of progress on the studies, it is 
later decided to convene a conference, the com-
pleted studies would form the basis of the confer-
ence agenda. If a conference were not held, the 
completed studies would in themselves make a 
valuable contribution to the rationalisation of the 
European defence efforts ; they could provide 
the technical background to future reports from 
the Committee ; they could be communicated by 
the Assembly to the Council, to governments and 
to national parliaments. 
Subjects 
17. The Committee recommends that preparatory 
studies now be undertaken of the following three 
1. Document 533, paragraph 9. 
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broad themes, the first two to be dealt with in 
two parts: 
( i) (a) 
(b) 
a rational distribution of defence tasks 
between countries ; and 
a rational deployment of forces on the 
Central Front ; 
(ii) (a) a concerted long-term programme for 
standardised armaments procurement; 
and 
(b) collective logistical support ; 
( iii) a comparative study of the structure of 
national defence organisations. 
18. Proposed terms oi reference for these studies 
are at Appendix III. On the instructions of the 
Sub-Committee these were first drafted by the 
secretariat with expert advice. They were then 
circulated to members of the Sub-Committee for 
comment, and thereafter communicated to the 
experts and institutes who have been approached 
(see paragraph 23) again with an invitation to 
comment. They have been widely endorsed as 
now drafted but it is intended that some flexi-
' . bility should be permitted in executiOn. 
19. The subjects were selected by the Sub-
Committee from a list of some nine possible 
subjects, after consultations in Brussels referred 
to in paragraph 4. They have been selected as 
subjects most calling for rationalisation, and 
capable of being most profitably studied by inde-
pendent experts as the Committee proposes. These 
are the subjects already put forward in Docu-
ment 533 which has been so widely endorsed. It 
is not intended that nuclear weapons should be 
considered in any study. 
M et hods of working 
20. The Committee proposes that preparatory 
studies of the subjects and part subjects listed 
above should be undertaken by separate small 
working groups. The essential drafting would be 
entrusted to an independent expert or institute ; 
one member of parliament would be associated 
with the expert. The work of the preparatory 
study groups would be co-ordinated through the 
Sub-Committee. 
21. The Committee finds particularly suitable 
the procedure adopted in NATO for the prepara-
tion of the Harmel report, whereby one or two 
eminent Rapporteurs travelled around the NATO 
capitals for discussions with ministers and offi-
et des Armements d'organiser les etudes prepara-
toires et eventuellement une conference. Si la 
commission recommandait ulterieurement la con-
vocation d'une conference, elle inviterait de 
meme l' Assemblee a charger la commission de 
!'organiser. Dans la pratique, la commission se 
propose de laisser a sa sous-commission et au 
president de la commission la direction generale 
des etudes preparatoires et de la conference. 
Limites geographiques 
15. Le theme general de la conference et des 
etudes proposees est la rationalisation des efforts 
de defense europeens. La commission a neanmoins 
decide que les participants devront etre des res-
sortissants des pays de l'U.E.O., des Etats-Unis et 
du Canada ( « les neuf pays ») \ etant donne !'im-
portance de ces deux derniers pays pour la de-
fense de !'Europe. Afin que ces etudes restent 
dans des limites convenables, elles se limiteront 
aux pays de l'U.E.O. lorsque les mandats le speci-
fieront (sujet (ii) (a)), ou aux neuf pays lorsque 
!'experience des Etats-Unis et du Canada offrira 
une comparaison particulierement valable (sujets 
(iii) et (i) (a)), ou lorsque les forces armees de ces 
deux pays seront directement concernees (sujets 
(i) (b) et (ii) (b)). 
IV. Etudes preparatoires 
16. La commission recommande de proceder a 
certaines etudes preparatoires avant de prendre 
la decision definitive d'organiser la conference. Si 
le progres de ces etudes entraine ulterieurement la 
decision de convoquer une conference, les etudes 
realisees constitueront la base de l'ordre du jour 
de cette conference. Dans le cas contraire, ces 
etudes apporteront neanmoins, par elles-memes, 
une precieuse contribution a la rationalisation des 
efforts de defense europeens ; elles pourront ser-
vir de documentation technique pour les futurs 
rapport de la commission ; elles pourront etre 
communiquees par l'Assemblee au Conseil, aux 
gouvernements et aux parlements nationaux. 
Sujets 
17. La commissiOn recommande que les etudes 
preparatoires soient desormais entreprises sur les 
1. Document 533, paragraphe 9. 
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trois grands themes suivants, les deux premiers 
comprenant deux parties: 
(i) (a) Repartition rationnelle des taches de 
defense entre les divers pays et 
(b) Rationalisation du deploiement des for-
ces sur le front central ; 
(ii) (a) Etablissement, a long terme, d'un pro-
gramme concerte d'approvisionnement 
d'armements standardises et 
(b) Soutien logistique collectif ; 
( iii) Etude comparative de la structure des orga-
nisations de defense nationale. 
18. Les mandats proposes pour ces etudes figu-
rent a !'annexe IlL Suivant les instructions de la 
sous-commission, ils ont d'abord ete rediges par 
le secretariat avec l'avis d'experts. Ils ont ete 
ensuite adresses aux membres de la sous-commis-
sion pour commentaires, puis communiques egale-
ment pour commentaires aux experts et instituts 
pressentis (voir paragraphe 23). Leur redaction 
actuelle a re<,:u une large adhesion, mais il est 
prevu qu'une certaine latitude sera laissee en ce 
qui concerne !'execution. 
19. Les sujets ont ete choisis par la sous-commis-
sion sur une liste de neuf sujets possibles et apres 
les consultations a Bruxelles dont il est question 
au paragraphe 4. Ils ont ete retenus comme con-
cernant les domaines oil la rationalisation s'impose 
le plus et comme etant de nature a faire l'objet 
d'etudes particulierement profitables de la part 
d'experts independants, comme le propose la com-
mission. Ce sont les sujets deja mentionnes dans 
le Document 533 qui ont re<,:u le plus large appui. 
Il n'est pas prevu que les armes nucleaires soient 
examinees dans l'une ou !'autre de ces etudes. 
llfethodes de travail 
20. La commission propose que les etudes prepa-
ratoires portant sur Ies sujets enumeres ci-dessus 
soient entreprises par de petits groupes de tra-
vail. La redaction principale serait confiee a un 
expert ou a un institut independant ; un parle-
mentaire serait associe a !'expert. Les travaux 
des groupes d'etudes preparatoires seraient co-
ordonnes par la sous-commission. 
21. La sous-commission trouve particulierement 
appropriee la procedure qui a ete adoptee a 
l'O.T.A.N. pour !'elaboration du rapport Harmel, 
procedure en vertu de laquelle un ou deux rappor-
teurs eminents se sont rendus dans les capitales 
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cials. Preparatory study groups would accord-
ingly be enabled to visit the WEU capitals (and 
Washington and Ottawa where relevant to the 
study concerned) and the NATO Headquarters 
for discussions, spending up to a week in the 
capitals of the larger countries. Normal travel 
and hotel expenses would be met from the Assem-
bly budget. 
22. It would be desirable for members of the 
preparatory study groups to receive security 
clearance from their governments in order to 
facilitate access to information in the national 
capitals. It is appreciated that access to NATO 
information as such might require a ruling of 
the North Atlantic Council on the subject. 
Appointment of experts 
23. It is essential that the persons or institutes 
chosen to work on the preparatory studies should 
be recognised experts in their field, and should 
be known to the authorities with whom they will 
have to work. As stated in paragraph 7, the Sub-
Committee drew up a list of 25 suitable experts 
and institutes to whom it instructed the Secre-
tariat to write to enquire whether in principle 
they would be prepared to undertake the essential 
drafting of specified preparatory studies. Thir-
teen of these are prepared in principle to offer 
their services. It is proposed that the final deci-
sion on the appointment of an expert or institute, 
and the fee to be paid, should be taken by the 
Presidential Committee on the recommendation 
of the Commitee on Defence Questions and 
Armaments, but that no decision should be taken 
until the necessary finance has been made 
available. 
Length 
24. It is intended that studies should be of some 
20,000 to 50,000 words. A decision on the length 
might well be modified in the course of the study. 
Timing 
25. It has not been possible to launch the pre-
paratory studies in the first half of 1971, as 
envisaged in paragraph 12 of Document 533. 
If a decision to launch the studies were to be 
taken towards the end of 1971, the bulk of the 
work would be undertaken in the first half of 
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1972 and would possibly lead to a conference in 
the second half of that year. 
Publication 
26. When finalised, the studies will be printed 
in both official languages of the Assembly. A 
decision on the use to which they will be put will 
rest with the Assembly, but it is intended that 
studies will form the basis of a conference, if 
one is held. Studies would also be transmitted to 
governments, and unclassified versions of reports 
would be transmitted to the national parliaments 
and eventually be published, possibly after the 
conclusion of a conference. 
V. A conference 
27. The Committee recommends that no decision 
be taken on organising a conference on the 
rationalisation of the European defence efforts 
until sufficient progress has been made on the 
preparatory studies to judge whether a confer-
ence of some 100 participants could be usefully 
convened. If the time-table now envisaged for 
the studies is adhered to, it might be possible to 
take such a decision in the summer of 1972 to 
convene a conference later that year. The Commit-
tee has given considerable thought to the nature 
of a conference, should it later be decided to 
organise one, and makes the following recom-
mendations. 
Unofficial 
28. A conference should be essentially unofficial, 
as opposed to governmental. There should be both 
parliamentary and expert participation. The 
advice of officials should also be available to the 
conference. 
29. The co-ordination of preparatory work would 
be the responsibility of the Sub-Committee. The 
Chairman of the Conference could be a member 
of the Assembly of WEU or an eminent person 
invited by the Presidential Committee on the 
recommendation of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. The overall direction 
of a conference would be the responsibility of its 
Chairman sitting with the Sub-Committee. 
Subject matter 
30. Under the general theme "Rationalisation of 
the European defence efforts", a conferenee 
des pays de l'O.T.A..N. pour discuter avec des 
ministres et de hauts :fonctionnaires. Les groupes 
d'etudes preparatoires visiteraient done les capi-
tales des pays de l'U.E.O. (ainsi que Washington 
et Ottawa lorsque cela sera necessaire pour l'etude 
envisagee) et les quartiers generaux de l'O.T.A.N. 
pour y avoir des entretiens, en passant jusqu'a 
une semaine dans les grandes capitales. Les :frais 
normaux de voyage et d'hOtel seraient converts 
par le budget de l'Assemblee. 
22. Il serait souhaitable que les membres des grou-
pes d'etudes preparatoires rec;oivent des certi:fi-
cats de securite de leur gouvernement afin de leur 
faciliter l'acces aux informations dans les capi-
tales nationales. L'acces aux informations de 
l'O.T.A.N. en tant que telle necessiterait peut-etre 
une decision du Conseil de l'Atlantique nord a 
ce sujet. 
Nomination des experts 
23. Il est essentiel que les personnes ou instituts 
auxquels seront confiees les etudes preparatoires 
soient des experts reconnus dans leur specialite 
et connus des autorites avec lesquclles ils auront 
a travailler. Comme l'indique le paragraphe 7, 
la sous-commission a retenu les noms de vingt-
cinq experts et instituts et elle a charge le secre-
tariat de leur demander s'ils seraient en principe 
disposes a entreprendre l'essentiel de la redaction 
des etudes preparatoires indiquees. Treize d'entre 
eux sont prets a apporter leur concours. Il est 
propose de confier au Comite des presidents, sur 
la proposition de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, le soin de designer 
tel expert ou tel institut et de fixer les honoraires 
a verser, mais de ne prendre aucune decision 
avant que les credits necessaircs aient ete degages. 
Longueur des documents 
24. nest prevu que les etudes devront comporter 
de 20.000 a 50.000 mots. La longueur des etudes 
pourrait etre modifiee par une decision inter-
venant en cours de travaux. 
Calendrier 
25. Il n'a pas ete possible d'entreprendre les 
etudes preparatoires au cours du premier semestre 
de 1971 comme il etait envisage au paragraphe 12 
du Document 533. Si la decision de commencer 
ces etudes etait prise vers la :fin de 1971, la ma-
jeure partie des travaux pourrait debuter au 
cours du premier semestre de 1972, ce qui per-
177 
l>00t1MENT 559 
mettrait peut-etre de tenir une conference au 
cours du second semestre de la meme annee. 
Publication 
26. Une fois mises au point, les etudes seront 
imprimees dans les deux langues officielles de 
l'Assemblee qui decidera de !'usage qui doit en 
etre fait. Il est neanmoins prevu que ces etudes 
formeront la base de la conference, si elle a lieu. 
Elles pourront aussi etre communiquees aux gou-
vernements et des versions non confidentielles 
des rapports seront communiquees aux parle-
ments nationaux et eventuellement publiees, pro-
bablement a l'issue de la conference. 
V. La conference 
27. La commission recommande qu'aucune deci-
sion ne soit prise sur !'organisation d'une confe-
rence sur la rationalisation des efforts de defense 
europeens tant que les etudes preparatoires ne 
seront pas suffisamment avancees pour permettre 
de juger de l'utilite de convoquer une conference 
d'une centaine de participants. Si le calendrier 
envisage actuellement pour les etudes est respecte, 
cette decision pourrait etre prise au cours de l'ete 
1972 et la conference convoquee plus tard dans 
l'annee. La commission s'est longuement penchee 
sur la nature de cette conference, au cas ou il 
serait decide ulterieurement d'en organiser une, 
et elle fait, a ce propos, les recommandations sui-
vantes. 
Caractere non officiel 
28. La conference devrait etre avant tout non 
officielle, par opposition a gouvernementale. Il 
devrait y avoir, parmi les participants, aussi 
.bien des parlementaires que des experts. La con-
ference devrait egalement disposer de l'avis de 
personnalites of:ficielles. 
Presidence et comite directeur 
29. La coordination du travail preparatoire in-
comberait a la sous-commission. La presidence de 
la conference pourrait revenir a un membre de 
l'Assemblee de l'U.E.O. ou a une haute person-
nalite invitee par le Comite des presidents, sur 
la proposition de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. La direction gene-
rale de la conference incomberait a son president 
siegeant avec la sous-commission. 
Objet de la confirence 
30. Sous le theme general «Rationalisation des 
efforts de defense europeens »,la conference exa-
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would consider the subjects of the preparatory 
studies which would form the principal working 
papers. 
Participants 
31. A conference should be limited to some 100 
participants (including observers) nationals only 
of the WEU countries, the United States and 
Canada (nine countries), drawn from the five 
categories below. The political direction should 
remain with the Sub-Committee as mentioned in 
paragraph 29 above. To maintain the unofficial 
nature of the conference, and to facilitate the 
attendance of certain categories of persons, all 
participants would be invited to attend in a 
purely personal capacity, and a distinction would 
be made between full participants and observers. 
The latter would be free to take as full a part 
in the proceedings as they chose but their names 
would not be associated with any conclusions or 
findings. A final decision on the choice of indi-
viduals to be invited to attend a conference would 
be taken by the Presidential Committee on the 
recommendation of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
( i) Parliamentary participants 
Invited members and former members 
of the WEU Assembly and of the 
Defence Committees of the Parliaments 
of the nine countries would be full 
participants. 
( ii) Non-governmental expe1·ts 
Experts from non-governmental study 
centres such as universities with special 
defence studies departments should be 
invited as full participants, as should 
retired service officers having held 
senior national or NATO posts. 
(iii) Governmental experts (national) 
Certain officials and service officers 
of the nine countries should be invited 
to attend as observers. 
( iv) International organisations 
The Secretaries-General of WEU and 
NATO and the Chairman of the NATO 
Military Committee would be invited 
to attend as observers or to authorise 
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certain members of their staffs to 
attend as observers. 
(v) Industry 
Representatives of the armaments 
industry would be invited to attend as 
observers, possibly assigned to specified 
study groups, and possibly limited to 
nationals of the WEU countries. 'rhey 
could be drawn from international 
consortia engaged on joint arms pro-
duction projects and from the NATO 
Industrial Advisory Group. 
32. The conference could conveniently be held 
at the seat of the Assembly in Paris, subject to 
the consent of the Conseil Economique et Social 
as far as the conference chamber itself is con-
cerned. Alternatively it could be held in another 
WEU capital if premises were available (see 
paragraph 43). 
Conference programme 
33. The Committee has not given detailed con-
sideration to the actual programme of a confer-
ence except to conclude that it would work 
chiefly in study groups of some 20 persons, cor-
responding to the subjects of the preparatory 
studies. It would hold one public session. 
Documentation and languages 
34. Preparatory studies would be circulated in 
advance of a conference. A summary record of 
proceedings in plenary session would be prepared, 
and a report from each conference study group 
in the form of comments or conclusions on the 
preparatory study submitted to it would be 
prepared. All these documents would appear in 
the official languages of the Assembly - English 
and French. Interpretation facilities could 
follow the practice of the Assembly - full facil-
ities for Dutch, English, French, German and 
Italian in plenary session; interpretation from 
these five languages into the two official 
languages in the study groups. 
Security and publicity 
35. In order to permit full and informed discus-
sion, the Committee recommends that, if possible, 
minerait les sujets des etudes preparatoires cons-
tituant les principaux documents de travail. 
Participants a la con{irence 
31. La conference devrait etre limitee a une cen-
ta~n~ d~ partic.ipants (y compris les observateurs), 
ongma1res umquement des pays de l'U.E.O., des 
Etats-Unis et du Canada (neuf pays), compris 
dans les cinq categories ci-dessous. Comme l'indi-
que le paragraphe 29 ci-dessus, la direction poli-
tique devrait incomber a la sous-commission. Afin 
de maintenir le caractere non officiel de la con-
ference et de faciliter la participation de cer-
taines categories de personnes, tous les partici-
pants seraient invites a titre personnel et une 
distinction serait faite entre participants de plein 
droit et observateurs. Ces derniers auraient la 
liberte de participer aux travaux de la confe-
rence aussi completement qu'ils le voudraient 
mais leur nom ne serait pas associe aux conclu~ 
sions de la conference. La decision definitive 
quant au choix des personnes a inviter revien-
drait au Comite des presidents, sur la proposition 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
( i) Participants parlementaires 
Ceux-ci seraient choisis parmi les mem-
bres et anciens membres de l'Assemblee 
de l 'U .E. 0. et des commissions de d&. 
fense des parlements des neuf pays, et 
seraient participants de plein droit. 
( ii) Experts non gouvernementaux 
Seraient invites, comme participants de 
plein droit, des experts des centres 
d'etudes non gouvernementaux tels que 
les universites ayant des centres d'etu-
des pour les questions de defense, ainsi 
que des officiers a la retraite ayant 
assume de hautes fonctions dans des 
postes nationaux ou a l'O.T.A.N. 
(iii) Experts gouvernementaux (nationaux) 
Certains fonctionnaires et officiers des 
neuf pays seraient invites comme obser-
vateurs. 
( iv) Organisations internationales 
Les secretaires generaux de l'U.E.O. et 
de l'O.T.A.N., ainsi que le president du 
Comite militaire de l'O.T.A.N., seraient 
invites a assister a titre d'observateurs 
178 
DOCUMENT 559 
ou a autoriser certains de leurs colla-
borateurs a assister a titre d'observa-
teurs. 
(v) Industrie 
Des representants de l'industrie des 
armements seraient invites a titre d'ob-
servateurs et seraient eventuellement 
affectes a des groupes d'etudes donnes. 
Les invitations seraient limitees aux 
ressortissants des pays de l'U.E.O. Ces 
invitations pourraient etre adressees 
aux consortiums internationaux qui 
s'occupent des projets de production 
d'armements en commun et aux groupes 
de conseillers industriels de l'O.T.A.N. 
Lieu de la con{irence 
32. La conference pourrait se tenir au siege de 
I' Assemblee, a Paris, sous reserve de I' accord du 
Conseil Economique et Social fran~ais en ce qui 
concerne I 'hemicycle, ou encore dans une autre 
capitale de l'U.E.O. qui disposerait des locaux 
necessaires (voir paragra phe 43) . 
Programme de la confirence 
33. La commission n'a pas examine d'une ma-
niere detaillee le programme meme de la confe-
rence, si ce n'est pour conclure que ses travaux se 
derouleraient principalement dans des groupes 
d'etudes d'une vingtaine de personnes correspon-
dant aux sujets des etudes preparatoires et qu'elle 
tiendrait une seule session publique. 
Documentation et langues de travail 
34. Les etudes preparatoires seraient diffusees 
avant la conference. Un compte rendu sommaire 
des debats en seance pleniere serait etabli et 
chaque groupe d'etudes preparerait un rapport 
qui prendrait la forme de commentaires ou de 
conclusions sur l'etude preparatoire qui lui aurait 
ete confiee. Tous ces documents seraient publies 
dans les langues officielles de l'Assemblee, l'an-
glais et le fran~ais. Pour !'interpretation simul-
tanee, on pourrait adopter la pratique de 
l'Assemblee- installation complete pour le neer-
landais, l'anglais, le fran~ais, l'allemand et !'ita-
lien en session pleniere ; interpretation de ces 
cinq langues dans les deux langues officielles dans 
les groupes d'etudes. 
Securite et publicite 
35. Afin de permettre une discussion approfon-
die et informee, la commission recommande que 
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all participants should have received security 
clearance from their governments. All prepara-
tory work and the actual proceedings of the 
conference should be held in private. An unclas-
sified edition of the findings of a conference 
would be prepared for submission to a final 
public plenary session of the conference, to which 
the Press should be invited. 
VI. Finance 
36. Cost estimates for preparatory studies, and 
for a conference, are attached at Appendix IV. 
It is estimated that the preparatory studies would 
cost Frs. 555,900 (or Frs. 543,400 if it was found 
that the preparatory study groups did not need 
interpretation) ; a conference would cost Frs. 
178,000. 
37. These sums are not large compared with the 
budget of WEU as a whole (Frs. 12 million) or 
of the Assembly (Frs. 3.4 million) - the pre-
paratory studies would represent 4.6 % and 
16.3 % of these budgets respectively. The cost 
is however too large to be met from the ordinary 
budget of the Assembly, which is fully earmarked 
for the normal operations of the Assembly, and 
which in any case can be devoted only to the 
purposes for which it was granted. 
Preparatory studies 
38. In view of the special and non-recurring 
nature of preparatory studies and any conference, 
the Committee recommends that the funds con-
cerned be requested in the form of special sup-
plementary budgets. A draft supplementary 
budget for the preparatory studies is attached at 
Appendix V, and the Presidential Committee 
is invited to approve it in the draft Order which 
prefaces this report. The Committee does not 
intend at this stage to make a formal request 
for funds for a conference. 
39. It is recalled that under the Financial Regu-
lations of the Assembly, the draft supplementary 
budget, if approved by the Assembly, would be 
submitted to the Council for final approval. No 
action can be taken to incur costs in connection 
with the studies until the Council approves the 
budget and makes the funds available. The WEU 
budget is financed by contributions from member 
governments in accordance with an agreed cost-
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sharing formula, so that the national contribu-
tions for preparatory studies would be : 
600ths Contribution F. frs. 
Belgium ............ 59 54,663.50 
France .............. 120 ll1,180.00 
Germany ............ 120 1II,180.00 
Italy ............... 120 ll1,180.00 
Luxembourg ........ 2 1,853.00 
Netherlands ......... 59 54,663.50 
United Kingdom .... 120 III.180,00 
TOTAL •••••••••• 600 555,900.00 
40. Article 9 of the Financial Regulations pro-
vides that credits unexpired at the end of the 
financial year remain available only until 31st 
March of the year following, thereafter they are 
reimbursed to the Council. Because the supple-
mentary budget is called for to finance a non-
recurring operation, and because it is possible 
that delays may occur between the finance being 
made available by the Council, and the final 
settlement of liabilities incurred in executing the 
studies, the Assembly is invited to waive the 
provisions of Article 9 in respect of the supple-
mentary budget, and provide instead that credits 
shall remain available for a total of 24 months. 
Any credits unexpended at the end of that period 
would still be refunded to the Council. Article 9 
of the Financial Regulations is not one of the 
articles requiring Council approval for its 
modification. 
41. Apart from the waiver of Article 9, all 
expenditure under the supplementary budget 
would of course be subject to the Financial Regu-
lations of the Assembly ; in particular it would 
be subject to audit in the normal way. 
42. The cost estimates for preparatory studies 
call for the following comments : 
( i) As the Assembly has no previous 
experience of such studies, the esti-
mates are necessarily less accurate than 
those in the ordinary budget. It is for 
tous les participants obtiennent, si possible, un 
certificat de securite de leur gouvernement. Tous 
les travaux preparatoires, ainsi que les debats de 
la conference, se derouleraient a huis clos. Une 
version non confidentielle des conclusions serait 
preparee et presentee a la session pleniere de 
cloture a laquelle la presse serait invitee. 
VI. Financement 
36. L'estimation des frais relatifs aux etudes 
preparatoires et a la conference elle-meme fait 
l'objet de l'annexe IV. Les frais d'etudes prepara-
toires s'eleveraient a F 555.900 (ou a F 543.400 
si les groupes d'etudes n'avaient pas besoin d'in-
terpretation) et les frais de conference a F 
178.000. 
37. Ces sommes sont peu importantes en compa-
raison du budget de l'U.E.O. dans son ensemble 
(F 12 millions) ou de l'Assemblee (F 3,4 millions) : 
les frais d'etudes preparatoires representeraient 
respectivement 4,6 % et 16,3 % de ces budgets. 
Ils sont neanmoins trop importants pour etre cou-
verts par le budget de 1' Assemblee qui est prevu 
pour les depenses normales et ne peut, de toute 
maniere, servir qu'aux fins pour lesquelles il a ete 
approuve. 
Etudes preparatoires 
38. Etant donne le caractere particulier et non 
periodique des etudes preparatoires et de la con-
ference, la commission recommande de demander 
les credits necessaires sous la forme de budgets 
supplementaires speciaux. Un projet de budget 
supplementaire concernant les etudes prepara-
toires figure a l'annexe V et le Comite des 
presidents est invite a l'approuver dans le projet 
de directive qui precede le present rapport. La 
commission n'a pas !'intention de formuler, a ce 
stade, une demande officielle de credits pour la 
conference elle-meme. 
39. Il convient de rappeler qu'aux termes du 
Reglement financier de l'Assemblee, le projet de 
budget supplementaire, s'il etait adopte par 
l'Assemblee, serait soumis a !'approbation du 
Conseil. Il ne peut etre procede a aucun enga-
gement de depenses, en ce qui concerne les etu-
des, avant que le budget soit approuve par le 
Conseil et les credits autorises. Le budget de 
l'U.E.O. est alimente par les contributions des 
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Etats membres suivant une cle de repartition 
fixee d'un commun accord, de sorte que les con-
tributions nationales, pour les etudes prepara-
toires, seraient les suivantes: 
6008 Contribution 
en F 
Belgique ............ 59 54.663,50 
France .............. 120 111.180,00 
Rep. FM. d' Allemagne 120 111.180,00 
ItaJie .............. 120 111.180,00 
Luxembourg ........ 2 1.853,00 
Pays-Bas ............ 59 54.663.50 
Royaume-Uni . ..... 120 111.180,00 
TOTAL •••••••••• 600 555.900,00 
40. L'article 9 du Reglement financier prevoit 
que les credits restant disponibles a la cloture de 
l'exercice financier demeurent utilisables jusqu'au 
31 mars de l'annee suivante, apres quoi le solde 
est rembourse au Conseil. Comme le budget sup-
plementaire est destine a financer une operation 
non periodique et comme il est possible qu'un cer-
tain decalage se produise entre la mise a dispo-
sition des credits par le Conseil et le reglement 
definitif des depenses relatives aux etudes, l'As-
semblee est invitee a deroger aux dispositions de 
!'article 9 en ce qui concerne le budget supple-
mentaire et a prevoir que les credits resteront 
disponibles pendant une periode de vingt-quatre 
mois. Les credits non utilises a la fin de cette 
periode seraient toutefois rembourses au Conseil. 
L'article 9 du Reglement financier n'est pas l'un 
des articles dont la modification necessite !'ap-
probation du Conseil. 
41. Exception faite de la derogation a !'article 9, 
toutes les depenses figurant au budget supple-
mentaire seraient naturellement assujetties au 
Reglement financier de l'Assemblee; elles seraient 
soumises a controle suivant la procedure normale. 
42. L'estimation des frais relatifs aux etudes pre-
paratoires appelle les commentaires suivants : 
(i) Comme l'Assemblee n'a encore acquis 
aucune experience dans ce domaine, ces 
previsions sont necessairement moins 
precises que dans le cas d'un budget 
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this reason that the sum of 10% for 
contingencies has been added. As the; 
supplementary budget is presented in 
a single sub-head, it will also be pos-
sible to transfer credits between the 
items shown in the cost estimates on 
the authority of the Chairman of the 
Committee without formality. 
( ii) The sum of Frs. 12,500 for interpreta-
tion for preparatory study groups may 
be largely unexpended if it is found 
that these groups can dispense with 
interpretation - but this can only be 
known after the groups are set up. 
( iii) The major item is fees (inclusive of 
secretarial costs) to five experts or 
institutes to be appointed to undertake 
studies. From replies so far received 
(see paragraph 23) it is clear that there 
is a wide range in fees asked, institutes 
inevitably asking more than individuals. 
The Committee proposes that the 
appointment of experts or institutes, 
and the fee to be paid, be left to the 
Committee and the Presidential Com-
mittee (paragraph 23). The sum of 
Frs. 350,000 proposed is a mean which 
would allow the Committee sufficient 
freedom of action to appoint five 
experts and institutes from among the 
most competent available, while ensur-
ing a reasonable distribution between 
countries. 
( iv) As already pointed out, any credits 
unexpended at the end of the 24 month 
period envisaged will automatically be 
refunded to the Council. 
A conference 
43. The cost estimate for a conference (Frs. 
178,000) is tentative. The estimate is based on the 
assumption that the conference is held at the 
seat of the Assembly in Paris, subject to the 
consent of the French Conseil Economique et 
Social as far as the conference chamber itself is 
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concerned. The committee rooms belong to WEU 
and are available to the Assembly without formal-
ity. If the conference were held elsewhere in 
premises already equipped for simultaneous inter-
pretation there would be a saving of Frs. 30,000 
which has to be spent on equipping the chamber 
of the Conseil Economique et Social, but there 
would be considerable additional expenditure for 
hire of premises, unless these were made available 
free of charge by a member government. 
VU. Conclusion 
44. Tl,le Committee has prepared this report in 
implementation of Orders 36 and 38 of the Assem-
bly ; it was adopted by 17 votes to 0 with 2 
abstentions. The Committee recommends that 
preparatory studies on the rationalisation of the 
European defence efforts be initiated forthwith, 
and invites the Assembly to approve the draft 
order and draft resolution to give effect to its 
recommendation. These recommendations follow 
those made by the Committee in a preliminary 
report 1 which was debated in the Assembly on 
17th June; the cost estimates have been added. 
A draft supplementary budget which the 
Presidential Committee is invited to approve is 
at Appendix V. 
45. One member of the Committee however 
considered that Denmark and Norway should be 
included among the countries listed in paragraph 
15 and Appendix Ill (''Geographical limits''), 
and that study ( i) (b) should be deleted in 
paragraph 17 and Appendix Ill. 
46. The Committee intends to proceed with the 
appointment of experts and institutes and par-
liamentarians and set up the preparatory study 
groups as envisaged in paragraphs 20-23 imme-
diately the supplementary budget is approved by 
the Council. 
47. The Committee will report further if in the 
light of progress with the preparatory studies it 
decides to recommend that a conference on the 
rationalisation of the European defence efforts 
be organised. 
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ordinaire. C'est pourquoi une marge de 
10 % est prevue pour parer a toute 
eventualite. Comme le budget supple-
mentaire est presente en un article uni-
que, il sera egalement possible de pro-
ceder, sur l'autorite du president de la 
commission, sans formalites, a des vire-
ments de credits relatifs aux depenses 
prevues a l'interieur de cet article. 
( ii) La majeure partie de la somme de 
F 12.500 relative a !'interpretation pour 
Ies groupes d'etudes preparatoires pour-
rait ne pas etre utilisee, s'il apparaissait 
que ces groupes peuvent se passer d'in-
terpretation, ce que l'on saura seule-
ment une fois qu'ils seront formes. 
( iii) Les honoraires (y compris les frais de 
secretariat) de cinq experts et instituts 
a designer pour !'execution des etudes, 
constituent l'element le plus important. 
D'apres les reponses deja rec;ues (voir 
paragraphe 23), il apparait que les 
honoraires demandes sont extremement 
variables, les instituts demandant inevi-
tablement des sommes plus elevees que 
les individus. La commission propose de 
laisser a elle-meme et au Comite des 
presidents le soin de designer les ex-
perts et instituts, et de fixer les hono-
raires a verser (paragraphe 23). La 
somme de F 350.000 proposee est une 
moyenne qui laisserait a la commission 
une latitude suffisante pour choisir les 
cinq experts et instituts les plus compe-
tents parmi ceux qui sont disponibles, 
tout en assurant une repartition raison-
nable entre les divers pays. 
( iv) Comme il a deja ete souligne, Ies credits 
non utilises a la fin de la periode de 
vingt-quatre mois envisagee seront au-
tomatiquement rembourses au Conseil. 
La confirence 
43. L'estimation des frais relatifs a la conference 
(F 178.000) est provisoire. Ces previsions se 
fondent sur I 'hypothese que la conference se tien-
dra au siege de l'Assemblee a Paris, sous reserve 
de !'accord du Conseil Economique et Social 
franc;ais en ce qui concerne 1 'hemicycle. Les salles 
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de commission appartiennent a I 'U.E.O. et sont 
mises sans formalites a la disposition de l'Assem-
blee. Si la conference se tenait ailleurs, dans des 
locaux deja pourvus d'un equipement pour !'in-
terpretation simultanee, la somme de F 30.000 
necessaire a !'installation de cet equipement dans 
la salle de seances du Conseil Economique et 
Social serait disponible, mais il faudrait prevoir 
des depenses supplementaires considerables pour 
la location de ces locaux, a moins qu'ils ne soient 
mis gratuitement a notre disposition par un 
gouvernement membre. 
VII. Conclusion 
44. La commission a prepare le present rapport 
en application des Directives n•• 36 et 38 de l'As-
semblee ; il a ete adopte par 17 voix contre 0 et 
2 abstentions. La commission recommande que 
les etudes preparatoires sur la rationalisation 
des efforts de defense europeens soient entre-
prises d'urgence et invite l'Assemblee a adopter 
le projet de directive et le projet de resolution 
pour donner suite a cette recommandation. Ces 
recommandations suivent celles que contient le 
rapport preliminaire de la commission 1 qui a 
ete discute par l'Assemblee le 17 juin 1971 ; les 
estimations budgetaires ont ere ajoutees. Un 
projet de budget supplementaire que le Comite 
des presidents est invite a approuver figure a 
!'annexe V. 
45. Toutefois, un membre de la commission a 
estime que le Danemark et la Norvege devraient 
figurer parmi les pays cites au paragraphe 15 
et a !'annexe Ill ( « Limites geographiques »), et 
que I' etude (i) (b) devrait etre supprimee au 
paragraphe 17 et a !'annexe Ill. 
46. La commission a !'intention de proceder a la 
designation des experts et instituts et des parle-
mentaires, et de creer les groupes d'etudes pre-
paratoires comme prevu aux paragraphes 20 a 
23 des que le budget supplementaire aura ete 
approuve par le Conseil. 
47. Elle presentera un nouveau rapport si, 
compte tenu des progres des etudes preparatoires, 
elle decide de recommander la convocation d'une 
conference sur la rationalisation des efforts de 
defense europeens. 
1. Document 533. 
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ORDER 36 1 
on rationalising the European defence effort 2 
The Assembly, 
Believing that the whole concept of individual defence efforts should be subjected to a high-level 
review in the framework of the North Atlantic Council, once the conclusions of the study on allied defence 
in the '70s have been adopted by the Defence Planning Committee; 
Desirous of arranging a preliminary study of the problems involved, and of associating its Committee 
on Defence Questions and Armaments with the study, 
INSTRUCTS its Committee on Defence Questions and Armaments : 
I. To examine the possibility of organising a conference on the rationalisation of the defence efforts 
of the European countries members of the Alliance, and possibly to create a body to organise such a con~ 
ference; 
2. To report back to the Assembly. 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1970 during the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. van der Stoel on behll.lf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 527). 
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DIRECTIVE n° 36 1 
sur la rationalisation de l'effort de defense europeen 2 
L' Assemblee, 
Estimant que tout le concept des efforts individuels europeens en matiere de defense devrait etre 
revu a un echelon eleve, dans le cadre du Conseil de l'Atlantique nord, une fois que les conclusions de l'etude 
sur la defense alliee dans les annees 1970 auront ete adoptees par le Comite des plans de defense; 
Desireuse d'organiser une etude preliminaire des questions ainsi posees et d'y associer sa Commission 
des Questions de Defense et des Armements, 
CHARGE sa Commission des Questions de Defense et des Armaments: 
l. D'examiner la possibilite d'organiser une conference sur la rationalisation des efforts de defense 
des pays europeens membres de l' Alliance et de creer eventuellement un groupe charge de I' organiser; 
2. De faire rapport a l' Assemblee sur cette question. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1970, au cours de la deuxieme partie de la Seizieme session ordinaire 
(68 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. van der Stool au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 527). 
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APPENDIX II 
ORDER 38 1 
on a conference on the rationalisation of the European defence efforts 2 
The Assembly, 
Recalling the terms of Order 36 whereby it instructed its Committee on Defence Questions 
a.nd Armaments to examine the possibility of organising a. conference on the ra.tiona.lisa.tion of the 
defence efforts of the European countri6!! members of the Alliance ; 
Having considered the preliminary findings of the Committee contained in Document 533; 
Aware of the urgent need for the European members of the North Atlantic Treaty to ma.ke a. more 
effective contribution to their own defence ; 
Believing this improved effectiveness must be achieved by means of a. much greater degree of 
rationalisation of the defence efforts of the European countries members of the North Atla.ntic Treaty, 
INSTRUCTS its Committee on Defence Questions a.nd Armaments to conclude its study on the organ-
isation of the conference a.s a. matter of urgency, taking into account views expressed during the debate 
in the Assembly, a.nd especially the financial implications. 
1. Adopted by the Assembly on 17th June 1971 during the First Part of the Seventeenth Ordinary Session 
(6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Riviera on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 535 and Addendum). 
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ANNEXE II 
DIRECTIVE no 38 1 
sur une conference sur la rationalisation des efforts de defense europeens 11 
L' Assemblee, 
Ra.ppela.nt les termes de la. Directive no 36 da.ns la.quelle elle chargea.it sa. Commission des 
Questions de Defense et des Armaments d'exa.miner la. possibilite d'orga.niser une conference sur la. 
rationalisation des efforts de defense des pays europeens membres de 1' Allia.nce ; 
Ayant considere les conclusions prelimina.ires de la. commission contenues da.ns le Document 533 ; 
Consciente de l'imperieuse necessite, pour les pays europeens parties a.u Tra.ite de 1' Atlantique 
nord, de contribuer plus e:fficacement a leur propre defense ; 
Estima.nt que l'on doit parvenir a a.meliorer cette e:fficacite par une rationalisation bea.ucoup 
plus poussee des efforts de defense des pays europeens parties a.u Tra.ite de 1' Atla.ntique nord, 
CluRGE sa. Commission des Questions de Defense et des Armaments de conclure d'urgence son 
etude sur !'organisation de la. conference, en tenant compte des vues exprimees au cours des deba.ts 
de 1' Assemblee, et nota.mment des incidences fina.ncieres. 
1. Adoptee pa.r l'Assemblee le 17 juin 1971, au oours de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. Riviere au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements (Dooument 535 et Addendum). 
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APPENDIX III 
Proposed terms of reference for preparatory studies 
General 
Bibliographical research : all the following 
studies will need to be preceded by a search of 
the literature relating to completed and on-going 
studies, both to ensure that full use is made of 
existing information and to avoid duplication. 
This bibliographical research could most con-
veniently be undertaken by a single institution in 
respect of all proposed studies. The institute 
concerned should itself have good reference 
resources in the fields covered by the studies. 
Quantified proposals : where possible studies 
should attempt to assess at least the order of 
magnitude of cost savings and the increase m 
military efficiency which may be expected to 
result from any proposals formulated. 
Co-ordination : all preparatory studies should 
take account of the other preparatory studies · 
. ' suggestiOns or proposals emanating from them 
should as far as possible be mutually relevant. 
Care should be taken to circulate drafts in early 
stages among all persons directly concerned in 
the preparatory studies. 
Geographical limits : the general theme of the 
proposed studies is the rationalisation of the 
European defence efforts. The Sub-Committee 
has however decided that participants in a confer-
ence should be nationals of the WEU countries 
the United States and Canada ("the nine coun: 
tries") 1 because of the importance of the last 
two countries to European defence. In order to 
keep the studies within manageable limits they 
should normally be restricted to the WEU coun-
tries where specified in the terms of reference 
or to the nine countries where the experience of 
the United States and Canada provides a partic-
ularly valid comparison (for example subjects 
(iii) and (i) (a)) or where the forces of'these two 
countries are directly involved (for example 
subjects ( i) (b) and ( ii) (b)). ' 
1. Document 533, paragraph 9. 
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( i) A. rational distribution of defence tasks 
between countries and a rational deployment 
of forces on the Central Front 
The Sub-Committee considers that this com-
posite study should be dealt with by a prepara-
tory study group able to work in two separate 
sub-groups for study in depth : 
(a) Rational distribution of defence tasks 
between countries 
The study should first identify the specific 
and distinctive defence tasks or functions per-
formed by the three services of the nine countries 
whether distinguished by specialised major wea: 
pons systems, or by specialised training, making 
for low interchangeability with other tasks per-
formed by the service. Examples of the specialised 
tasks or functions the Committee has in mind 
are the distinctive roles of a tactical air force : 
strike (nuclear, conventional) ; close-support 
ground attack ; reconnaissance ; interception 
(day, all-weather) ; distinctive naval roles such 
as : anti-submarine ; mine sweeping (in-shore, 
ocean) ; nuclear-propelled hunter-killer sub-
marines; army roles: mobile/air transportable 
forces. 
The most convenient approach may be first 
to deal extensively with the three services of one 
major country - United States France or the 
l!nited Kingdom- and then to ~ake a compara-
tive study of the extent to which the services of 
the other countries make provision for the same 
functions. 
The study should then endeavour to assess 
the magnitude of the effort devoted to each task 
or function in terms of the capital cost, operating 
cost and manpower. Likely high-cost low effective-
ness tasks performed by certain countries should 
then be singled out in cases where the effort 
devoted to the task is small compared with that 
devoted by other countries to the same task. 
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Mandats proposes pour les etudes preparatoires 
Generalites 
Recherche bibliographique : toutes les etudes 
suivantes devront etre precedees d'une recherche 
de documents relatifs aux etudes terminees et en 
cours, afin de s'assurer que pleine utilisation est 
faite des informations existantes et d'eviter en 
meme temps les doubles emplois. Il serait prefe-
rable que cette recherche bibliographique soit en-
treprise par une seule institution pour toutes les 
etudes proposees. L'institut interesse devrait dis-
poser lui-meme d'une bonne documentation dans 
les domaines couverts par ces etudes. 
Propositions chiffrees : lorsque ce sera pos-
sible, ces etudes devront tenter d'evaluer au moins 
l'ordre de grandeur des economies et l'accroisse-
ment de l'efficacite sur le plan militaire que l'on 
peut attendre des propositions formulees. 
Coordination : toutes les etudes preparatoires 
devront tenir compte des autres etudes prepara-
toires ; les suggestions ou propositions emanant 
des unes et des autres devront, autant que pos-
sible, etre en correlation. Il conviendra de prendre 
soin de diffuser les projets dans les phases pre-
liminaires a toutes les personnes directement inte-
ressees par les etudes preparatoires. 
Limites geogmphiques : le theme general des 
etudes proposees est la rationalisation des efforts 
de defense europeens. La sous-commission a nean-
moins decide que les participants a la conference 
devront etre des ressortissants des pays de 
l'U.E.O., des Etats-Unis et du Canada(« les neuf 
pays») \ etant donne !'importance de ces deux 
derniers pays pour la defense de l'Europe . .Afin 
que ces etudes restent dans des limites convena-
bles, elles devront normalement se limiter aux 
pays de l'U.E.O. lorsque les mandats le specifie-
ront, ou aux neuf pays lorsque !'experience des 
Etats-Unis et du Canada offrira une comparaison 
particulierement valable, (par exemple, pour les 
sujets (iii) et (i) (a)), ou lorsque les forces armees 
de ces deux pays seront directement concernees-, 
(par exemple, sujets (i) (b) et (ii) (b)). 




(i) Repartition rationnelle des taches de defense 
entre les divers pays et rationalisation du 
deploiement des forces sur le front central 
La sous-commission considere que cette etude 
composite devra etre traitee par un groupe d'etu-
des preparatoires pouvant se scinder en deux 
sous-groupes distincts pour une etude en profon-
deur: 
(a) Repartition rutionnelle des taches de 
defense entre les divers pays 
Cette etude devra d'abord identifier les ta-
ches de defense specifiques et distinctes accom-
plies dans les neuf pays par les trois armes, que 
la distinction s'etablisse sur la base des grands 
systemes d'armes specialises ou de l'entrainement 
specialise, qui n'autorisent qu'un minimum d'in-
terchangeabilite avec les autres taches accomplies 
par telle ou telle arme . .Au nombre des taches ou 
fonctions specialisees, la commission pense, par 
exemple, aux roles distincts des forces aeriennes 
tactiques: attaque (nucleaire, classique), attaque 
au sol d'appui rapproche, reconnaissance, inter-
ception (de jour, tous temps) ; aux roles distincts 
de la marine tels que : lutte anti-sous-marine, dra-
guage des mines (eaux cotieres, haute mer), sous-
marins d'attaque a propulsion nucleaire ; aux 
rOles de l'armee de terre : force mobile aeroportee. 
La meilleure methode sera peut-etre d'ana-
lyser d'abord dans le detailles trois forces armees 
d'un grand pays - Etats-Unis, France ou 
Royaume-Uni - et de determiner ensuite dans 
quelle mesure les forces armees des autres pays 
prevoient les memes fonctions. 
L'etude devra ensuite tenter d'evaluer l'ordre 
de grandeur de l'effort consacre a chacune des 
taches ou fonctions, qu'il s'agisse des frais d'equi-
pement, de fonctionnement, ou des effectifs. Elle 
isolera ensuite les taches qui sont vraisemblable-
ment d'une faible rentabilite pour un cout eleve, 
accomplies par certains pays dans les cas ou l'ef-
fort consacre a ces taches est faible par rapport 
a l'effort accompli par les autres pays pour la 
meme tache. 
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The study should then advance remedial 
proposals in respect of country tasks so identified 
as likely high-cost low effectiveness cases. Pro-
posals should take full account of political and 
geographical factors as well as the principal 
objective of reducing cost and improving military 
effectiveness. Among proposals to be examined 
would be specialisation by one country among 
neighbours or groups of countries in mutually 
supporting roles, or possible multinational units 
to perform specific tasks on behalf of several 
participating countries. The possibility of enab-
ling European forces to perform tasks not now 
covered by many European countries should not 
be overlooked (for example, nuclear-propelled 
hunter-killer submarines). 
(b) Rational deployment of forces on the 
Central Front 
The study should first describe the present 
relationship between the permanent locations of 
forces assigned to Allied Forces Central Europe 
and their war locations called for by the policy 
of forward defence. The contribution of recent 
history, such as the second world war and earlier 
patterns of NATO deployment, should be men-
tioned. 
The study should then consider whether the 
order in which the broad areas of the war loca-
tions are allocated to assigned national units, both 
from right to left of the Central Front and from 
front to rear, corresponds to the optimum when 
account is taken of : 
- military effectiveness for a strategy of 
flexible response and forward defence, 
and the relative military capabilities of 
different national units and their 
weapons systems ; 
- political effectiveness and the need to 
demonstrate the cohesion of the Alliance 
in all situations ; 
- possible future levels of the different 
national units ; the possible impact of 
any negotiations on mutual and balanced 
force reductions. 
The study should suggest possible models 
for optimum deployment, not eschewing innova-
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tions such as the creation of highly mobile 
multinational units in reserve positions, or the 
possibility of a pattern of deployment designed 
to facilitate agreement on MBFRs without pre-
judicing military effectiveness at any stage. 
The study should examine any changes in 
the permanent location of assigned units which 
present or possible optimum war locations make 
desirable, taking account of: 
- the need for a high standard of accom-
modation and amenities for allied forces 
and their dependents ; 
- the need for access to local training areas ; 
- the provision of logistic support, and lines 
of communication in reinforcement and 
supply; 
- the cost of any changes. 
The study should finally review any pro-
posals advanced for optimum deployment in war 
locations, in the light of the feasibility of adapt-
ing permanent locations accordingly. 
(ii) A concerted long-term programme for 
standardised armaments procurement and 
collective logistical support 
As in the case of the first study, the Sub-
Committee considers that this composite study 
should be dealt with by a preparatory study 
group able to work in two separate sub-groups 
for study in depth : 
(a) A concerted long-term programme for 
standardised armaments procurement 
The study should first survey briefly the 
recent history of joint production projects, pin-
pointing the reasons for the failure to reach 
extensive agreement in this field so far. It should 
attempt to list all bi- and multilateral govern-
mental committees and study groups working in 
this field and possibly suggest some reduction 
and rationalisation here. 
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L'etude devra ensuite proposer des remedes 
en ce qui concerne les taches identifiees comme 
etant vraisemblablement d'une faible rentabilite 
pour un cout eleve. Les propositions devront tenir 
pleinement compte des facteurs politiques et geo-
graphiques ainsi que du principal objectif : la 
reduction des couts et !'amelioration de l'effica-
cite militaire. Parmi les propositions a examiner, 
figureront la specialisation d'un pays, parmi ses 
voisins ou groupes de pays voisins, dans les divers 
roles d'appui, ou peut-etre la formation d'unites 
multinationales destinees a accomplir des taches 
specifiques pour le compte de plusieurs pays par-
ticipants. La possibilite de voir les forces armees 
europeennes accomplir des taches qui ne sont pas 
actuellement couvertes par de nombreux pays 
europeens ne devra pas etre ignoree (par exemple, 
les sous-marins d'attaque a propulsion nucleaire). 
(b) Rationalisation du deploiement des for-
ces sur le front central 
Cette etude devra d'abord definir le rapport 
qui existe actuellement entre le lieu de stationne-
ment des forces affectees au commandement des 
forces alliees du Centre-Europe et les positions 
exigees en temps de guerre par la politique de la 
« defense avancee ». Il conviendra de mentionner 
ici la contribution qu'apporte, a cet egard, l 'his-
toire recente, par exemple la seconde guerre 
mondiale et les premiers plans de deploiement 
O.T.A.N. 
L'etude devra ensuite examiner si l'ordre 
dans lequel les grands secteurs des positions en 
temps de guerre sont attribues aux unites natio-
nales affectees a l'O.T.A.N., tant de la droite vers 
la gauche que de l'avant vers l'arriere du front 
central, correspond aux meilleures conditions 
compte tenu : 
de l'efficacite militaire qu'exige une stra-
tegie de « riposte graduee » et de 
« defense avancee », et des capacites 
militaires relatives des differentes unites 
nationales et de leurs systemes d'armes ; 
de l'efficacite politique et de la necessite 
de demontrer la cohesion de l' Alliance 
dans toutes les situations; 
des niveaux futurs possibles des diffe-
rentes unites nationales; des consequen-
ces eventuelles des negociations sur les 
reductions mutuelles et equilibrees de 
forces. 
L'etude devra suggerer des schemas possibles 
de deploiement optimum, sans reculer devant des 
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innovations telles que la creation d'unites multi-
nationales hautement mobiles sur les positions de 
reserve, ou l'eventualite d'un schema de deploie-
ment destine a faciliter un accord sur les reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces sans porter 
prejudice a l'efficacite militaire a quelque stade 
que ce soit. 
L'etude devra examiner toute modification 
du lieu de stationnement permanent des unites 
affectees a l'O.T.A.N. que rendraient souhaitable 
les positions actuelles ou optimums eventuelles en 
temps de guerre, compte tenu : 
de la necessite pour les forces alliees et 
leurs families de disposer de logements 
et d'installations de haute qualite ; 
de la necessite de pouvoir acceder aux 
zones d'entrainement locales ; 
de la fourniture d'un appui logistique, 
et de lignes de communication pour 
l'acheminement de renforts et d'appro-
visionnements ; 
du cout des modifications eventuelles. 
L'etude devra enfin passer en revue toutes les 
propositions formulees pour le deploiement opti-
mum sur les positions prevues en temps de guerre, 
eu egard a la possibilite d'adapter en consequence 
les lieux de stationnement permanent. 
(ii) Etablissement, a long terme, d'un programme 
concerti d'approvisionnement d'armements 
standardises et soutien logistique collectif 
Comme dans le cas de la premiere etude, la 
sous-commission considere que cette etude com-
posite doit etre confiee a un groupe d'etudes pre-
paratoires pouvant se scinder en deux sous-
groupes distincts pour une etude en profondeur : 
(a) Etablissement, a long terme, d'un pro-
gramme concerte d'approvisionnement 
d'armements standardises 
Cette etude devra d'abord analyser brieve-
ment l 'histoire recente des pro jets de production 
en commun, en faisant ressortir les motifs qui ont 
empeche jusqu'a present de parvenir a un large 
accord dans ce domaine. Elle devra tenter d'eta-
blir la liste complete des commissions et groupes 
de travail gouvernementaux, bi- et multilateraux, 
qui s'interessent a cette question et proposer peut-
etre une certaine reduction et une certaine ratio-
nalisation. 
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From evidence taken in the WEU countries, 
an attempt should then be made to draw up a list 
of the main weapons systems for which a require-
ment is foreseen in their armed forces, and which 
would be expected to enter into service in the 
course of the next fifteen years, in particular 
during the period, say, 1976-86 (possibly exclud-
ing equipment in respect of which countries are 
already fully committed to research and develop-
ment). Information collected should, where pos-
sible, include anticipated numbers, types and 
dates. 
The study should then survey the skills and 
resources of the WEU countries and their 
relevance to the development and production of 
the identified weapons systems. 
The study should examine the extent to 
which it could prove possible to establish a 
comprehensive and rational research development 
and production programme for the identified 
weapons systems, at least among the WEU coun-
tries, based, for example, on the following princi-
ples: 
- allocation of research and development 
of a particular weapons system to a single 
pilot country, coupled with a no com-
peting duplication undertaking from 
other countries ; 
- repayment of R & D costs by other pur-
chasing countries either on an on-going 
basis or during the production phase, 
with compensatory payments to be made 
by countries opting out of subsequent 
procurement; 
- concentration of production as far as 
possible in the pilot country undertaking 
research and development, or division of 
production facilities among a strictly 
limited number of countries. 
- compensatory allocation of weapons 
projects for research and development 
(and production) among different coun-
tries, to ensure that all participating 
countries receive equitable shares in the 
overall comprehensive programme. 
The study should consider the extent to 
which procurement functions of member coun-
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tries could be co-ordinated and whether joint 
procurement could be institutionalised in NATO 
or within the Eurogroup. The effects of joint 
production on the balance of payments should 
be discussed. 
National industrial factors affecting procure-
ment policy should be studied - such as : 
employment ; commercial security ; and the desire 
to maintain or develop national production capa-
city in certain fields. 
The study should examine the problem of 
conflicting strategic requirements, and conflicting 
requirements for date of entry-into-service, which 
complicate agreement on joint production, and 
make suggestions for overcoming conflicting 
requirements within the framework of the Euro-
group. 
(b) Collective logistical support 
The study should first define "logistics" for 
its own purposes, in the light of the extensive 
literature on the subject and the varied uses of 
the term. A particular definition should be 
adopted for the main body of the study to deal 
with the problems of Allied Forces Central 
Europe, which in any case would exclude the 
broader procurement functions to be dealt with 
under (ii) (a) above. The descriptive part of the 
study should be co-ordinated in particular with 
the study of national defence organisations under 
(iii) below to avoid duplication in description of 
the higher levels of logistic organisation. 
The study would describe the present situa-
tion concerning forces assigned to NATO, where 
logistics remains essentially a national responsibil-
ity with theN ATO headquarters exercising certain 
planning and advisory functions. The study should 
concentrate on the situation in Allied Forces 
Central Europe because purely national logistics 
systems are least adapted to the theoretical opti-
mum on this front where so many different 
national forces are deployed. Under present 
circumstances it might be profitable to concen-
trate in particular on Northern Army Group, but 
account should be taken of any proposals for 
radical redeployment which may emanate from 
study (i) (b) above. The study should examine 
the functions of existing NATO agencies, such as 
MAS ; NAMSA ; Hawk ; NADGE, etc. 
The study should formulate proposals for 
increasing the effectiveness of the logistics 
ANNEXE III 
En s'appuyant sur des informations recueil-
lies dans les pays de l'U.E.O., elle devra ensuite 
tenter de dresser la liste des besoins prevus pour 
leurs forces armees en ce qui concerne les prin-
cipaux systemes d'armes dont l'entree en service 
est envisagee au cours des quinze prochaines an-
nees, en particulier pour la periode de 1976 a 
1986, par exemple, (en excluant peut-etre le mate-
riel pour lequel ces pays sont deja totalement 
engages dans la recherche et la mise au point). 
Les informations recueillies devront, chaque fois 
que possible, porter egalement sur les quantites, 
les types et les delais prevus. 
L'etude devra ensuite analyser les competen-
ces et les ressources des pays de l'U.E.O. et leur 
compatibilite avec la mise au point et la produc-
tion des systemes d'armes retenus. 
Elle examinera dans quelle mesure il pour-
rait se reveler possible d'etablir, au moins pour les 
pays de l'U.E.O., un programme rationnel et com-
plet pour la recherche, la mise au point et la 
production des systemes d'armes retenus, pro-
gramme qui pourrait etre fonde, par exemple sur 
les principes suivants : ' 
!'attribution de la recherche et de la mise 
au point relatives a un systeme d'armes 
particulier a un seul pays-pilote assortie 
de !'engagement, de la part d~s autres 
pays, de ne se livrer a aucune activite 
rivale susceptible de faire double em-
ploi; 
le remboursement des frais de recherche 
et de, mise au point par les autres pays 
acquereurs, que ce soit sur une base per-
manente ou pendant la phase de produc-
tion~ ainsi que des versements compen-
satmres par les pays qui choisiraient de 
ne pas acquerir ensuite le materiel ; 
la concentration de la production autant 
. . ' que possible, dans le pays-pllote ayant 
entrepris la recherche et la mise au 
point, ou bien la repartition des instal-
lations de production entre un nombre 
de pays strictement limite ; 
!'attribution compensatoire de projets 
d'armement, pour la recherche et la mise 
au poin~ (et la production), a differents 
pay~, afm que tous les pays participants 
reQmvent une part equitable de ce pro-
gramme general et complet. 
L'etude devra examiner dans quelle mesure 
les activites des pays membres en matiere d'achat 
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pourraient etre coordonnees et si l'achat en com-
mun pourrait etre institutionnalise a l'O.T.A.N. 
ou au sein de l'Eurogroupe. Les effets de la pro-
duction en commun sur la balance des paiements 
devront etre examines. 
Il conviendra d'etudier les facteurs indus-
triels nationaux qui affectent la politique d'achat, 
par exemple : l'emploi, la securite commerciale et 
le desir de maintenir ou de developper la capacite 
de production nationale dans certains secteurs. 
L'etude devra examiner le probleme du con-
flit entre les besoins strategiques, et entre les 
delais d'entree en service, qui compliquent la con-
clusion d'un accord sur la production en commun 
et elle devra formuler des suggestions visant a 
surmonter ces conflits dans le cadre de l'Euro-
groupe. 
(b) Soutien logistique collectif 
L'etude devra commencer par definir la « lo-
gistique » par elle-meme, a l'aide de l'importante 
documentation qui existe sur le sujet et des diver-
ses acceptions du terme. Elle devra adopter une 
definition particuliere pour l'essentiel de !'etude 
qui traitera des problemes des forces alliees du 
Centre-Europe et qui, de toute faQon, exclura les 
fonctions plus etendues d'achat dont il est ques-
tion au point (ii) (a) ci-dessus. La partie descrip-
tive de l'etude devra notamment etre coordonnee 
a l'etude des organisations de defense nationale 
dont il est question au point (iii) ci-dessous, afin 
d'eviter un double emploi dans la description de 
!'organisation logistique aux echelons eleves. 
L'etude decrira la situation actuelle en ce qui 
concerne les forces affectees a l'O.T.A.N., ou la 
logistique reste essentiellement du domaine natio-
nal tandis que les quartiers generaux de 
l'O.T.A.N. exercent certaines fonctions planifica-
trices et consultatives. Elle se penchera essentiel-
lement sur la situation des forces alliees du 
Centre-Europe parce que les systemes logistiques 
purement nationaux sont mal adaptes aux condi-
tions optimales theoriques sur ce front ou sont de-
ployees tant de forces nationales differentes. Dans 
les circonstances actuelles, il sera peut-etre profi-
table de se concentrer notamment sur le Groupe 
d'armees du nord, mais il conviendra de tenir 
compte de toutes propositions de redeploiement 
radical pouvant emaner de l'etude ( i) (b) ci-
dessus. L'etude devra examiner les fonctions des 
agences O.T.A.N. existantes : MAS, NAMSA, 
Hawk, NADGE, etc. 
L'etude devra formuler des propositions pour 
ameliorer l'efficacite du systeme logistique, que 
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system, whether through the harmonisation of 
national logistics systems or improved co-opera-
tion between them. It should examine the extent 
to which a multinational system for collective 
logistical support could be compatible with natio-
nal responsibilities. 
The possible enlargement of the scope and 
responsibility of existing NATO agencies may be 
suggested, or the creation of new agencies with 
specific logistic functions. An attempt should be 
made to assess any cost savings and/or increased 
military efficiency which might be expected to 
result from the proposals. 
(iii) A comparative stttdy of the structure of 
national defence organisations 
The study should describe the pattern of 
armed services organisation in each of the nine 
countries, identifying in particular the political 
and military level at which the traditional dis-
tinction between the three armed services is 
established. 
The study should describe the political and 
military chain of command and definition of 
planning and organisational responsibilities. It 
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should describe in particular arrangements for 
procurement for the armed services, whether 
centralised or delegated on a service basis. 
The study should identify the overall ratio 
of manpower between fighting units and the 
armed services as a whole, including the civilian 
and military staffs of headquarters, training 
establishments and ministries. 
The study should describe the organisational 
arrangements for liaison with NATO at the 
political and operational level, with respect to 
decision-making, planning, and command. 
The study should identify the extent to 
which defence management systems are used in 
the services, and the purposes to which they are 
put. 
The researcher may wish to consider whether 
it would be possible to attempt an assessment of 
the cost effectiveness of the defence organisation 
of each of the nine countries in terms of the 
military capabilities achieved for the expenditure 
and manpower involved. 
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ce soit par 1 'harmonisation des systemes logisti-
ques nationaux ou !'amelioration de leur coopera-
tion. Elle devra examiner dans queUe mesure un 
systeme multinational de soutien logistique coUec-
tif pourrait etre compatible avec les responsabi-
lites nationales. 
EUe pourra suggerer d'accroitre eventuelle-
ment la portee et la responsabilite des agences 
O.T.A.N. existantes, ou de creer de nouvelles 
agences aux fonctions logistiques specifiques. Elle 
devra tenter d'evaluer les economies et !'amelio-
ration de l'efficacite militaire que pourraient en-
trainer ces propositions. 
( iii) Etude comparative de la structure des orga-
nisations de defense nationale 
Cette etude devra decrire le schema d'orga-
nisation des forces armees de chacun des neuf 
pays en identifiant, en particulier, le niveau poli-
tique et militaire auquel s'etablit la distinction 
traditionnelle entre les trois armes. 
L'etude decrira !'organisation hierarchique, 
politique et militaire, et definira les responsabili-
tes en matiere de planification et d'organisation. 
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Elle decrira notamment les dispositions prises 
pour les achats des forces armees, qu'ils soient 
centralises ou delegues a chaque arme. 
L'etude precisera le rapport global des effec-
tifs entre les unites combattantes et les forces 
armees prises dans leur ensemble, y compris les 
personnels civils et militaires des quartiers gene-
raux, des etablissements d'entrainement et des 
ministeres. 
L'etude decrira !'organisation adoptee pour 
la liaison avec l'O.T.A.N. au niveau politique et 
operationnel, en ce qui concerne la procedure de 
prise de decision, la planification et le comman-
dement. 
L'etude precisera dans queUe mesure et a 
quelles fins les systemes de gestion de la defense 
sont utilises dans les forces armees. 
Le chercheur souhaitera peut-etre examiner 
la possibilite de tenter d'evaluer la rentabilite de 
!'organisation de defense de chacun des neuf pays 
en fonction des capacites militaires atteintes par 
rapport aux depenses et aux effectifs engages. 
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APPENDIX IV 
Cost estimates 
A. Preparaiory Btudies 
I. Travel and per diem allowance of 5 experts and 5 members of parliament, assuming 
a total of 24 working days in WEU capitals, plus 7 working days in Washington and 





2. Cost of translation of preparatory studies into official languages English and French 
Frs. 
95,000 
(say, 225,000 words or 300 pages in each language) 12,000 
3. Cost of printing preparatory studies in English and French 25,000 
4. Cost of extra secretarial work in Office of the Clerk (equivalent of one assistant, 
3 months) 12,000 
5. Fees to five experts or institutes for preparatory studies to include immediate 
secretarial costs. 350,000 
Sub-total 494,000 
Contingencies 10 % 49,400 
543,400 
Extra for interpretation, if required to accompany preparatory study groups (15 interpreter 
days with travel) 12,500 
TOTAL 555,900 
B. A conference 
I. Cost of conference staff (interpreters, summary reporters, translators, typists, roneo 
operators, messengers) 
2. Installation of interpretation equipment in conference chamber only 




groups (say, 150,000 words or 400 pages in each of English and French) 8,000 
4. Entertainment : reception for 350 guests 
Sub-total 
Extra for travel and per diem costs of, say, 30 non-governmental experts 
TOTAL 
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.ANNEXE IV 
Estimation budgetaire 
A. Etudes preparaloires 
I. Frais de voyage et indemnites journalieres de 5 experts et de 5 parlementaires, en 
prenant pour base un total de 24 jours ouvra.bles dans les capitales de l'U. E. 0., plus 
7 jours ouvrables a Washington et a Ottawa pour 4 experts et 4 parlementaires 
I ndemnites journalieres Voyages 
50.000 45.000 
2. Cout de la traduction des etudes preparatoires dans les deux langues officielles, 
anglais et fran9ais (soit 225.000 mots ou 300 pages dans chaque langue) 
3. Cout de !'impression des etudes preparatoires en anglais et en fran9ais 
4. Cout du travail suppiementaire de secretariat au Greffe (equivalent au travail d'une 
assistante pendant trois mois) 
Honoraires de 5 experts ou instituts pour les etudes preparatoires (frais de secre-
tariat inclus) 
Total partial 
Imprevus 10 % 
Supplement pour !'interpretation, si necessaire pour accompagner les groupes d'etudes pre-
paratoires (15 jours de travail et frais de voyages) 
TOTAL 
B. Conference 













operateurs roneo, messagers) 87.000 
2. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de conference 
uniquement 30.000 
3. Frais d'impression du compte rendu sommaire des debats en seance pieniere et des 
rapports des groupes de travail (soit 150.000 mots ou 400 pages dans chaque langue, 
anglais et franc;a.is) 8.000 
4. Frais de representation : reception de 350 invites 10.000 
Total partial 135.000 
Supplement pour frais de voyage et indemnites journa.lieres d'une trentaine d'experts non 
gouvernementaux 43.000 
TOTAL 178.000 





Draft supplementary budget of the Assembly 
for the financial year 1972 1, 
for preparatory studies on the 
rationalisation of the European defence efforts 
Head VI 
Preparatory studies on the rationalisa.tion of the European defence efforts 
Sub-head 21 
APPENDIX V 
Estimate : Frs. 555,900 
Cost of preparatory studies as detailed in Appendix IV of Document 559 
1. Credits under Head VI, Sub.head 21, will remain available for 24 months from the date on which they are 
first made available. The balance unexpended at the end of the 1972 aooount will be accounted for in 1973 and 




Budget supplementaire de l'Assemblee pour 
l'exercice financier 1972 1 relatif aux etudes 
preparatoirea sur la rationalisation des 
efforts de defense europeens 
Chapitre VI 
Etudes prepa.ra.toires sur la rationalisation des efforts de defense europ6ens 
Article 21 
DOCUMENT 559 
Prevision8: F 555.900 
Cout des etudes prepa.ratoires tel qu'il est detaille a l'a.nnexe IV du Document 559 
I. Les credits prevus au Chapitre VI, Article 21, resteront disponibles pendant vingt-quatre mois 8. compter de 
la date a. laquelle ils a.uront eM autorises. Le solde des credits non utilises 8. la fin de 1972 sera compta.bilise en 
1973 et les a.nnees suivantes le cas echeant. 
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Amendment No. 1 
Conference on the rationalisation of the 
European defence efforts 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
3oth NoveEmber 1971 
In the draft Order, paragraph 2 (a), and in the draft Resolution, after the words "preparatory 
studies", insert the words: "excluding (i) (b) and (ii) (b) as set out in the report on page 6, column 
2." 
Signed: Scott-Hopkins 
1. See 11th Sitting, 1st December 1971 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 1 
Conference sur la rationalisation des efforts 
de defense europeens 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Scott-Bopkins 
30 novemmbre 1971 
Dans le projet de directive, pa.ragraphe 2 (a), et dans le projet de resolution, apres les roots: 
((etudes preparatoires », inserer les roots: «a I' exclusion des points (i) (b) et (ii) (b), tels qu'ils 
apparaissent a la page 6, deuxieroe colonne, du rapport ». 
Signe: Scott-Hopkins 
1. Voir 11• seance, 1•• decembre 1971 (Retrait de l'amendement). 
189 
Document 560 
Political violence and internal security 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Schloesing, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT ORDER 
on political violence and internal security 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Schloesing, Rapporteur 
Introduction 
Chapter I : The reasons for violence today 
Chapter 11 : Forms of political violence in society today 
Chapter Ill : Possible answers to violence 
Conclusions 
16th November 1971 
1. Adopted in Committee by 16 votes to 0 with 2 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Peel (Chairman) ; 
MM. V edovato, van der Stool (Vice-Chairmen) ; MM. Abelin 
(Substitute : Riviere), Badini Confalonieri, Beauguitte, 
Berthet, Dankert, De ](euleneir, Delforge, Digby, Draeger, 
Foschini (Substitute : Fanelli), Geelkerken, Louis Jung 
(Substitute: Legaret), Lemmrich, Lenze, Maclennan, 
Mart, Minnocci, Moulin, Nothomb (Substitute: Dequae), 
Pohler, van Riel, Lord St. Helens, MM. Schloesing, Stewart, 
Wienand (Substitute : Bala). 
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N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Doeument 560 16 novemWbre 1971 
La violence politique et la securite tnterieure 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par M. Schloesing, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE DIRECTIVE 
sur la violence politique et la securite interieure 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Schloesing, rapporteur 
Introduction 
Chapitre I : Les raisons de la violence contemporaine 
Chapitre 11 : Les formes de la violence politique dans les societas actuelles 
Chapitre Ill : Les reponses possibles a la violence 
Conclusion 
1. Adopte par la commission par 16 voix contre 0 et 
2 abstentions. 
2. Membres de la commi8sion: M. Peel (president); 
MM. Vedovato, van der Stoel (vice-presidents); MM. Abelin 
(suppleant: Rivi6re), Badini Confalonieri, Beauguitte, 
Berthet, Dankert, De Keuleneir, Delforge, Digby, Draeger, 
Foschini (suppleant: Fanelli), Geelkerken, Louis Jung 
190 
(suppleant: Legaret), Lemmrich, Lenze, Maclennan, Mart, 
Minnocci, Moulin, Nothomb (suppleant: Dequae), Pohler, 
van Riel, Lord St. Helens, MM. Schloesing, Stewart, 
Wienand (suppleant : Bals). 
N. B. Les noma des Representant8 ayant pri8 part au vote 
8ont imprimes en italique. 
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Draft Order 
on political violence and internal security 
The Assembly, 
Having noted the report on political violence and internal security submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
INSTRUCTS the Committee to continue its study and to report to the Assembly. 
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Projet de directive 
sur la violence politique et la securite interieure 
L'Assemblee, 
Ayant pris note du rapport sur la violence politique et la securite interieure presente a.u nom 
de la Commission des Questions de Defense et des Armaments, 




(submitted by Mr. Schloesing, Rapporteur) 
Introduction 
1. Although not a new phenomenon, political 
violence is particularly widespread in the world 
today. 
2. For several years, all States have been 
faced with this problem, irrespective of their 
degree of industrial advancement, political status 
or geographical situation. 
3. At first sight, it seems that where violence 
is concerned the traditional sociological laws no 
longer apply and de Montesquieu's classification 
of nations as warriors and non-warriors accord-
ing to climate or economy is obsolete. To study 
the phenomenon, therefore, it is necessary to 
determine and illustrate the main aspects of 
violence in the world today before considering 
what legal, sociological and defensive action may 
be taken. 
4. The notion of violence may be considered 
from three points of view : quantitative, historic-
al and psychological. 
I. The scale of violence 
(i) Extent 
5. Today, violence is everywhere. Forms of 
crime and delinquency are on the increase 
throughout the world, particularly in the indus-
trialised countries. According to a recent report 
by the United Nations Economic and Social 
Council, violations of the law are increasing in 
certain countries. In England and Wales, the 
number of serious offences known to the police 
has risen from 500,000 each year in the 1950s 
to a million a year since 1965. In the United 
States, according to FBI figures, the number of 
crimes reported to the police has doubled since 
1960, rising from 2 to 4 million. In France, 
armed robberies and cases of arson have doubled 
in the last seven years. 
6. Still more disturbing is the increase in 
juvenile delinquency noted in both industrial 
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and developing countries. In the United King-
dom, two-thirds of those convicted of serious 
offences are under 25. In the United States, half 
the arrests for offences recorded in FBI statistics 
concern minors under 18. For crimes, 75 % of 
arrests concern persons under 25. The crime rate 
in the age class 10 to 17 is now 50 per thousand. 
7. In France, the number of minors brought 
before the courts rose from 18,000 in 1950 to 
44,000 in 1963 and the number of convictions 
rose from 2,000 to 11,500. This trend has since 
been maintained. 
8. In Belgium, the proportion of minors 
between 8 and 18 reported in court doubled 
between 1952 and 1962 and is still increasing. 
Similar figures are given in the United Nations 
report for Japan, Hong Kong, Zambia, Malaysia, 
South Korea, Taiwan, etc. 
9. Parallel with the traditional forms of 
violence, other forms are increasing : fights 
between rival gangs and various brawls which 
provide some sections of the population with a 
sort of outlet and a new and continuing form of 
political action. 
10. Here may be quoted as outlets wild-cat 
strikes, kidnappings, certain types of rioting, 
violence between motorists, arson, etc. 
11. As means of political action there are the 
diversion of aircraft, political assassinations, 
kidnapping of diplomats, collective violence 
against individuals or social or racial groups. 
12. However, violence is not solely physical ; 
it may also be intellectual : aggressive publicity, 
language and sexuality. 
13. With the diversification of violence, every 
social category is reached. As Mr. Bouthoul said, 
war probably used to help the older generation 
to protect itself from the younger generation. 
Nowadays, teachers, students, workers, the middle 
classes, racial groups and even policemen or 
soldiers use violence in their attempts to gain 
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Expose des motifs 
(presente par M. Schloesing, rapporteur) 
Introduction 
1. La violence politique, si elle n'est pas un 
phenomene nouveau, prend cependant une im-
portance particuliere dans le monde contempo-
rain. 
2. Depuis plusieurs annees, !'ensemble des 
Etats, quels que soient leur degre de progres in-
dustriel, leur statut politique, leur situation 
geographique, sont confrontes a ce probleme. 
3. Au premier abord, il apparait que les lois 
S?Ciologiques classiques qui s'appliquaient a la 
viOlence sont remises en question, et la vieille 
classification de Montesquieu, entre peuples 
guerriers et non guerriers suivant les climats ou 
l'economie, apparait desuete. Il importe done 
pour etudier le phenomene, tout d'abord de cons: 
tater et ensuite de montrer les aspects princi-
pa_ux qu'i~ revet dans le monde contemporain, 
afm de degager les voies d'une action tant au 
plan de la defense qu'a celui du droit et des lois 
sociologiques. 
4. La notion de violence peut etre examinee 
sous trois aspects : quantitatif, historique et psy-
chologique. 
I. L'importance de la violence 
(i) Variete du phenomene 
5. Aujourd'hui, la violence regne partout. Les 
formes de criminalite ou de delinquance sont en 
augmentation dans tous les pays du monde, en 
particulier dans les pays industriels. Selon un 
recent rapport du Conseil economique et social 
des Nations Unies, les violations de la loi se 
multiplient dans certains pays. En Angleterre et 
au Pays de Galles, le nombre des delits graves 
connus de la police est passe de 500 000 par an 
dans les annees 1955 a 1 million a partir de 
1965. Aux Etats-Unis, selon l'indice du F.B.I., 
le nombre des crimes signales a la police a dou-
ble depuis 1960, passant de 2 a 4 millions. En 
France, au cours des sept dernieres annees, les 
vols a main armee et les incendies volontaires ont 
double. 
6. Plus inquietant encore est le developpe-
ment de la delinquance juvenile, constate a la 
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fois dans les pays industriels et dans les pays en 
voie de developpement. Au Royaume-Uni, les 
deux tiers des personnes condamnees pour delit 
grave ont moins de 25 ans. Aux Etats-Unis, la 
moitie des arrestations pour des delits ratta-
ches a l'indice du F.B.I. concerne des mineurs 
de moins de 18 ans. Pour les crimes, les arresta-
tions portent pour 75 % sur des individus ages 
de moins de 25 ans. Le taux de criminalite dans 
la classe d'age situee entre 10 et 17 ans atteint 
maintenant 50 pour 1000. 
7. En France, le nombre des mineurs deferes 
devant les tribunaux est passe de 18 000 en 1950 
a 44 000 en 1963 et le nombre de condamnations 
est passe de 2 000 a 11 500. Cette tendance s'est 
maintenue depuis lors. 
8. En Belgique, la proportion des mineurs 
de 8 a 18 ans signales a !'attention des tribunaux 
a double de 1952 a 1962 et augmente toujours. 
Des chiffres similaires sont exposes dans le rap-
port des Nations Unies en ce qui concerne le 
Japon, Hong Kong, la Zambie, la Malaisie, la 
Coree du sud, Ta'iwan, etc. 
9. De plus, a cote de ces formes « classiques » 
de violence, s'en multiplient d'autres : luttes en-
tre bandes rivales, rixes diverses, qui semblent 
constituer pour les individus a la fois une forme 
de defoulement et un type nouveau et perma-
nent d'action politique. 
10. Defoulement les greves sauvages, les kid-
nappings, certains types d'emeutes, les violences 
entre automobilistes, les incendies volontaires, etc. 
11. Moyen d'action politique le detournement 
d'avions, l'assassinat politique, la sequestration 
de diplomates, la violence collective contre les 
individus, les groupes sociaux ou raciaux. 
12. Cependant, la violence n'est pas seulement 
physique, elle peut etre egalement intellectuelle : 
agression de la publicite, du langage, de la 
sexualite. 
13. Dans la mesure meme ou les formes de la 
violence se diversifient, celle-ci atteint toutes les 
categories sociales. Jadis, comme l'affirme 
M. Bouthoul, il est vraisemblable que les per-
sonnes d'age mur se protegeaient de la jeunesse 
grace a la guerre. Aujourd'hui, c'est par la vio-
lence qu'enseignants, etudiants, ouvriers, classes 
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satisfaction or to influence society. 
14. As stated above, no area in the world and 
no political regime is protected from this pheno-
menon. It is to be found on the continent of 
America, in Western Europe, Eastern Europe, 
the Middle East, Asia, Africa. 
15. Fascist regimes, parliamentary regimes, 
peoples' democracies and countries with com-
munist traditions in turn experience riots, strikes 
and an increase in traditional forms of crime. 
(ii) Degree 
16. The impact of violence on the minds of the 
masses, and its consequent extension, is linked 
to progress in communications, means of infor-
mation and what is commonly known as mass 
media. Broadcasting and television permit people 
who fifty years ago would never have been con-
cerned with violence to become alive to it. This 
facility of propagation is a means of accelerating 
violence, for any event thus has repercussions on 
the international balance or the social balance 
of a country and consequently leads to massive 
support for the cause in question or, alternative-
ly, violent opposition because of the consequent 
fear in certain circles. Events in France in May 
1968 are a perfect example of this twofold con-
sequence of information which, on the one hand, 
stimulated manifestations and, on the other hand, 
curried a stronger reaction on the part of those 
who, rightly or wrongly, felt they were threat-
ened. 
17. A UNESCO colloquy on information media 
in the world, held in Paris from 29th June to 
7th July 1970, brought out clearly the close 
links between the growth of violence and the 
development of information media. 
18. While information media are not respon-
sible for violence in the world in which we live, 
on the other hand, by their very nature, they 
can - and often do - help to spread it. 
19. The question nevertheless arises as to 
whether they could not, on the contrary, help to 
prevent violence. 
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20. The technical complexity and consequent 
fragility of industrialised societies gives added 
strength to violence. Action by a very small 
number of people can totally paralyse the social 
life of millions of others : strikes by electricians, 
railway workers or other public transport 
workers lead to an almost complete halt in the 
economic life of a country although sometimes 
only a few hundred or at most a few thousand 
persons may be directly concerned. 
21. For all these reasons violence has a greater 
impact nowadays than in the past. 
22. It is additionally difficult to accept because 
information has made people more keenly aware 
of the suffering and misfortunes of others. The 
tragedy of Nigeria, the more recent tragedy of 
Bengal and poverty in South America reach 
people who previously hardly knew to which 
continent the countries concerned belonged. 
23. The new impetus of violence must not how-
ever make it be viewed as a new phenomenon 
against which modern societies and States have 
no defence ; violence has always existed and can 
be understood through its historical manifesta-
tion. 
11. Violence i.s linked to the history of mankind 
24. There is no need to dwell unduly on the 
historical presence of violence. It appeared with 
Cain and Abel at the very beginning to develop 
in all countries throughout the centuries, reach-
ing a climax with the genocides of the second 
world war and continuing in various forms 
today, although since 1945 a worldwide organis-
ation claims to be the instrument of peace. 
Revolutions, wars, genocide and racial struggles 
are continually appearing the world over. 
25. But the presence of violence in history 
makes it possible to discern three characteristics 
which make it easier to understand it nowadays : 
the value of violence, its effectiveness, its justifi-
cation. 
26. The first fact to be borne in mind is that 
violence is not an artificial state, only the 
negative aspects of which need to be considered. 
moyennes, groupes raciaux, et meme policiers ou 
militaires, tentent de :faire aboutir leurs reven-
dications, ou d'intervenir dans la vie sociale. 
14. Ainsi que cela a ete dit plus haut, aucune 
region du globe et aucun regime politique n'est 
a l'abri du phenomene. On le constate sur le con-
tinent americain, en Europe occidentale, en Eu-
rope orientale, au Moyen-Orient, en Asie, en 
Afrique. 
15. Doctrines fascistes, regime parlementaire, 
democraties populaires, pays de traditions com-
munistes connaissent tour a tour et l'emeute et la 
greve et !'augmentation de la criminalite clas-
sique. 
(ii) Puissance du phenomene 
16. Le choc de la violence sur !'esprit des mas-
ses, et par voie de consequence !'extension de 
celle-ci, est lie au progres des communications, 
des moyens d'information et ce que l'on a cou-
tume d'appeler les mass media. La radiodiffusion 
et la television permettent de sensibiliser a la vio-
lence des gens qui, il y a 50 ans, n'auraient 
jamais ete concernes par elle. Ce phenomene de 
resonance est un moyen d'acceleration de la vio-
lence, car il fait que tout evenement se repercute 
sur l'equilibre international ou sur l'equilibre 
social d'un pays et entraine, par consequent, soit 
une adhesion massive a la violence, soit une vio-
lence contraire en raison de la crainte qu'il peut 
developper chez certains. Les evenements de mai 
1968, en France, ont parfaitement mis en lu-
miere cette double consequence de !'information 
qui, d'une part, relanQait les manifestations et, 
d'autre part, provoquait en reaction un durcisse-
ment de ceux qui se croyaient a tort ou a raison 
menaces. 
17. Un colloque de !'UNESCO sur les moyens 
d'information dans le monde, qui s'est deroule 
a Paris du 29 juin au 7 juillet 1970, a parfaite-
ment mis en evidence les liens etroits entre !'ex-
pansion de la violence et celle des moyens 
d'information. 
18. Si les moyens d'information ne sont pas 
responsables de la violence du monde dans lequel 
nous vivons, en revanche, par leur nature meme, 
ils peuvent, et c'est souvent le cas, contribuer 
a la propager. 
19. La question se pose neanmoins de savoir 
s'ils ne pourraient pas, en sens inverse, contri-
buer a la prevenir. 
193 
DOCUMENT 560 
20. Le phenom{me de violence est egalement 
puissant, surtout dans les societes industrielles, 
en raison de la complexite technique et de la 
fragilite de ces dernieres. La violence d'un tout 
petit nombre peut paralyser totalement la vie 
sociale de plusieurs millions d'hommes : greve 
des electriciens, greve des cheminots, greve des 
transports en commun entrainant un arret pres-
que total de l'activite economique d'un pays, 
alors que le nombre de personnes interessees par 
le conflit est parfois de quelques centaines, au 
plus de quelques milliers. 
21. Pour toutes ces raisons, la violence choque 
plus aujourd'hui qu'elle ne choquait hier. 
22. Elle est aussi mal admise, parce que !'infor-
mation a egalement sensibilise les individus aux 
souffrances et aux malheurs des autres. La trage-
die du Nigeria, celle plus proche du Bengale, la 
misere d'Amerique du Sud atteignent les hom-
mes qui savent a peine, par leur education ante-
rieure, sur quel continent se trouvent les pays 
concernes. 
23. La d:ynamique nouvelle de la violence ne 
doit pas cependant conduire a la considerer 
comme un phenomene neu:f devant lequel les so-
cietes et les Etats contemporains seraient desar-
mes, mais comme une situation qui a toujours 
. existe et qu'il est possible de comprendre a tra-
vers ses manifestations historiques. 
D. La violence est liee a l'histoire de l'humanite 
24. Il n'est pas necessaire de s'etendre tres lon-
guement sur la presence historique de la violence. 
Elle apparait avec Cai'n et Abel aux origines de 
l'humanite, pour se developper au long des siecles 
dans tous les pays, culminer avec les genocides 
de la seconde guerre mondiale et se poursuivre 
a travers les differentes manifestations de la pre-
sente periode, bien que depuis 1945 une organisa-
tion mondiale se veuille instrument de paix. Re-
volutions, guerres, extermination de population, 
luttes raciales naissent sans cesse sur !'ensemble 
du globe. 
25. Mais si la violence est presente dans l 'his-
toire, elle acquiert egalement a travers celle-ci un 
certain nombre de caracteres qui permettent de 
mieux la comprendre dans le monde contempo-
rain ; ceux-ci sont au nombre de trois : la valeur 
de la violence, son efficacite, sa justification. 
26. Le premier element a considerer est que la 
violence n'est pas un etat artificiel dont les 
aspects negatifs sont souvent a prendre en consi-
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Violence is not bad in itself to the extent that 
it is an expression of the naturally aggressive 
phenomenon existing in all human beings. 
27. Freud was the first to emphasise the error 
of the view that violence is a manifestation of 
sin. 
28. In "Civilisation and its discontents", he 
wrote that man is not at all that light-hearted 
being thirsting for love who is said to defend 
himself when attacked. On the contrary, he is a 
being whose instinctive makeup includes a fair 
share of aggressiveness ... In fact, he is tempted 
to satisfy his need for aggression at the expense 
of his fellow men, exploit their work without 
compensation, use them sexually without their 
consent, take over their property, humiliate them, 
cause them to suffer, martyrise them and kill 
them. 
29. An aim of civilisation has therefore been 
to make use of this individual aggressiveness 
for positive purposes. 
30. First, violence has fought violence. 
Although the soldier's sword may kill the inno-
cent, the sword of justice punishes the guilty. 
31. Although the appropriation of property by 
one person may be to the detriment of others, 
conversely competition or rivalry between several 
people may satisfy many others. Thus, at the 
level of common law and at social and economic 
level there are always two contradictory aspects 
to violence. 
32. The justification of violence in history is 
also linked to its political effectiveness. It allows 
the strongest to govern but also the weakest to 
seize power. Violent revolution, coups d'etat, 
lead to major changes in society. Few political 
powers have stemmed from anything other than 
violence. 
33. Contemporary political observers claim, for 
instance, that for the first time in Chile a regime 
said to be marxist and revolutionary has been 
able to assume power through elections con-
sidered as the opposite of violence. 
34. Violence is therefore accepted because of 
its effectiveness. 
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35. In the words of Tocqueville : "Rebellions 
are like novels, the hardest part to write is the 
end". 
36. These aspects explain how throughout 
history violence has always found justification : 
tyranny, ideology (holy wars, religious wars), 
progress even. It enables new order, institutions 
and new law to be established. 
37. Heracleitus already reproached Homer for 
believing that force and war would one day dis-
appear. 
Ill. Psychoanalysis of violence 
38. Violence may be justified, because it is part 
of the psychological make-up of mankind and 
even of society. 
39. All philosophies therefore accord a major 
place to violence and the fact of its existence has 
been measured by the most modern psycho-
analytical studies. 
40. Certainly more philosophers have defended 
violence than not. In the last 150 years, the very 
names of Babeuf, Blanqui, Proudhon, Marx, 
Sorel, Nietzsche, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao 
Tse-tung, Marcuse, Che Guevara, Fanon, etc., 
suffice to illustrate the place occupied by vio-
lence. 
41. The most lucid, but also the most pessi-
mistic, analysis was nevertheless the one by 
Freud mentioned above, which linked violence 
and its corollary, oppression, to the progress of 
civilisation. This idea may be summed up in 
the words of the psychologist, Storck : "man 
could not have survived as a species had he not 
been an aggressive animal". 
42. In order to study the forms of violence and 
find a solution it is therefore necessary to start 
from the idea that it is a fundamental force of 
man. It cannot therefore be denied but, like a 
physical phenomenon, it must be studied so as 
to understand its laws and be better acquainted 
with its positive aspect in order to give it sub-
stance and with its negative aspect in order to 
limit its effects. 
43. After these general remarks, consideration 
will be given to the prominent features of vio-
lence in the world today and the reasons for its 
development. 
deration. La violence n'est pas en elle-meme mau-
vaise dans la mesure ou elle traduit le phenomene 
naturel d'agressivite qui existe dans tout etre 
humain. 
27. Freud, le premier, a mis en evidence la 
faussete des opinions qui considerent la violence 
comme une manifestation « du peche ». 
28. Dans M alaises de la civilisation, il ecrit : 
« L'homme n'est point cet etre debonnaire au 
camr assoiffe d'amour dont on dit qu'il se defend 
quand on l'attaque, mais un etre, au contraire, 
qui doit porter au compte de ses donnees instinc-
tives une bonne somme d'agressivite ... L'homme 
est, en effet, tente de satisfaire son besoin d'agres-
sion aux depens de son prochain, d'exploiter son 
travail sans dedommagement, de !'utiliser sexuel-
lement sans son consentement, de s'approprier 
ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souf-
frances, de le martyriser et de le tuer. » 
29. Le phenomene de civilisation a done eu 
pour but d'utiliser cette agressivite de l'individu 
dans des buts positifs. 
30. En premier lieu, la violence a combattu la 
violence. En effet, si le glaive du soldat pent 
tuer !'innocent, celui de la justice punit les cou-
pables. 
31. Si !'appropriation des biens par quelqu'un 
peut se faire au detriment d'autres, en revanche, 
la competition, la concurrence entre plusieurs 
'peut satisfaire un grand nombre. Ainsi, sur le 
plan du droit comme sur le plan social et eco-
nomique, la violence presente toujours deux as-
pects contradictoires. 
32. La justification de la violence dans l'his-
toire est aussi liee a son efficacite politique. Elle 
permet en effet aux plus forts de gouverner, 
mais aussi aux plus faibles de s'emparer du pou-
voir. C'est la revolution violente, le coup d'Etat 
qui entraine les grands changements dans les 
societes. Il est peu de pouvoirs politiques qui 
soient resultes d'une autre designation que celle 
produite par la violence. 
33. Les commentateurs politiques contempo-
rains ne cessent, par exemple, de soutenir que 
pour la premiere fois, au Chili, un regime se de-
clarant marxiste et revolutionnaire ait pu con-
querir le pouvoir par la voie des elections consi-
derees comme le contraire de la violence. 




35. Comme le dit Tocqueville : « Dans une re-
bellion, comme dans un roman, le plus difficile 
a ecrire c'est la fin. » 
36. Ces aspects expliquent qu'a travers I 'his-
toire la violence ait toujours trouve des justifica-
tions : servitude, ideologies (guerres saintes, 
guerres de religions), le progres meme : elle per-
met de creer un ordre nouveau, des institutions, 
un droit nouveau. 
37. Heraclite reprochait deja a Homere de 
croire que la force et la guerre disparaitraient un 
jour. 
Ill. Psychanalyse de la violence 
38. La violence peut se justifier. Parce qu'elle 
est un element de la psychologie des hommes et 
meme de la psychologie des societes. 
39. C'est pourquoi toute philosophie accorde 
une part importante a la violence et que la rea-
lite de son existence a ete mesuree par les etudes 
les plus modernes en matiere de psychanalyse. 
40. Le nombre des penseurs qui ont fait l'apolo-
gie de la violence est certainement plus eleve que 
celui de ses detracteurs. Au cours des cent cin-
quante dernieres annees, il suffit de citer les 
noms de : Babeuf, Blanqui, Proudhon, Marx, 
Sorel, Nietzsche, Lenine, Mussolini, Hitler, Mao 
Tse-toung, Marcuse, Che Guevara, Fanon, etc., 
pour prendre conscience de cette realite de la 
violence. 
41. L'analyse la plus lucide et aussi la plus 
pessimiste est neanmoins celle de Freud, deja 
evoquee, qui lie la violence et !'oppression qui en 
est le corollaire au progres de la civilisation. 
Cette pensee peut etre resumee par la phrase du 
psychologue Storck: « L'homme n'aurait pu sur-
vivre en tant qu'espece s'il n'avait ete un animal 
agressif. » 
42. Il est done necessaire, pour etudier les 
formes de la violence et y trouver un remede, de 
partir de l'idee qu'elle constitue une pulsion vi-
tale fondamentale des individus. Elle ne saurait 
done etre niee, mais, comme un phenomene phy-
sique, etre etudiee de maniere a comprendre ses 
lois et a mieux connaitre l'aspect positif qu'elle 
contient afin de le vivifier, et son aspect negatif 
afin d'en limiter la portee. 
43. Ces remarques generales exposees, il con-
vient de rechercher queUes sont les dominantes 
de la violence dans le monde contemporain et les 
raisons de son developpement. 
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CHAPTER I 
The reasons for violence today 
44. Through the many forms of violence, many 
reasons can now be found for its development. 
Two, however, now seem to be very much to the 
fore : the demographic phenomenon and the 
growing importance of youth, and the fact that 
war in its most traditional sense is no longer pos-
sible. 
I. The demographic phenomenon and the importance 
of youth 
45. It is traditional to associate youth with 
violence. For natural and perhaps even biological 
reasons, youth and violence are to a certain 
extent synonymous. Violence and its means of 
expression probably have some attraction for 
young people. It is the armour and sword handed 
to the young squire in the Middle Ages or the 
sensation felt by Bonnie and Clyde when hand-
ling the still-hot barrel of a revolver. 
46. History shows that successive civilisations 
have very often used this correlation. However, 
a study of the phenomenon of violence in the 
world today indicates that to the established 
facts must be added other more recent factors 
devolving from the evolution of the structure of 
the various societies. 
(i) The natural links between youth and 
violence 
4 7. The main reason why young people are so 
often associated with violence is biological. Youth 
is above all a stage in which intellectual and 
physical abilities are developing and need to be 
put to the test. Thus they tend to come into 
conflict with other forces of the same or other 
origins: disputes between adolescents, between 
adults and young people, etc. 
48. All societies have had a natural defensive 
reflex against this continual upsurge which may 
affect their equilibrium. Ever since clans first 
appeared, and more fully with the emergence of 
nation States, society has tried to turn to account 
the potential strength of its youth. 
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49. For a long time, the conquest of nature, 
imperialism, colonialism, invasions, etc., provided 
an outlet for the potential violence of the more 
advanced youth. 
50. War and above all the training of young 
people for war provided another possibility of 
channelling youthful ardour. 
51. Finally, scientific progress with its nega-
tive aspects of employing young children in the 
often unpleasant conditions of the nineteenth 
century also helped to absorb the explosive force 
of violence among adolescents and young adults. 
52. The most obvious examples are the exal-
tation of the warrior, revolutionary or militant. 
They have common features which will be men-
tioned briefly : 
- heroism, which glorifies individual 
worth but also links young people with 
bygone generations through their 
apprenticeship with past heroism : the 
myth of Bara in French revolutionary 
tradition; 
- virility : war and revolution shape indi-
viduality in strength; 
- fraternity : friendship is established 
between people fighting the same battle 
for heroism and showing the same 
virility, whether in camps, networks, 
movements or regiments ; 
- independence : acceptance of warlike or 
revolutionary order provides a release 
from existing structures or allows rejec-
tion of them. Violence has accompanied 
the end of the tribal system in all the 
African countries ; 
- responsibility : when young people be-
come aware of the social order, they 
feel that they will find a place only as 
and when adults accept them. Violence 
in war or revolution or, to a lesser 
extent, political commitment gives them 
responsibilities which are withheld from 
them under the normal order. 
CHAPITRE I 
Les raisons de la violence contemporaine 
44. 11 est evident qu'a travers la multitude des 
formes de violence, on peut aujourd'hui trouver 
de nombreuses raisons a son developpement. 
Deux semblent cependant dominer le monde ac-
tuel : le phenomene demographique et !'impor-
tance croissante de la jeunesse, !'interdiction de 
la guerre au sens le plus classique du terme. 
I. Le phenomene demographique et l'importance 
de la jeunesse 
45. Associer la jeunesse et la violence est une 
attitude classique. Pour des raisons naturelles, 
voire meme biologiques, jeunesse et violence sont 
dans une certaine mesure synonymes. La violence 
et ses moyens d'expression exercent sans doute 
une certaine fascination sur la jeunesse. Cest la 
remise de l'armure et de l'epee au jeune ecuyer 
du Moyen Age ; c'est la sensation que provoque 
le contact du canon brftlant du revolver sur Bon-
nie et Clyde. 
46. L'histoire montre a !'evidence que les civili-
sations successives ont tres souvent utilise cette 
correlation. Cependant, un examen du pheno-
mene de violence dans le monde contemporain 
conduit a montrer qu'aux donnees anciennes, il 
convient d'en ajouter de nouvelles qui resultent 
de !'evolution des structures des diverses societes. 
(i) Les liens naturels entre la jeunesse et la 
violence 
47. La reponse a la question de savoir pour-
quoi l'on associe si souvent la jeunesse et la vio-
lence se trouve essentiellement dans la biologie. 
La jeunesse est essentiellement l'etat durant le-
que! les efforts intellectuels et physiques des 
individus se developpent, ont besoin de s'essayer 
et par la meme ont tendance a s'opposer a d'au-
tres forces de meme origine ou d'origines di-
verses : batailles d'adolescents, conflits entre 
adultes et jeunes, etc. 
48. Toutes les societes ont eu naturellement un 
reflexe de defense contre cette montee perma-
nente de seve qui risque de porter atteinte a leur 
equilibre. Des !'apparition du clan et d'une ma-
niere plus achevee a partir de !'existence d'Etats 
nationaux, la societe a essaye d'utiliser le poten-
tiel de puissance de la jeunesse a son profit. 
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49. Pendant longtemps, la conquete de la na-
ture, l'imperialisme, le colonialisme, les invasions, 
etc., ont represente pour la jeunesse la plus 
avancee un exutoire a son potentiel de violence. 
50. Le phenomene de la guerre et surtout 
!'education de la jeunesse pour la guerre a ete 
une des secondes possibilites de canalisation de 
l'ardeur juvenile. 
51. Enfin, la conquete du progres scientifique, 
avec ses aspects negatifs de la mise au travail 
dans des conditions souvent penibles au XIX• 
siecle d'une population tres jeune, a aussi ete 
une voie d'absorption de !'explosion de violence 
contenue dans !'adolescence et les premieres an-
nees de l'age adulte. 
52. L'exaltation du guerrier, puis du revolu-
tionnaire ou du militant sont les exemples les 
plus evidents de cette utilisation. Leurs traits 
sont communs et il convient de les rappeler tres 
rapidement : 
- l'heroi:sme qui exalte la valeur indivi-
duelle, mais qui aussi relie la jeunesse 
aux generations anterieures par l'ap-
prentissage de l'heroi'sme passe: mythe 
de Bara dans la tradition revolution-
naire fran<;aise ; 
- la virilite : faire la guerre ou la revolu-
tion c'est se former dans son individua-
lite comme detenteur d'une puissance ; 
- la fraternite: entre des gens engages 
dans la meme lutte pour l'heroi'sme et 
faisant preuve de la meme virilite, s'eta-
blit une camaraderie, que ce soit celle 
des camps, des reseaux, des mouvements 
ou des regiments ; 
- l'independance: la soumission a l'ordre 
guerrier ou revolutionnaire permet en 
contrepartie de s'arracher aux structu-
res existantes, et de les refuser. La 
detribalisation dans tous les pays afri-
cains s'aceompagne d'une certaine vio-
lence; 
- la responsabilite : la jeunesse sent, au 
moment ou elle devient consciente de 
l'ordre social, qu'elle ne peut s'y faire 
une place qu'au fur et a mesure que les 
adultes l'acceptent. La forme de vio-
lence guerriere ou revolutionnaire ou, 
a un degre moindre, !'engagement poli-
tique lui permet d'acceder a des respon-
sabilites que l'ordre normal lui refuse. 
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53. These are the traditional ways in which 
society has made use of young people's potential 
of violence. 
54. For a very long time, education and culture 
therefore glorified war or revolution. Art in 
particular was inspired by warlike considera-
tions. From Assyrian, Roman or Khmer has-
reliefs to the Arc de Triomphe in Paris or the 
war memorials of every country, violence was 
glorified. 
55. This also applies to literature, from the 
"Iliad" and the "Odyssey" to Norman Mailer's 
"Naked and the Dead", not forgetting the 
"Chanson de Roland" and Victor Hugo's "Les 
Miserables". 
56. Finally, there is no musician who has not 
composed a hymn to violence in some form or 
another. This culture leads to a moral concept 
which may bear the name of patriotism, nationa-
lism or revolutionary conscience, the main fea-
ture of which is to justify certain forms of 
violence which are useful to the social groups 
practising them. 
57. The facts briefly set out above seem tradi-
tional. Nevertheless, they are fundamental for 
understanding the phenomenon of violence. A 
number of new phenomena must now be added 
which help to extend the traditional phenomena 
or strengthen their traditional aspects. 
(ii) Youth and violence in the world today 
58. The association of young people with vio-
lence is even more likely nowadays because of a 
number of new factors : the large number of 
young people and the profound change in social 
psychology. 
(a) The large number of young people 
59. It is important to note that the number of 
young people is increasing in all countries and 
civilisations for a number of obvious reasons : 
- the disappearance of endemic diseases 
because of the progress of medicine ; 
- the almost complete elimination, except 
in exceptional cases, of wide-spread 
famine; 
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- the de facto renunciation of world war 
for reasons which will be considered 
below. 
60. These three factors explain the population 
growth in the developing countries and the 
increases in the industrialised countries since 
1945. Even if this trend is levelling out, the 
world is now living on the increase of the last 
25 years. 
61. At the very time when the number of 
young people was upsetting the structure of 
society, a profound change in social psychology 
was to free, often paradoxically, their potential 
for violence. 
(b) The evolution of social psychology 
62. Two important facts marked the period 
following the second world war : 
- a decline in the importance of the 
phenomenon of youth, first because it 
had been severely affected by casualties 
during the war (more than 50 million 
dead) and because the survivors in 
Europe and Asia were wholly occupied 
by the task of rebuilding and often had 
to seek a new direction for their profes-
sional, social and even intellectual life. 
The fact that certain beliefs, both good 
and bad, were dispelled in 1945 did not 
mean they had never existed and their 
disappearance gave way to a sort of 
general confusion ; 
- the emergence of an international organ-
isation, the United Nations, which 
despite certain setbacks has nevertheless 
helped to substitute the legal primacy 
of peace for the exaltation of war. 
63. The state of youth today owes much to 
these two facts. 
64. The effects of the 1939-45 bloodshed have 
disappeared altogether. 
65. Young people have again found their place 
and intrinsic power of action but in a world 
which endeavours to protect them, whereas for-
merly the principle was to expose them to danger. 
Such protection takes two forms : 
53. Ce sont ces divers aspects qui, dans tous 
les Etats ou dans toutes les societes ont ete tra-
ditionnellement les moyens d'utilise~ le potentiel 
de violence de la jeunesse. 
54. C'est pourquoi, pendant tres longtemps 
!'education et la culture ont exalte la guerre o~ 
la revolution. Les beaux-arts, en particulier s'ins-
pirent des phenomenes guerriers. Des bas-~eliefs 
assyriens, romains ou khmers, a l'Arc de Triom-
phe de l'Etoile ou aux monuments aux morts de 
tous les pays, c'est la violence qui est glorifiee. 
55. La litterature n'echappe pas a ce pheno-
mena, de l'Iliade et de l'Odyssee aux Nus et aux 
morts de Norman Mailer, en passant par La 
Chanson de Roland et Les M iserables de Victor 
Hugo. 
56. Enfin, il n'est pas un mus1c1en qui n'ait 
compose sous un titre quelconque, un hymne a 
la violence. Cette culture debouche sur une mo-
rale qui peut porter le nom de patriotisme de 
nationalisme ou de conscience revolutionnai;e et 
dont le trait essentiel est de rendre justes cer-
taines formes de violence utiles aux groupes 
sociaux qui les pratiquent. 
57. Les donnees brievement resumees ci-dessus 
apparaissent comme traditionnelles. Il n'en de-
meure pas moins qu'elles sont fondamentales 
pour !'appreciation du phenomene de la violence. 
S'y ajoute aujourd'hui, cependant, un certain 
nombre de phenomenes nouveaux qui contribuent 
soit a etendre le phenomene classique, soit a 
renforcer ses aspects traditionnels. 
(ii) Jeunesse et violence dans le monde d'au-
jourd'hui 
58. L'association de la jeunesse et de la violence 
est encore plus vraisemblable dans le monde 
contemporain en raison d'un certain nombre de 
facteurs nouveaux : !'importance quantitative de 
la jeunesse et la modification profonde de la 
psychologie sociale. 
(a) L'importance quantitative de la jeunesse 
59. Il est important de constater que l'accrois-
sement quantitatif de la jeunesse atteint tous les 
pays et toutes les civilisations pour un certain 
nombre de raisons evidentes : 
- la disparition des grandes endemies en 
raison des progres de la medecine ; 
- !'elimination presque complete, sauf cas 
de crise, des grandes famines ; 
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- la renonciation de fait aux guerres a 
!'echelon mondial pour des raisons qui 
seront examinees plus loin. 
60. Ces trois facteurs ont permis aux pays en 
voie de developpement d'accelerer leur taux 
d'accroissement demographique et aux pays in-
dustrialises de retrouver, apres 1945, une demo-
graphie ascendante. Meme si ce phenomene tend 
a se stabiliser, le monde contemporain vit sur la 
lancee des vingt-cinq dernieres annees. 
61. Au moment meme ou la place quantitative 
de la jeunesse bouleverse les structures des socie-
tes, une profonde modification de la psychologie 
sociale devait liberer, souvent paradoxalement, le 
potentiel de violence contenue dans celle-ci. 
(b) L'evolution de la psychologie sociale 
62. Les lendemains de la seconde guerre mon-
diale ont ete marques par deux faits importants : 
- une certaine disparition de !'importance 
du phenomene jeunesse. Tout d'abord 
parce que celle-ci avait ete rudement 
touchee par les pertes resultant du 
conflit (plus de 50 millions de morts) 
et que les survivants, en Europe et en 
Asie, etaient totalement accapares par 
les taches de reconstruction et devaient 
tres souvent chercher une nouvelle orien-
tation a leur vie sur le plan profession-
ne!, social et meme intellectuel. Que 
certains mythes, bons ou mauvais, aient 
disparu en 1945, n'empeche qu'ils ont 
existe et que leur fin se soit traduite 
par une sorte de desarroi general. 
- !'apparition d'une organisation interna-
tionale structuree, l'O.N.U. qui, avec 
certes de nombreux echecs, a cependant 
contribue a substituer la primaute juri-
clique de la paix a !'exaltation de la 
guerre. 
63. La jeunesse actuelle est la consequence di-
recte de ces deux donnees. 
64. Les effets de la saignee de 1939-1945 ont 
disparu a tous points de vue. 
65. Elle a retrouve sa place et sa puissance 
d'action intrinseque, mais dans un monde dont un 
des buts essentiels est de la proteger, alors que 
jadis les societes avaient pour principe de !'ex-
poser au danger. Cette protection prend deux 
formes: 
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- first, and in all its forms, welfare : 
protecting young people from danger, 
illness and accident has become, parti-
cularly in industrial societies, a con-
stant of State policy. In addition, youth 
has become a myth for adults, a myth 
which is continuously extolled in every 
respect; 
- prolongation of the period of youth: 
this is due largely to improvements in 
education and the lengthening of the 
period of instruction. In 1936, the 
school-leaving age in France was 12, in 
1945 14, in 1971 16 and it will soon be 
18. This is a trend in all industrialised 
countries. If higher education is taken 
into account, it can be seen that many 
persons do not start work until they 
are 25 or 30. 
Compared with these positive aspects, young 
people have also become : 
- consumers in every field : clothing, 
culture, etc. ; 
- the target of propaganda, particularly 
through publicity which, while exploit-
ing young people, also reduces them to 
mere data receivers. 
Young people, cherished by society, nevertheless 
have the impression, particularly in the indus-
trialised countries, of perpetually being con-
sidered as an anonymous factor, a matter of 
numbers. (For the last few years, French school-
children have been given a national identification 
number to enable computers to follow them 
throughout their training.) While these numbers 
are no longer military but social, society is still 
seeking to make use of young people and not to 
integrate them into a style of evolution which 
has always been determined by adults. 
66. The clash betweer. the traditional pheno-
menon which still exists in the developing coun-
tries and the abovementioned new phenomenon 
which is found mainly in industrialised society 
has given rise to a fresh outbreak of violence, 
facilitated by means of communication. On the 
one hand, there is violence aimed at changing a 
social state and building a future, and on the 
other hand there is violence which has the same 
aim but through the rejection of an existing 
social state. 
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67. It is not surpr1smg that the hippy and 
contesting movements in industrialised countries 
feel a communion of ideas with young revolution-
aries in the developing countries. Nor is it sur-
prising that young people in the socialist coun-
tries are no exception to this rule. 
68. Different causes can in fact have converg-
ing effects. In developing countries, political or 
economic subjection develops both social and 
nationalistic violence (the latter generally being 
considered to be a derivative of the former). In 
industrial societies, on the other hand, the end 
of nationalism, the falling off of patriotic feel-
ings due to the de facto ban on conventional 
warfare leaves the field open for social contesta-
tion which is particularly acute since these 
natural "outlets" have disappeared. 
11. The banning of war 
69. It may seem absurd in a world where a 
number of countries are permanently under arms 
to speak of banning war. In this connection, 
consideration must be given to the influence on 
hostilities today of the existence of weapons of 
total destruction. 
70. Since, as Louise W eiss said, it is no longer 
possible to master one's arms at national level, 
man quite naturally seeks to use violence at a 
level which he can control. 
71. The disappearance of the notion of national 
war removes part of the State's legitimacy. It 
may therefore be contested. 
(i) The end of a certain legitimacy of the State 
72. As the American economist Galbraith said, 
the threat from without has for a long time been 
the cement of the nation. 
73. In western societies, war has been consider-
ed either as a means of legitimate defence or as 
the result of untoward diplomacy. Even if, as in 
marxism, it is considered that war is the conse-
quence of the social system, it must be observed 
that it is also its basis. 
74. For a long time everything revolved round 
war and nations were often built round the army. 
75. The legitimacy of the State, its power to 
lead, the legitimacy of the governments, origin-
- protection sociale tout d'abord et sous 
tous ses aspects : mettre la jeunesse a 
l'abri du danger de la maladie, de !'ac-
cident est devenu, en particulier dans 
les societes industrielles, une donnee 
constante de la politique des Etats. Bien 
plus, la jeunesse est devenue un mythe 
pour les adultes, mythe sans cesse exalte 
a tout propos ; 
- prolongation de l'etat de jeunesse due 
en grande partie au progres de !'ins-
truction et de l'allongement du cycle 
de formation des individus. En France, 
en 1936, la fin de l'age scolaire etait 
fixee a 12 ans ; en 1945, elle etait de 
14 ans, en 1971 de 16 ans; elle sera bien-
tot de 18 ans. Ce phenomene est general 
dans tous les pays industriels. Si l'on 
prend en compte la formation supe-
rieure, on s'aper<;oit que bien des indi-
vidus n'entrent dans la vie active qu'en-
tre 25 et 30 ans. 
En contrepartie de ces aspects positifs, la jeu-
nesse est devenue egalement un objet : 
- objet de consommation dans tous les 
domaines: vetements, culture, etc. ; 
- objet de propagande, en particulier par 
la publicite qui, si elle exploite la jeu-
nesse, la reduit aussi au simple role de 
recepteur de donnees. 
Les jeunes, choyes par la societe, ont cependant 
!'impression, surtout dans les pays industriels, 
d'etre consideres toujours comme un moyen ano-
nyme, comme une collection de numeros matri-
cules. (En France, depuis quelques annees, le 
jeune lyceen est dote d'un numero d'identifica-
tion national qui doit permettre aux « ordina-
teurs » de le suivre pendant toute la periode de 
sa formation). Si ces numeros ne sont plus mili-
taires mais, en fait, sociaux, la societe cherche 
toujours a utiliser la jeunesse et non pas a l'inte-
grer dans un mode d'evolution toujours deter-
mine par les adultes. 
66. La rencontre du phenomene traditionnel 
qui existe toujours dans les pays en voie de 
developpement et du phenomene nouveau decrit 
ci-dessus qui est essentiellement celui des societes 
industrielles a provoque une recrudescence de 
la violence facilitee par les moyens de communi-
cation. D'un cote, une violence en vue de chan-
ger un etat social et pour batir un avenir, de 
l'autre cote, une violence qui a le meme objet 




67. Il n'est pas etonnant que les mouvements 
hippies ou contestataires des societes industrielles 
se sentent en communion d'idees avec les jeunes 
revolutionnaires des pays en voie de developpe-
ment. Il n'est d'ailleurs pas etonnant que la jeu-
nesse des pays socialistes ne soit pas a l'abri de 
ce phenomene. 
68. En effet, des causes differentes peuvent 
produire des effets convergents. Dans les pays 
en voie de developpement, l'assujettissement poli-
tique ou economique developpe la violence, non 
seulement sociale, mais aussi nationaliste (consi-
deree parfois comme un derivatif a la premiere). 
Dans les societes industrielles, au contraire, la 
fin du nationalisme, la perte de puissance du 
sentiment patriotique resultant de !'interdiction 
de fait des guerres « classiques » laissent le 
champ libre a une contestation sociale d'autant 
plus aigue que ces « exutoires » naturels ont 
disparu. 
11. L'interdiction de la guerre 
69. Il peut paraitre absurde, dans un monde 
ou nombre de pays vivent en permanence sous 
les armes, de parler d'interdiction de la guerre. 
En fait, dans cette idee, il faut voir le poids que 
fait peser sur les conflits actuels !'existence des 
armes de destruction absolue. 
70. Ne pouvant plus, comme le disait Louise 
-w eiss, maitriser son arme au niveau de la nation, 
l'individu recherche tout naturellement a utiliser 
la violence a un niveau qu'il peut controler. 
71. La disparition de la notion de guerre na-
tionale enleve une partie de sa legitimite a l'Etat. 
Elle permet done de le contester. 
( i) La fin d'une certaine legitimite de l'Etat 
72. Ainsi que l'a soutenu l'economiste ameri-
cain Galbraith, la menace exterieure a pendant 
longtemps ete le ciment de la nation. 
73. Dans les societes occidentales, la guerre a 
ete consideree soit comme une mesure de legi-
time defense, soit comme l'aboutissement d'une 
diplomatie malencontreuse. Meme si, comme les 
marxistes, on estime que la guerre est la conse-
quence du systeme social, force est de constater 
qu'elle en est egalement le fondement. 
74. C'est autour de la guerre que, pendant 
longtemps, tout s'est defini et c'est tres souvent 
autour de l'armee que se sont baties les nations. 
75. La legitimite de l'Etat, son pouvoir de 
direction, la legitimite des gouvernants, trouvent 
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ated in a duty to protect the people from an 
outside threat. The struggle against violence gave 
birth to the army, to police, to justice. War was 
responsible for the development of the feudal 
system and the hierarchical relationship between 
the nobleman and his vassals. 
76. The atomic bomb dealt a mortal blow to 
this concept for the very reason that whether one 
had it or not the result was the same, i.e. that 
defence is an illusion, perhaps even useless. The 
present balance of societies is a fact ; it is no 
longer based on the defensive role of the State. 
77. Nothing has replaced this factor of cohe-
sion. "The blue line of the Vosges", fear of Russia 
or America no longer has the same psychological 
attraction. 
78. The absence of external threat therefore 
leaves a gap which has not yet been filled by 
new moral values. Young people in particular, 
seeking an ideal, therefore try to fill the gap by 
finding new reasons to hope and act, and there-
fore to be violent. 
79. Their vitality is no longer contained or 
used and it is normal that they should appear 
anarchical and opposed to the established order. 
(ii) Contesting society 
80. In modern society, particularly in the 
West, it has thus become normal to contest 
society. A whole section of the younger genera-
tion expresses itself by this means. 
81. This violence has two fundamental charac-
teristics: 
- it is linked with the growing hold which 
society and advanced civilisation, which 
is served by that society, have on indi-
viduals in the name of progress and 
happiness. In order to facilitate con-
sumption, credit possibilities are deve-
loped, but at the same time individual 
ability to pay back must be verified. 
Man is gradually being subjected to 
continuing spying on every aspect of his 
life : social, intellectual, economic, etc. 
This system is so developed and ineluct-
able in the United States that it is 
being violently contested in the name 
of constitutional freedom. As stated 
above, the individual is now no more 
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than a classified number, filed, analysed 
and continuously card-indexed by many 
and varied bodies. His ability to exist 
may soon depend entirely on the incli-
nation of these bodies. The modern 
world might become comparable to that 
of Kafka but yet more hopeless. Mar-
cuse expresses some of this. He con-
siders that man is progressively losing 
his freedom and individuality as tech-
nical progress provides him with 
material comfort. Man thus becomes a 
prisoner of a social order which uses 
even the revolt of the people to increase 
its power. Technical progress is no 
longer a liberator but on the contrary 
limits individuality. Marcuse therefore 
considers that students and intellectuals 
are the sole representatives of the great 
force of violent contestation against the 
social order because they are not so 
chained to the consumer civilisation ; 
- it stems from a reversal of man's atti-
tude towards the natural world. The 
struggle with nature was in fact for 
long a substitute for war, but nowadays 
man is no longer threatened by natural 
phenomena but must on the contrary 
protect nature, which was his first and 
strongest enemy. 
82. At the present time, the traditional and 
new aspects of violence are becoming jumbled 
one on top of the other. This is one of the aspects 
of the "impact of the future" which marks the 
changeover from one form of civilisation and 
social relationships to another. It explains why 
violence is everywhere and assumes many forms 
in a world which wishes to abolish war and estab-
lish peace. 
83. Having described the specific characteris-
tics of the notion of violence, a study will now 
be made of the various forms it can take. 
CHAPTER II 
Forms of political violence in society today 
84. Three forms of internal violence may be 
distinguished in contemporary society, two are 
leurs premiers fondements dans le devoir de pro-
teger ceux qu'ils administrent contre un peril 
exterieur. La lutte contre la violence explique la 
naissance de l'armee, de la police, de la justice. 
C'est a cause de la guerre que se developpent le 
regime feodal et le rapport hierarchique entre 
le seigneur et ses vassaux. 
76. La bombe atomique a porte un coup mortel 
a cette conception en raison meme du fait que sa 
possession ou sa non-possession aboutit au meme 
resultat, que la defense peut etre illusoire voire 
inutile. L'equilibre actuel des societes est de pur 
fait ; il n'est plus base sur le role defensif de 
l'Etat. 
77. Or, rien n'a remplace ce facteur de cohe-
sion. « La ligne bleue des Vosges », la peur de la 
Russie, de l'Amerique, ne presentent plus le 
meme pouvoir attractif sur le plan de la psycho-
logie des individus. 
78. L'absence de menace exterieure laisse done 
un vide qui n'est pas encore comble par !'appari-
tion de nouvelles valeurs morales. Dans ces condi-
tions, la jeunesse en particulier, avide d'ideal, 
cherche a combler ce vide en trouvant de nouvel-
les raisons d'esperer et d'agir, done d'etre 
violente. 
79. Sa vitalite n'est plus canalisee ou utilisee ; 
i1 est normal qu'elle puisse apparaitre anarchique 
et dressee contre l'ordre etabli. 
( ii) La contestation de la societe 
80. La contestation de la societe devient done 
naturelle dans les societes modernes, en particu-
lier dans les societes occidentales. Elle est le 
moyen d'expression de toute une partie de la 
jeunesse. 
81. Le contenu de cette violence presente deux 
caracteristiques fondamentales : 
- il est lie a l'emprise croissante que la 
societe et la civilisation avancee, que 
cette societe sert, exercent sur les indi-
vidus au nom meme du progres et du 
bonheur. Pour faciliter la consomma-
tion, on developpe les possibilites de 
credit, mais dans le meme temps, on 
doit s'assurer des capacites de rembour-
sement de l'individu. Petit a petit, 
l'homme devient l'objet d'un espion-
nage permanent sur tous les plans de 
sa vie : social, intellectuel, economique, 
etc. Ce systeme est si developpe et si 
contraignant aux Etats-Unis qu'il est 
l'objet d'une contestation violente au 
nom meme des libertes constitutionnel-
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les. L'individu, comme cela a deja ete 
dit plus haut, n'est plus qu'un numero 
de classement repertorie, analyse, fiche 
en permanence par de nombreux orga-
nismes de types divers. Sa capacite 
d'exister risque de ne plus etre que le 
resultat du bon vouloir de ces orga-
nismes. L'univers moderne deviendrait 
comparable a celui de Kafka, mais en-
core plus desesperant. C'est ce qu'ex-
prime en partie Marcuse. Pour lui, 
l'homme perd progressivement sa liber-
te, s'aliene a mesure que le progres 
technique lui apporte le confort mate-
riel. Il devient ainsi prisonnier d 'un 
ordre social qui utilise meme la revolte 
des individus pour accroitre sa puis-
sance. Le progres technique n'est plus 
liberateur, mais element d'alienation. 
C'est pourquoi Marcuse estime que seuls 
les etudiants et les intellectuels demeu-
rent la grande force de contestation vio-
lente de l'ordre social, parce qu'ils sont 
moins prisonniers de la civilisation de 
consommation ; 
- il procede d'un retournement de !'atti-
tude de l'homme vis-a-vis du monde 
nature!. En effet, pendant longtemps, 
la lutte contre la nature a ete un subs-
titut de la guerre. Or, aujourd'hui, 
1 'homme n'est plus menace par les phe-
nomenes naturels, il doit au contraire 
s'attacher a preserver cette nature qui 
fut pour lui le premier et le plus dur 
des ennemis. 
82. A l'heure actuelle, les donnees tradition-
nelles de la violence et les aspects nouveaux 
qu'elle peut revetir se bousculent et s'addition-
nent. C'est un des aspects du « choc du futur » 
qui marquent le passage d'une forme de civilisa-
tion et de rapports sociaux a une autre. Ceci 
explique que la violence est partout et qu'elle a 
des aspects multiformes dans un monde qui vou-
drait supprimer la guerre et etablir la paix. 
83. Apres avoir decrit les caracteres specifi-
ques de la notion de violence, il convient d'exa-
miner maintenant les diverses formes qu'elle peut 
revetir. 
CHAPITRE II 
Les formes de violence politique dans les 
societes actuelles 
84. Trois types de violence interieure se de-
gagent dans les societes contemporaines ; deux 
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traditional, one is rather more recent, i.e. 
national political, social and what might be called 
sociological violence. 
I. National political violence 
85. National political violence is now mainly 
constituted by struggles for independence by 
nations which have been dominated or annexed. 
It also includes national entities which are fight-
ing to retain their independence. 
86. It covers a large part of the globe in well 
known areas : Palestine, the Portuguese colonies 
and South Africa; Asia (Pakistan and Vietnam) 
and Europe (uprisings in certain people's demo-
cracies such as Czechoslovakia and Poland). 
87. Although politically and militarily this 
violence is traditional, it should nevertheless be 
stressed that because of the ban on total war 
referred to above and the joint existence of social 
and sociological violence, new means of expres-
sion have been used by the parties concerned : 
political violence, guerilla warfare, psychological 
warfare, etc. States have had to develop new 
offensive and defensive techniques. International 
society has not for its part adapted its functions 
and law to these changes. It has merely legalised 
success without regard for the means used. 
Nuremberg is a threat only for those who fail. 
11. Social political violence 
88. Social political violence may also seem to 
be a traditional phenomenon, well known since 
the marxist philosophy analysed it and made it 
a means of transforming structures. It should be 
noted that such social violence may be more or 
less virulent. 
89. First, it is the traditional struggle between 
the haves and the have nots and may be fairly 
peaceful (strikes, etc.) or more violent (revolt, 
peasant uprisings, etc.). 
90. Its most modern form is the revolutionary 
struggle in many developing countries. It differs 
from the traditional form in two essential res-
pects : first, it is often linked with claims of a 
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national nature, in fact or ideologically (the fight 
against United States imperialism in South 
America) ; second, it uses violent means which 
have now been analysed, codified and extolled by 
a number of theorists, mainly marxist. 
91. It should also be noted that the presence 
of the world nuclear threat often results in 
national war being replaced by social war. This 
evolution has important repercussions on the 
relationship between nations. Indirect aggression 
may in fact replace direct aggression. One State 
may arouse and encourage social unrest in an-
other State. At this level too, international society 
does not have the legal or political means of 
arbitrating in the case of conflict. Finally, social 
warfare tends to become international through 
the solidarity of revolutionary movements. Alli-
ances are no longer reserved for nation States 
alone, they may also eonsist of "movements" 
(Cuba Conference). Social political violence nor-
mally makes use of far more political than 
military means for its struggle. 
92. Without returning to the many studies 
which have been published on this subject, it 
should be recalled that military action is here a 
means available for the conquest of political 
power. The importance of the military aspect 
therefore depends on their repercussions on the 
structures of the State or society. Although this 
traditional fact is well known, its scale in this age 
of universal means of communication should be 
stressed. 
93. Social revolution in one country can 
immediately find support in other nations not 
directly concerned. There is a sort of Holy Alli-
ance in reverse which serves social violence in 
the world today : demonstrations against Viet-
nam in the United States, Europe and South 
America; demonstrations in Europe in favour 
of American negroes, etc. 
94. When social revolt can also depend on 
national violence, which is the case at present 
in a large number of troubled countries, particu-
larly in South America, Asia and the Middle 
East, the military aspect of such violence assumes 
special importance. 
s?nt classiques, un plus nouveau : il s'agit de la 
viOlence politique nationale, sociale, et de celle 
que l'on pourrait appeler sociologique. 
I. La violence politique nationale 
85. La violence politique nationale est consti-
tuee essentiellement, maintenant, par la lutte 
des peuples domines ou annexes pour recouvrer 
leur independance. Elle fait egalement une place 
aux entites nationales qui luttent pour conserver 
leur independance. 
86. Elle recouvre une grande partie du globe 
et son champ d'action est actuellement bien con-
nu: la Palestine, les colonies portugaises, l'Afri-
que du sud ; l'Asie avec le Pakistan le Vietnam · 
l'E ' ' urope avec les soulevements de certaines demo-
craties populaires comme la Tchecoslovaquie ou 
la Pologne. 
87. Si les moyens par lesquels cette violence 
s'exprime, tant sur le plan politique que mili-
taire, sont egalement classiques, il convient nean-
moins de souligner qu'en raison meme de !'inter-
diction de la guerre totale examinee plus haut et 
de !'existence conjointe d'une violence sociale et 
d'une violence sociologique, de nouveaux moyens 
d'expression ont ete employes par les divers 
protagonistes : violenc~ politique, guerilla, 
guerre psychologique, etc. Les Etats ont dil met-
tre au point des techniques nouvelles d'attaque et 
de defense. La societe internationale, pour sa 
part, n'a pas adapte sa fonction et son droit a 
ces evolutions. Elle se contente de Iegaliser le 
succes sans preter attention aux moyens em-
ployes. Nuremberg n'est une menace que pour 
ceux qui echouent. 
U. La violence politique sociale 
88. La violence politique sociale peut appa-
r~itre egalement comme un phenomene classique 
b1en connu depuis que la philosophic marxiste 
l'a analysee et transformee en un moyen de trans-
formation des structures. Il convient de noter 
que cette violence sociale revet des formes plus 
ou moins virulentes. 
89. En premier lieu, c'est la lutte classique 
entre possedants et non-possedants, qu'elle soit 
plus pacifique (greve, etc.) ou qu'elle prenne des 
voies plus violentes (revolte, jacquerie, etc.). 
90. La forme la plus moderne est la lutte revo-
lutionnaire qui se developpe dans de nombreux 
pays en voie de developpement. Elle presente par 




essentielles: la premiere est qu'elle est souvent 
alliee a une revendication d'ordre national en 
fait ou ideologiquement (la lutte contre l'i~pe­
rialisme des Etats-Unis en Amerique du sud), 
la seconde est qu'elle utilise des moyens de vio-
lence qui maintenant ont ete analyses codifies 
A ~ J 
et pront::s par un certain nombre de theoriciens 
pour la plupart marxistes. 
91. Il convient aussi de noter que la presence 
du danger nucleaire mondial tend a substituer 
souvent la guerre sociale a la guerre nationale. 
La consequence de cette evolution est importante, 
dans le rapport des nations entre elles. En fait a l:agre.ssi~n directe peut se substituer une a~­
sion mdirecte. Un Etat suscite dans un autre 
Etat des troubles sociaux et les encourage. Sur 
ce plan aussi, la societe internationale ne dispose 
pas de moyens juridiques ou politiques pour 
arbitrer les conflits. Enfin, la guerre sociale tend 
a devenir internationale par la solidarite des 
mouvements revolutionnaires. Les alliances ne 
sont plus reservees aux seuls Etats-nations elles 
A J peuvent etre le fait de « mouvements » (Confe-
rence de Cuba). Au plan des moyens, la violence 
politique sociale se caracterise essentiellement par 
la preponderance de !'aspect politique de la lutte 
sur son aspect militaire. 
92. Sans revenir sur les nombreuses etudes qui 
ont ete publiees sur le sujet, il convient de rap-
peler que l'action militaire constitue ici un 
moyen au service de la conquete du pouvoir poli-
tique. L'importance des donnees militaires est 
done conditionnee par leurs resonances sur le 
plan des structures de l'Etat ou de la societe. Si 
cette donnee classique est bien connue, il convient 
de souligner l'ampleur qu'elle prend a l'age des 
moyens de communication universels. 
93. La revolution sociale dans un pays peut 
trouver immediatement un soutien dans d'autres 
nations qui ne sont pas directement concernees. 
Il s'etablit dans le monde d'aujourd'hui une sorte 
de Sainte-Alliance a rebours au service de la 
violence sociale : manifestations contre le Viet-
nam aux Etats-Unis, en Europe, en Amerique du 
sud; manifestations en Europe en faveur des 
noirs americains, etc. 
94. Lorsque la revolte sociale peut egalement 
s'appuyer sur une violence nationale, ce qui est 
le cas a l'heure actuelle d'un grand nombre de 
pays troubles, en particulier en Amerique du 
sud, en Asie et au Moyen-Orient, il convient de 
souligner la dimension particuliere que prend 
l'aspect militaire de cette violence. 
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95. In this connection, there might be a law 
whereby the military power of States declines 
with the development of their technical civilisa-
tion. 
96. The economic structure of an industrial 
State, its high precision and consequent fragility 
no longer allow it to face guerilla or revolu-
tionary warfare. 
97. On the one hand, there are forces for which 
such warfare is not a burden but on the contrary 
a means of exaltation and, on the other hand, 
there are military forces which are over-equipped 
but economically expensive. 
98. This largely explains the failure, first of 
France, then of the United States, in Vietnam 
and of France in Algeria. It also explains how 
Portugal can continue to wage a long colonial 
war which would be too expensive for an econo-
mically developed country. 
m. Sociological political violence 
99. Your Rapporteur thought it worth trying 
to define a new form of violence which is being 
widely studied at present but whose substance 
is difficult to discern although its aspects are 
surprising. It has been called sociological politi-
cal violence because basically it is a manifestation 
of the changes of all kinds now taking place in 
industrial society. In historical terms, it is the 
world weariness of the twentieth century. It can 
in fact from many points of view be compared 
to the romanticism which upset structures and 
ways of thinking of European society at the start 
of the nineteenth century. 
100. In order to describe the problem properly, 
consideration should be given to the causes, the 
people concerned, its philosophical aspects and 
its means of action. 
(i) Causes 
101. Some of the underlying causes of this 
violence are linked with what has already been 
said about the importance of demographical 
developments since the end of the second world 
war and the ban on general war resulting from 
the existence of nuclear weapons. In addition, 
there is the extremely rapid evolution of the 
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structure of modern industrial society of which 
the main facts are : 
- the development of consumption and 
increased welfare ; 
- the acceleration of scientific progress ; 
- the progress of education. 
102. The cumulative influence of these four 
factors leads to the contradictory but clearly felt 
feeling that to protect individuals and improve 
their standard of living society tends to destroy 
their individuality. 
103. This feeling is strengthened by the deve-
lopment of other factors which are important for 
human life, such as urbanisation and the destruc-
tion of the environment. 
104. This phenomenon is also influenced by the 
extraordinary progress in communications and 
broadcasting media which, while informing, also 
tend to shape a single type of man, conditioned 
and without originality. 
105. Finally, mention must also be made of the 
role or effects of the religious crisis which, in the 
last 25 years, has affected all churches, and 
particularly the Catholic Church, which for a 
long time provided intellectual and even social 
guidelines. 
(ii) The people concerned 
106. The consequence of the abovementioned 
reasons for violence is that in industrial society 
violence has two specific aspects. It is the work 
of young people because they feel very strongly 
all the restrictions which adults accept through 
force of habit and because they are an integral 
part of the social environment. 
107. It is also the work of those who may a 
priori seem to benefit the most from changed 
society. In all the industrialised countries, there-
fore, violence coincides with the immense pro-
gress in teaching and training. This is set out 
briefly by Arthur Schlesinger in his book "The 
crisis of confidence" published a few years ago. 
He writes inter alia : 
"There are today twice as many students 
enrolled in institutions of higher education 
in this country as there were a short decade 
95. On pourrait, a ce sujet, parler d'une veri-
table loi d'impuissance militaire des Etats en 
fonction de leur degre de civilisation technique. 
96. En effet, la structure economique d'un 
Etat industriel, l'extreme degre de precision, et 
par voie de consequence de fragilite, atteint par 
cette structure ne lui permet plus de faire face a 
une guerre de guerilla ou a une guerre revolu-
tionnaire. 
97. D'un cote, en effet, il existe des forces pour 
qui cette guerre n'est pas une charge mais au 
contraire un moyen d'exaltation et, de l'autre 
cote, des forces militaires surequipees mais cou-
teuses economiquement. 
98. Ceci explique en grande partie l'echec de 
la France puis des Etats-Unis au Vietnam, de 
la France en Algerie et explique egalement que 
le Portugal puisse continuer de mener une guerre 
coloniale longue qui serait trop couteuse pour 
un pays economiquement developpe. 
m. La violence politique aociologique 
99. Il nous a paru utile d'essayer de definir 
une nouvelle forme de violence qui, a 1 'heure 
actuelle, fait l'objet de nombreuses etudes, mais 
dont on discerne mal le contenu alors que l'on 
est surpris par ses aspects. C'est cette violence 
que nous avons appelee violence politique socio-
logique, parce qu'au fond, elle est une manifes-
tation des transformations de tous ordres qui a 
l'heure actuelle se font jour au sein des societes 
industrielles. Si l'on peut trouver une reference 
historique, on peut dire qu'elle est !'image du 
« mal du siecle » appliquee au XX" siecle. En 
effet, par bien des aspects, elle peut etre compa-
ree au romantisme qui bouleversa les structures 
et les modes de pensee de la societe europeenne 
a l'aube du XIX" siecle. 
100. Afin de mieux decrire le probleme, il im-
porte d'examiner ses raisons, les hommes qui en 
sont saisis, son contenu philosophique et ses 
moyens d'action. 
( i) Ses raisons 
101. Une partie des raisons qui sont a la base 
de cette violence sont liees deja a ce qui a ete dit 
au sujet de !'importance du pMnomene demo-
graphique depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, ainsi qu 'a !'interdiction de la guerre 
generale qui resulte de !'existence des armes ato-
miques. A cela, il convient d'ajouter !'evolution 
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extremement rapide des structures de la societe 
industrielle moderne dont les donnees essentielles 
sont: 
- le developpement de la consommation, 
!'augmentation de la protection sociale ; 
- !'acceleration du progres scientifique; 
- les progres de !'instruction. 
102. L'influence cumulee de ces quatre facteurs 
conduit au sentiment contradictoire, mais claire-
ment ressenti, que la societe, pour proteger les 
individus et ameliorer leur niveau de vie, tend 
a detruire leur individualite. 
103. Ce sentiment est aggrave par le developpe-
ment d'autres facteurs importants pour la vie 
de 1 'homme, tels que !'urbanisation ou la destruc-
tion de l'environnement. 
104. Pese egalement sur ce phenomene l'extra-
ordinaire progres des moyens de communication 
et de diffusion qui, s'ils informent, tendent aussi 
a former une sorte d'homme unique, conditionne, 
depourvu d'originalite. 
105. Enfin, il faut egalement souligner le role, 
au plan des individus, de la crise religieuse qui, 
depuis vingt-cinq ans, atteint toutes les eglises 
et plus particulierement l'eglise catholique qui 
fut pendant longtemps un moyen d'encadrement 
intellectuel et meme social des individus. 
( ii) Les hommes qui en sont saisis 
106. La consequence des raisons de violence ex-
posees ci-dessus est que la violence, dans les 
societas industrielles, presente deux aspects spe-
cifiques. Elle est le fait de la jeunesse parce 
que celle-ci ressent tres profondement toutes les 
contraintes auxquelles les adultes se plient par 
habitude et parce qu'ils sont integres dans le 
milieu social. 
107. Elle est aussi le fait de ceux qui, a priori, 
peuvent apparaitre comme les plus grands bene-
ficiaires de la transformation des societes. C'est 
pourquoi, dans tous les pays industriels, elle 
coincide avec les immenses progres de l'enseigne-
ment et de la formation des individus. C'est ce 
que montre brievement Arthur Schlesinger ,dans 
son ouvrage, paru il y a quelques annees, La 
crise de confiance. Il ecrit notamment : 
« Il y a aujourd'hui deux fois plus d'etu-
diants inscrits dans les etablissements d'en-
seignement superieur qu'il y en avait il y 
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ago. By the early seventies there will be 
almost three quarters of a million teachers 
in our colleges and universities and seven 
million students. The educational interest 
will constitute by 1970 a body about twice 
as large as the farmers of the nation. More-
over, the processes of selection will assure 
for it many of the brightest, most ambi-
tious, most articulate and most irascible 
people in the country." 
108. Such a remark is valid for all countries 
whose technical progress is comparable to that 
of the United States. 
109. Apart from this quantitative aspect, there 
is the social transformation of the student milieu. 
For a long time education was available to only 
one homogeneous group of people, generally the 
middle and upper classes. Although further 
progress could still be made in this respect, an 
increasingly large number of students come from 
the working or agricultural classes. In addition, 
the progressive disappearance of all initial selec-
tion at intellectual level throws the student 
milieu open to all who can afford to study. 
Although this is still an elite for the farming 
and working classes, in the middle classes it 
applies to all young people, including those whose 
abilities would never previously have allowed 
them to accede to such a level of education. The 
flow of sub-standard students from the middle 
classes into the universities paradoxically leads 
them to challenge a system which should have 
made provision for their rejection. 
110. Two cumulative phenomena ensue: stu-
dents from traditional middle class backgrounds 
criticise their origins and demonstrate their inde-
pendence of their own class by inventing a social 
class, that of the students ; students from the 
lower classes find they have broken away from 
the social position of their own class and endeav-
our to fit themselves into the student milieu. 
111. It can be seen at once that the protests by 
both liberal and marxist theorists against the 
idea that students form a new type of social class 
are not entirely justified. 
112. The vocabulary used by these students is 
certainly open to criticism because it seems 
attached to social concepts of another era. In fact, 
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it must be admitted that a new model of social 
class is emerging, temporary in relation to each 
of its members but permanent as an entity : the 
student class. 
113. An almost identical reasoning could be used 
in respect of intellectual circles whose import-
ance increases with the technical evolution of 
our civilisation, as Arthur Schlesinger says : 
"Social change, by rendering ideas and 
experts indispensable to the workings of the 
high-technology, high-consumption society, 
has thus given intellectuals a new power to 
influence public policy." 
114. Further on, he adds that: "the level of 
education had superseded the level of income as 
the dividing line in our public affairs". 
115. It is evident that in present-day industrial 
society senior technicians and intellectuals can 
consider themselves to be a driving force behind 
progress, but do not play the same part in the 
exercise of political power. 
116. Finally, the acceleration of technological 
progress, the specialisations and burden which it 
imposes on individuals create a feeling of inse-
curity in student and intellectual circles. It is 
easy to discern in these two facts those which 
marked the rise of the proletariat in the nine-
teenth century. The same causes are thus having 
the same consequences. 
(iii) The philosophical aspects 
117. Those who are behind sociological violence 
explain its theoretical or philosophical bases. 
118. They fall into four main categories : an 
exacerbated need for freedom, permanent con-
testation of the social environment, a tendency 
towards political anarchy, out and out idealism. 
An exacerbated need for freedorn 
119. Violence today is first aimed at conquering 
total freedom. If this conquest is compared with 
that of the last century at political, economic or 
social level, it becomes apparent that nowadays 
a dix ans a peine. A la fin des annees 1960, 
il y avait pres de 750.000 professeurs dans 
nos colleges et dans nos universitas et 7 
millions d'etudiants. La priorite accordee 
a l'enseignement dans notre pays entrainera 
en 1970 !'existence d'une communaute envi-
ron deux fois plus importante que celle des 
agriculteurs. En outre, le processus de se-
lection en fera le rassemblement des indivi-
dus les plus intelligents, les plus ambitieux, 
les plus ingenieux et les plus exigeants du 
pays.» 
108. Une telle remarque est valable pour tous 
les pays dont le progres technique est comparable 
a celui des Etats-Unis. 
109. A cet aspect quantitatif s'ajoute une trans-
formation sociale du milieu etudiant. En effet, 
pendant longtemps, l'enseignement n'a ete ouvert 
qu'a une seule categorie homogene des popula-
tions des Etats, en general la moyenne et la 
grande bourgeoisie. Aujourd 'hui, bien que des 
progres soient encore a accomplir dans ce do-
maine, un nombre de plus en plus important 
d'etudiants provient des milieux ouvriers ou 
agricoles. De plus, la disparition progressive de 
toute selection au depart sur le plan intellectuel 
entraine l'afflux dans le monde etudiant de tous 
ceux qui peuvent faire les frais de leurs etudes. 
Si, pour les paysans et les ouvriers, cela repre-
sente encore une elite, pour les classes bourgeoises, 
cela concerne toute la jeunesse, y compris celle 
dont les capacites ne lui auraient pas permis 
jadis d'acceder ace niveau de formation. L'afflux 
des « mauvais etudiants » bourgeois dans les uni-
versitas les conduit paradoxalement a contester 
un systeme qui aurait du prevoir leur rejet. 
110. Il s'ensuit deux phenomenes qui se cumu-
lent. En premier lieu, les etudiants issus des 
milieux traditionnels de la bourgeoisie sont por-
tes a critiquer celle-ci et a prouver leur auto-
nomie par rapport a leur classe d'origine en 
inventant une classe sociale, celle des etudiants. 
D'autre part, les etudiants issus des classes mo-
destes se trouvent en rupture de situation sociale 
vis-a-vis de leur milieu et cherchent a trouver 
aussi une classe d'accueil dans le milieu etudiant. 
111. On voit immediatement que les protesta-
tions, tant des theoriciens liberaux que des theori-
ciens marxistes, contre cette idee que les etu-
diants constituent une classe sociale de type nou-
veau ne sont pas totalement fondees. 
112. Certes, le vocabulaire employe par ces etu-
diants peut preter a critique parce qu'il semble 
se raccrocher a des conceptions sociales d'une 
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autre epoque. En fait, il faut admettre qu'appa-
rait un nouveau modele de classe sociale, tempo-
raire par rapport a chacun de ses membres, mais 
permanente quanta !'ensemble qu'elle constitue: 
et c'est les etudiants. 
113. Un raisonnement presque semblable pour-
rait etre tenu a l'egard des milieux intellectuels 
dont !'importance croit a mesure de !'evolution 
technique de nos civilisations ainsi que le sou-
ligne Arthur Schlesinger : 
« Le changement social, en rendant les idees 
et les experts indispensables a la bonne 
marche d'une societe de haute technologie 
et de haute consommation, ainsi confere 
aux intellectuels une puissance nouvelle 
leur permettant d'influencer la politique 
generale. » 
114. Il ajoute, plus loin, que «le niveau d'ins-
truction a supplante le niveau de fortune comme 
ligne de demarcation de nos affaires publiques ». 
115. Or, il est evident que, dans les societas 
industrielles modernes, les techniciens de haut 
niveau ou les intellectuels peuvent se considerer 
comme un moteur evident du progres, mais ne 
participent pas de la meme maniere a l'exercice 
du pouvoir politique. 
116. Enfin, !'acceleration du progres technolo-
gique, les specialisations qu'elle impose, l'usure 
des individus qu'elle entraine creent dans le mi-
lieu etudiant comme dans le milieu intellectuel un 
sentiment d'insecurite. Il est facile de retrouver 
dans ces deux donnees celles qui caracterisaient 
!'apparition du proletariat au XIX" siecle. Les 
memes effets ont done les memes consequences. 
(iii) Le contenu philosophique 
117. Les hommes qui sont a l'origine de la vio-
lence sociologique expliquent les fondements theo-
riques ou philosophiques de cette derniere. 
118. Ceux-ci peuvent etre resumes sous quatre 
grandes rubriques : un besoin exacerbe de liberte, 
une contestation permanente des cadres sociaux, 
une tendance a l'anarchie politique, un idealisme 
forcene. 
Un besoin exacerbe de liberte 
119. La violence moderne se situe en premier 
au niveau d'une conquete de la liberte totale. En 
effet, si l'on compare cette conquete a celle du 
siecle precedent sur le plan politique1 economi· 
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the freedom in question might be called "de luxe" 
and bears no relation to the hard-fought strug-
gles of the proletariat. It is a matter of sexual, 
artistic and spiritual freedom ; freedom to refuse 
civilisation and to challenge established institu-
tions on a continuing basis. This freedom is 
sought not only in regard to State institutions 
but all existing institutions : clerical crisis in 
the churches, crisis in the trades unions and the 
development of wild-cat strikes. Social contesta-
tion took its place in history for reasons of the 
standard of living and hence of money. It is now 
turning to values which seek to go beyond this 
material aspect of civilisation. Profit and 
material progress must make way for the finality 
of the individual. There should no longer be 
social discipline against man and his need for 
freedom. 
Permanent contestation of tke social environment 
120. The result is permanent contestation by 
all social milieux. As Mr. Jacques Rozner wrote 
in Le Monde on 5th November 1971: 
"The dissolution of our society ... is entering 
our habits and laws, identifying itself with 
most socio-economic categories, germinating 
naturally in our minds ... Sectorial or global 
contestation is all around us... There is 
such an intense increase in those who are 
'anti' that' anti' elements are even emerging 
within 'anti' circles themselves... Trade 
unionism, the driving force behind social 
progress in a capitalist society, is itself 
being shaken to its foundations, i.e. by its 
foundations, thereby accentuating the 
shaking up of the whole regime to which 
it is welded ... " 
121. Contestation has therefore been built up 
as a sort of doctrine and is expressed in the 
increasing number of "outlaw" elements (gangs 
of adolescents, universities) or those who assert 
themselves only through permanent violence. As 
Frantz Fanon wrote: 
"violence alone, violence by the people, 
violence organised and channelled by its 
leaders allows the masses to understand 
social truths ... the first essential condition 
of success is the constant and regular use 
of violence." 
122. Arthur Schlesinger shows clearly the gen-
erality of contestation of institutions which is 
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backed not by a new doctrine but merely by 
opposition to the established regime. He wrote 
on this subject : 
" ... the militant students of Paris and West 
Berlin think they want to be proletarian-
ised, the militant students of Prague and 
Warsaw to be bourgeoisified. All this sug-
gests that the diversity of local motive may 
conceal... assaults upon the tyranny of 
structure ... ". 
123. Among the social institutions the most 
affected, mention must be made of the family, 
whose progressive disintegration helps to liberate 
still further the potential for violence of young 
people. The gap between adults and young 
people, for instance, stems essentially from the 
fact that the latter consider the former as repre-
senting the established order, as persons under 
the oppression of society. 
Tendency towards political anarchy 
124. It is curious to note, though justifiable in 
view of what has been said above, that present 
movements of violence have no political content 
in the traditional sense. As the contestors in 
France in May 1968 emphasised, the main thing 
is to destroy what oppresses and imagination 
will help reconstruction. None of the movements 
of violence in modern society, apart from vague 
references to humanist principles, proposes a 
doctrine for building a new social order. This 
is a form of anarchy which goes further than 
that of the nineteenth century. 
125. The absence of political conscience does not 
mean that such movements have no individu-
alism. While classical religions do not escape the 
crisis, there is a parallel, and almost desperate, 
search for a new religion : the religion of nature, 
with the hippy movement, the fashion for Far 
Eastern religions, etc. 
(iv) Means of action 
126. There may seem to be no point in dwelling 
on the means of action of sociological violence, 
for many of these means are the same as for 
political, national or social violence considered 
above. 
127. It should however be stressed that such 
violence has been adapted to the form of indus-
que ou social, on s'aper~oit qu'il s'agit mainte-
nant d'une liberte que l'on pourrait qualifier 
« de luxe » et qui n'a rien a voir avec les dures 
luttes du proletariat. C'est la liberte sexuelle, 
artistique, spirituelle ; la liberte de refuser la 
civilisation, de provoquer en permanence toute 
institution etablie. Cette liberte est reclamee a 
l'encontre non seulement des institutions etati-
ques, mais de toutes institutions existantes: crise 
du clerge dans les eglises, crise du syndicalisme 
et developpement des greves sauvages. C'est au 
nom du niveau de vie, done de !'argent, que la 
contestation sociale est nee dans l'histoire. Au-
jourd 'hui, elle s'appuie sur des valeurs qui veu-
lent transcender cet aspect materiel de la civi-
lisation. Le gain, le progres materiel doivent 
laisser la place a la finalite de l'individu. Il ne 
saurait plus y avoir de discipline sociale contre 
l 'homme et son besoin de liberte. 
Une contestation permanente des cadres sociaux 
120. Il s'ensuit une contestation permanente de 
tous les cadres sociaux. Comme l'ecrit, dans le 
journal fran<;ais Le Monde du 5 novembre 1971, 
M. Jacques Rozner: 
«La dissolution de notre societe ... s'inscrit 
dans les mreurs, dans les lois, s'articule sur 
la plupart des categories socio-economiques, 
incube naturellement dans les esprits ... La 
contestation sectorielle ou globale est par-
tout... Le developpement des 'contristes' 
de la societe est si intense qu'il en arrive 
a susciter le contrisme au sein meme du 
contrisme... Et le syndicalisme, qui est le 
moteur du progres social au sein du capi-
talisme, se trouve ainsi lui-meme ebranle 
dans ses bases, c'est-a-dire par sa base, ac-
centuant des lors l'ebranlement du regime 
tout entier auquel il est soude. » 
121. La contestation est done erigee en une 
sorte de doctrine et trouve son expression, d'une 
part dans la multiplication des elements qui se 
situent «hors la loi », bandes d'adolescents, uni-
versitas, ou qui ne s'affirment que par la violence 
permanente. Frantz Fanon ecrit : 
« La violence seule, la violence exercee par 
le peuple, la violence organisee et canalisee 
par ses chefs rend possible la comprehen-
sion par les masses des verites sociales... la 
premiere condition essentielle du succes 
est !'usage constant et regulier de la 
violence. » 
122. Arthur Schlesinger montre bien la gene-
ralite de cette contestation des institutions qui 
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trouve appui non pas dans une doctrine nouvelle, 
mais uniquement dans !'opposition au regime 
etabli. Il ecrit notamment : 
« Les etudiants militants de Paris et de 
Berlin-est pensent qu'ils veulent etre pro-
letarises, les etudiants militants de Prague 
et de Varsovie qu'ils veulent etre embour-
geoises. Tout cela laisse supposer que la 
diversite des motifs selon les pays peut dis-
simuler ... une attaque dirigee contre la t-.r 
rannie des structures ... ». 
123. Parmi les institutions sociales les plus at-
teintes, il faut souligner la famille dont la desin-
tegration progressive contribue a liberer encore 
plus le potentiel de violence de la jeunesse. Le 
fosse entre adultes et jeunes, par exemple, pro-
vient essentiellement du fait que les premiers 
apparaissent aux seconds comme les tenants de 
l'ordre etabli, comme des individus soumis a !'op-
pression de la societe. 
Tendance a l'anarchie politique 
124. Il est cependant curieux de constater, mais 
cela est justifiable en fonction de ce qui a ete 
expose plus haut, que les mouvements de violence 
actuels ne comportent pas de contenu politique 
au sens classique du terme. Comme l'affirmaient 
les contestataires du mois de mai 1968 en France, 
l'essentiel est de detruire ce qui opprime, !'imagi-
nation permettra de reconstruire. En effet, aucun 
des mouvements violents qui se manifestent dans 
la societe moderne, en dehors de vagues referen-
ces a des principes humanistes, ne propose une 
doctrine de reconstruction d'un ordre social nou-
veau. Il s'agit la d'une forme d'anarchie qui va 
encore plus loin que celle du XIX" siecle. 
125. L'absence de conscience politique ne signi-
fie pas que ces mouvements ne soient pas em-
preints d'individualisme. Si les religions « clas-
siques » n'echappent pas a la crise, on assiste 
parallelement a une recherche quasi desesperee 
d'une nouvelle religion : religion de la nature 
avec le mouvement hippie, vogue des religions 
d'Extreme-Orient, etc. 
(iv) Les moyens d'action 
126. Il peut apparaitre inutile d'insister sur les 
moyens d'action de la violence sociologique, car 
un grand nombre d'entre eux paraissent emprun-
tes aux techniques examinees plus haut de la vio-
lence politique nationale ou sociale. 
127. Il convient cependant de souligner que 
cette violence s'est adaptee aux formes de la 
DOOUMENT 560 
trial society and aims to upset its delicate 
machinery by non-stop harassing tactics which 
are particularly effective since only a few people 
are needed to stop the wheels turning in a 
modern economy. 
128. Violence is not political or military, it is 
generalised. It is just as likely to break out in 
the street, as is proved by the rising crime rate, 
as in universities where students exploit tradi-
tional possibilities of contestation and the special 
liberties which protect them. Finally, it thrives 
on collective violent unrest, the organisation and 
repetition of which has led certain theorists to 
analyse it under the heading of urban guerilla 
warfare. It is present in art and literature. It is 
in fact general and continuous provocation. 
129. The aim pursued is reached in so far as 
violence becomes a permanent feature of social 
life and fear as wide-spread a feeling as security 
used to be. 
130. Any expression of ideas or political or 
cultural manifestation is an excuse for violence. 
According to Fidel Castro : "militant students 
are cultural guerillas". Stewart Alsop's decrip-
tion of the 1968 United States presidential 
campaign may be compared with this : "At every 
rally, the police were everywhere. There were 
cops on the rooftops, with rifles - little figures 
outlined against the sky. There were cops in 
helicopters, ready to pounce, like a hawk on a 
rabbit, on some would-be assassin. There were 
cops in mufti, with slight bulges at their hips 
or under their arms, who peered, lyn.x-eyed, at 
the crowds. Everywhere there were cops, to 
control the people, to herd them about, to insu-
late the candidate against them." 
131. This is a good description of a certain new 
atmosphere infiltrating modern society. It is still 
more significant if it is remembered that in the 
United States some 200 million firearms are 
owned by private persons and a municipal census 
in Chicago in 1967 showed that the inhabitants 
of the city had enough weapons between them 
to equip more than twenty combat-ready divi-
sions with small arms. 
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132. The three forms of political violence 
described above have certain aspects in common. 
- by different means, they all aim at 
upsetting the internal order of States 
and overthrowing institutions ; 
- they have repercussions at international 
level, either because they threaten the 
existing world order or because they 
seek to profit by the shortcomings of 
that world order or because they hope 
to replace the solidarity of nations by 
new forms of association ; 
- they can coexist, as was the case in 
France in May 1968 when social and 
sociological contestation threatened the 
existence of the institutions. That is why 
there is no special answer for each form 
of violence but an overall answer to a 
permanent phenomenon which it is 
probably impossible to eliminate but 
which can be contained and guided in 
a positive direction. 
133. The answer to political violence is itself 
mainly political, even if it has to give way to 
factors concerning national or international 
order. 
CHAPTER III 
Possible answers to violence 
134. An adaptation of the traditional features 
of political law, legal and military methods 
concerning internal order and international law 
are the three answers to political violence which 
will now be considered. 
I. The political answer to uiolence 
135. The political answer to violence can be 
considered from two angles : the temptations 
which may gain ground in any society, parti-
cularly if it has a rigid structure, and the neces-
sary evolution. 
(i) Possible temptation 
136. This lies in a brutal affirmation of the 
value of existing structures and a refusal to 
societe industrielle et qu'elle cherche a atrophier 
le fonctionnement delicat de celle-ci par un har-
celement continu et d'autant plus efficace que 
peu de personnes peuvent bloquer les rouages 
d'une economie moderne. 
128. La violence n'est pas une violence a carac-
tere politique ou militaire, c'est une violence 
generalisee. Elle se produit aussi bien dans la 
rue, et la montee de la criminalite le prouve, que 
dans les universites ou les etudiants utilisent a 
la fois les possibilites traditionnelles de contes-
tation et !'existence de libertes particulieres qui 
les protegent. Elle se developpe enfin a !'occasion 
de troubles collectifs violents dont !'organisation 
et la repetition a conduit certains theoriciens a 
les analyser sous le nom de guerilla urbaine. Elle 
est presente dans l'art, la litterature. Elle est, en 
fait, provocation generale et continue. 
129. Le but poursuivi est atteint dans la mesure 
ou la violence devient un element permanent de 
la vie sociale, la peur, un sentiment aussi repan-
du que l'etait jadis celui de la securite. 
130. Toute expression d'idees, toute manifesta-
tion politique ou culturelle est pretexte a vio-
lence. C'est ainsi que Fidel Castro declare que 
« les etudiants militants sont des guerilleros dans 
le domaine de la culture». On peut mettre en 
regard de cette expression la description par 
Stewart Alsop de la campagne presidentielle ame-
ricaine de 1968 : « Lors de chaque reunion, la 
police etait partout. Il y avait des policiers armes 
de fusils sur les toits des immeubles et leurs 
silhouettes se decoupaient sur le fond du ciel. Il 
y en avait qui survolaient la foule dans des 
helicopteres prets a s'abattre, comme des faucons 
sur un lapin, sur quelque assassin en puissance, 
d'autres, en civil, avec le vetement Iegerement 
bossele a la hanche ou sous les aisselles, scrutaient 
avec des yeux de lynx la foule rassemblee. Par-
tout il y avait des policiers pour contrOler la 
population, pour la canaliser, pour isoler le can-
didat de tout contact direct.» 
131. Cette description rend bien compte d'un 
certain climat nouveau qui s'instaure dans les 
societes modernes ; il est encore plus significatif 
si l'on sait qu'aux Etats-Unis, le nombre des 
armes detenues par des personnes privees est de 
l'ordre de 200 millions et qu'a Chicago, un recen-
sement municipal de 1967 montrait que l'arme-
ment detenu par les habitants de la ville aurait 
permis d'equiper plus de vingt divisions sur le 
pied de guerre, en armes portatives. 
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132. Les trois formes de violence politique qui 
viennent d'etre decrites possedent des aspects 
communs: 
- elles visent par des moyens differents a 
bouleverser l'ordre interne des Etats et 
a renverser les institutions; 
- elles ont des repercussions sur le plan 
international, soit parce qu'elles mena-
cent l'ordre mondial existant, soit parce 
qu'elles utilisent a leur profit les lacu-
nes de cet ordre mondial, soit parce qu'a 
la solidarite des nations, elles tendent a 
substituer de nouvelles formes d'asso-
ciations; 
- elles peuvent coexister simultanement, 
comme ce fut le cas en France en mai 
1968 ou la contestation sociale et la 
contestation sociologique menacerent 
!'existence des institutions. C'est pour-
quoi il n'y a pas en fait de reponse 
particuliere a chaque forme de violence, 
mais une reponse globale a un pheno-
mene permanent qu'il est sans doute 
impossible de supprimer mais qui peut 
etre canalise et oriente dans un sens 
positif. 
133. La reponse a la violence politique est avant 
tout elle-meme politique, meme si elle doit faire 
place egalement a des donnees concernant l'ordre, 
qu'il soit national ou international. 
CHAPITRE III 
Les reponses possibles d la violence 
134. Une adaptation des donnees classiques du 
droit politique, des moyens juridiques et mili-
taires concernant l'ordre interieur et du droit 
international sont les trois reponses a la violence 
politique qu'il convient maintenant d'examiner. 
I. La reponse politique d la violence 
135. La reponse politique a la violence peut etre 
envisagee sous deux angles : celui des tentations 
qui peuvent s'emparer de toutes les societes, en 
particulier des societes a structure rigide, et celui 
des evolutions necessaires. 
( i) La tentation possible 
136. Elle reside dans une affirmation brutale 
de la valeur des structures existantes et dans le 
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argue with those using violence. It has unfor-
tunately become a reality in a number of coun-
tries. Moreover, it was the force behind fascism. 
Today, it is an attribute of marxist societies and 
right-wing dictatorships. It threatens liberal 
democracies. 
137. The elements of this reaction are well 
known and may be summed up briefly : 
- ban on all criticism of the existing 
regime; 
- curb on the freedom of the people ; 
- police and military repression of mass 
movements. 
138. This is what happened in Prague, Poland 
and Greece. 
139. Brutality alone as a means· of countering 
the need for change demonstrated by violence 
does not provide a lasting solution. After elimi-
nating "material" contestation, such regimes are 
compelled to destroy the ideological roots of the 
violence which they have overcome. The old 
beliefs which were thought to have died out after 
1945 emerge again: blatant nationalism, latent 
racism, the danger of communism, imperialism, 
capitalism, etc. All States, even the most liberal, 
are at the mercy of a revival of ideas which have 
disappeared from the surface: the re-emergence 
of fascism or neo-fascism in certain European 
States, racial, linguistic or religious tension : 
there is no shortage of examples of this return to 
the past. 
140. This ideological hardening is accompanied 
by a tightening up of all information and com-
munications media, and strict supervision of the 
press, radio and television. 
141. Are the liberal democracies sheltered from 
such a reaction ? One only has to consider meas-
ures taken in a number of countries to see that 
some of their reactions tend to follow those of 
countries with a rigid structure. 
142. The political use of fear created by the 
new forms of violence, the increase in censor-
ship and preventive detention have increased in 
a number of States traditionally attached to the 
notion of freedom of the individual. 
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143. This is a serious threat, for democracy in 
its most advanced sense is still exceptional in the 
world today. Of 113 member States of the United 
Nations, 30 are considered to have this type of 
government. 
144. The first action which must be taken is 
therefore to resist the temptation to meet contem-
porary violence with violence. A political answer 
should be found rather. 
(ii) The possible answer 
145. A possible answer is to be found in the 
adaptation of the social and political structure 
of modern society to the problems raised by the 
new industrial civilisation. In practice, such an 
approach can be considered from three different 
angles: 
- continuation of social progress and the 
maintenance of freedom ; 
- broadening the political dialogue ; 
- a complete revision of education. 
(a) Continuation of social progress and 
the maintenance of freedom 
146. Much of modern violence would be rendered 
ineffective if there were not still too many 
inequalities in the social level of the citizens of 
all industrialised countries. 
147. Like Schlesinger, it must be recognised that 
collective violence "has often forced those in 
power to recognise long-denied rights". 
148. This phrase is reminiscent of Roosevelt's 
statement in 1933: "The more we condemn 
unadulterated marxian socialism, the stouter 
should be our insistence on thoroughgoing social 
reforms." 
149. Be it the negro problem in the United 
States or that of immigrants in the Western 
European countries, it has to be recognised that 
our society, which provides every protection for 
some nationals, still has too great a tendency to 
neglect the fate of men linked with it. 
150. The maintenance of freedom implies -
and this too is difficult- accepting contestation 
and its beneficial aspects. 
151. The mobility of industrial techniques must 
be matched by identical mobility of ways of 
refus de toute discussion avec les elements qui 
font preuve de violence. Cette tentation est mal-
heureusement devenue realite dans un certain 
nombre de pays. Elle a ete, d'ailleurs, le moteur 
du fascisme. Elle est l'apanage aujourd 'hui des 
societes marxistes comme des dictateurs de droi-
te. Elle menace les democraties liherales. 
137. Les elements de cette reaction sont bien 
connus et il suffit de les rappeler en quelques 
mots: 
- interdiction de toute critique du regime 
existant; 
- diminution des libertes publiques ; 
- repression policiere et militaire des 
mouvements de foule. 
138. C'est ce qui s'est produit a Prague, en 
Pologne, en Grece. 
139. La seule reaction brutale contre le besoin 
de changement manifeste violemment n'est pas 
une solution permanente. Apres avoir elimine la 
contestation « materielle », ces regimes sont obli-
ges de detruire les racines ideologiques de la vio-
lence qu'ils ont vaincue. On voit alors apparaitre 
de nouveau les vieux mythes que l'on croyait 
definitivement morts au lendemain de 1945 : le 
nationalisme exacerbe, le racisme latent, le dan-
ger du communisme, de l'imperialisme, du capi-
talisme, etc. Tous les Etats, meme les plus libe-
raux, sont a la merci d 'une telle resurgence de 
notions en apparence disparues : renaissance du 
fascisme ou d'un neo-fascisme dans certains Etats 
d'Europe, tensions raciales, linguistiques ou reli-
gieuses ; les exemples de ce retour en arriere sont 
presents a tous les esprits. 
140. Ce durcissement ideologique s'accompagne 
de la mise au pas de tous les moyens d'informa-
tion et de communication et en particulier d'un 
controle etroit de la presse, de la radio et de la 
television. 
141. Les democraties liberales sont-elles a l'abri 
d'une telle reaction Y Il n'est que de considerer 
les mesures prises dans un certain nombre de 
pays pour voir que certaines reactions tendent 
a les aligner sur les pays a structure rigide. 
142. L'utilisation politique de la peur creee par 
les nouvelles formes de violence, le renforcement 
de la censure, l'emprisonnement preventif se sont 
multiplies dans un certain nombre d'Etats tradi-




143. La menace est grave, car la democratie 
dans son sens le plus acheve demeure encore une 
exception dans le monde contemporain. Sur 113 
Etats membres de l'O.N.U., 30 sont consideres 
comme appartenant ace type de gouvernement. 
144. La premiere action a mener est done de 
resister a la tentation d'une reponse violente a 
la violence contemporaine et de lui trouver, au 
contraire, une reponse politique. 
( ii) La reponse possible 
145. La reponse possible reside dans !'adapta-
tion necessaire des structures sociales et politi-
ques des societes modernes aux problemes poses 
par la nouvelle civilisation industrielle. Sur un 
plan pratique, une telle attitude peut s'envisager 
sous trois angles differents : 
- la continuation du progres social et le 
maintien de la liberte ; 
- l'elargissement du dialogue politique; 
- une profonde refonte de !'education. 
(a) La continuation du progres social et le 
maintien de la liberti 
146. Une grande partie de la violence moderne 
serait rendue inefficace si, dans tous les pays 
industriels, le niveau social des citoyens ne com-
portait pas encore trop d'inegalites. 
147. Comme Schlesinger, il faut reconnaitre que 
la violence collective «a souvent force les hom-
mes au pouvoir a reconnaitre aux autres des 
droits qu'ils leur avaient longtemps refuses». 
148. Cette phrase fait echo aux declarations de 
Roosevelt en 1933 : « Plus nous condamnons le 
socialisme marxiste absolu, plus nous devons in-
sister pour promouvoir de profondes reformes 
sociales. » 
149. Que ce soit le probleme noir aux Etats-Unis, 
celui des immigres dans les pays d'Europe occi-
dentale, force est de reconnaitre que notre societe 
qui multiplie les protections pour certains natio-
naux, a encore trop tendance a negliger le sort 
d'hommes qui sont lies a elle. 
150. La maintien de la liberte, pour sa part, 
demande, ce qui est egalement difficile, l'accep-
tation de la contestation et de ses aspects bene-
fiques. 
151. A la mobilite des techniques industrielles 
doit correspondre une mobilite identique des 
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thinking, constantly moving creativeness. 
152. Otherwise, modern civilisation and its per-
petual changes may very rapidly lead to society 
being blocked. 
(b) Broadening the political dialogue 
153. The permanent adaptation of freedom may 
also be obtained by maintaining and broadening 
the political dialogue between all the active forces 
of a nation. 
154. In many countries, even the democratic 
ones, the role of the political opposition as devel-
oped during the nineteenth and early twentieth 
centuries is decreasing or has even vanished. 
155. There too a vacuum is appearing which 
violence tends to fill. 
156. In the absence of powerful trades unions 
or organised political parties with which govern-
ments can maintain a dialogue in order to express 
themselves, thus making the alternation of power 
credible, there is a great temptation to use other 
means, and generally violent means. 
157. As Schlesinger says : "the rule of the 
majority at any given time rests on the guaran-
tee of the right of majorities to convert them-
selves into new majorities". It may be noted that 
in certain countries which even so have parlia-
mentary institutions, the notion of majority is 
linked with that of regime. To challenge the 
majority means challenging the constitution. The 
alternation of power is not possible. Hence, the 
institutional opposition is no longer credible, nor 
is the majority. Violence is becoming a major 
instrument of conservation as well as of change. 
(c) A complete revision of education 
158. Education must also be a vehicle for reviv-
ing the consensus of opinion in modern industrial 
society. It must teach the rights and duties 
inherent in democracy and also the value of free 
and constructive dialogue. 
159. The first rules of running a social collec-
tivity can be worked out and applied in a uni-
versity framework. 
160. These were the conclusions reached by the 
rapporteurs of the United States national corn-
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mission on the causes and prevention of violence 
set up by President Johnson after the assassina-
tion of Martin Luther King and Robert Kennedy. 
161. They concluded inter alia that in the uni-
versity community agreement must be reached 
between teaching staff, students and the admin-
istration on a code of conduct regarding the way 
of expressing ideas, suggestions and claims and 
also the measures to be taken in the event of 
derogations to the agreed standards. Senior 
teaching staff and administrators should endeav-
our to make communication easier within the 
university itself and with former students and 
the public in general. 
162. In practice, this means that the freedom 
and franchise of universities must not be placed 
solely at the service of anarchic contestation but 
must also help to strengthen the principles of 
government of the most modern society with due 
respect for the liberal bases which it must have. 
163. It can be noted with some satisfaction that 
countries like the United States, Britain and the 
Netherlands, because of their longstanding tradi-
tions, are moving towards such an ideological and 
political dialogue. 
164. It is important that a number of demo-
cracies whose structure is historically more rigid 
should benefit from this experience. 
165. The reorganisation of educational methods 
and relations between teaching staff and students 
is not however an end. 
166. In Europe in particular, it is essential for 
the actual content of education to be revised 
and completed with a view to introducing new 
ideas to replace outdated ideas of war and 
nationalism (patriotic or colonial). 
167. Reforms must be made on two levels: 
- First, by more open-air and sporting 
activities. Admittedly several WEU 
member countries have for long proved 
their efficiency in this field. Others, 
particularly France, have gradually 
lost ground. Sport as an outlet for 
youth's need for violence is a necessity. 
It is not enough to provide more equip-
ment and installations, education must 
mameres de penser, une creativite toujours en 
mouvement. 
152. Sinon la civilisation moderne et ses change-
ments perpetuels peuvent tres rapidement con-
duire au blocage de la societe. 
(b) L' elargissement du dialogue politique 
153. Cette adaptation permanente de la liberte 
peut etre egalement obtenue par le maintien et 
l'elargissement du dialogue politique entre toutes 
les forces vives d'une nation. 
154. Dans de nombreux pays, meme democra-
tiques, on assiste a une diminution du role, ou 
meme a un effacement de !'opposition politique 
telle qu'elle s'etait developpee au cours du XIX" 
siecle et dans les premieres annees du xxe. 
155. Il y a, la aussi, apparition d'un vide que 
la violence tend a combler. 
156. Faute de syndicats puissants, de partis po-
litiques organises avec lesquels le gouvernement 
pour s'exprimer maintient un dialogue et, de ce 
fait, rend credible l'alternance du pouvoir, la 
tentation est grande d'employer d'autres moyens, 
en general, des moyens violents. 
157. Ainsi que l'af£irme Schlesinger : « La regie 
de la majorite repose a tout moment sur la 
garantie du droit des minorites a se convertir 
en majorite nouvelle. » Or, il est loisible de cons-
tater que, dans certains pays, dotes cependant 
d'institutions parlementaires, la notion de majo-
rite est liee a celle de regime. Toute contestation 
de la majorite devient celle de la constitution. 
Il n'y a plus d'alternance possible au pouvoir. 
De ce fait, !'opposition « institutionnelle » n'est 
plus credible, de meme d'ailleurs que la majo-
rite. La violence devient le grand moyen de 
conservation comme de changement. 
(c) Une profonde refonte de l'education 
158. L'education doit etre egalement le vehicule 
du renouveau du consensus au sein des societes 
industrielles modernes. C'est elle qui doit ap-
prendre, d'une part les droits et les devoirs qui 
constituent la democratie, d'autre part les vertus 
d'un dialogue libre et constructif. 
159. C'est au sein de la communaute universi-
taire que peuvent s'elaborer et s'appliquer les 
premieres regles de £onctionnement d'une collec-
tivite sociale. 
160. Ce sont les conclusions auxquelles sont arri-
ves les rapporteurs de la commission sur la vio-
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lence aux Etats-Unis creee par le President 
J ohnson a la suite des assassinats de Martin 
Luther King et de Robert Kennedy. 
161. Ils souhaitent, notamment, « qu'un accord 
soit etabli dans la communaute universitaire 
entre les enseignants, les etudiants et !'adminis-
tration, pour fixer un code de conduite relati£ 
au mode d'expression des idees, des suggestions 
et des revendications ainsi qu'aux mesures a 
prendre en cas de derogation aux normes ad-
mises,... que les principaux enseignants et les 
responsables administrati£s s'attachent a rendre 
la communication plus facile au sein meme de 
l'universite ainsi qu'avec les anciens etudiants 
et le public en general ». 
162. Ces vreux signi£ient, en pratique, que la 
liberte universitaire et les franchises universi-
taires ne doivent pas etre mises uniquement au 
service d'une contestation anarchique, mais 
conduire egalement a l'a££ermissement des prin-
cipes de gouvernement des societes les plus mo-
dernes, dans le respect des £ondements liberaux 
qui doivent etre les leurs. 
163. On peut noter, avec une certaine satisfac-
tion, que des pays comme les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas s'orientent, en 
raison d'une longue tradition, vers cette ouver-
ture au dialogue ideologique et politique. 
164. Il est important qu'un certain nombre de 
democraties dont les structures sont historique-
ment plus rigides £assent leur profit de cette 
experience. 
165. La reorganisation des moyens de l'ensei-
gnement et des rapports entre maitres et ensei-
gnes n'est cependant pas une fin. 
166. En Europe, en particulier, il est indispen-
sable que le contenu meme de la formation soit 
revu et complete pour substituer de nouveaux 
ideaux a ceux de la guerre et du nationalisme 
(patriotique ou colonial) maintenant depasses. 
167. La reforme doit etre accomplie sur deux 
plans: 
- En premier lieu, au niveau du develop-
pement des activites physiques, de plein 
air et sportives. Certes, beaucoup des 
pays membres de l'U.E.O. possedent en 
ce domaine une longue tradition d'ef£i-
cacite. Il en est d'autres, la France, en 
particulier, ou cette tradition s'est pro-
gressivement amenuisee. Le derivati£ du 
sport au besoin de violence de la jeu-
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also include in its curriculum the prac-
tice of sports or other leisure activities. 
Inactivity breeds boredom and boredom, 
violence. Accelerated urbanisation is a 
source of uniformity which, accompanied 
by a reduction in working hours, 
may lead to violent unrest among young 
people : gangs of adolescents, group 
violence, etc. Sport is the best means of 
fighting this state of affairs. 
- Second, it is essential to give young 
people a new ideal transcending earlier 
forms of intellectual and moral exalta-
tion. Europe as an institution, the 
emergence of a truly European spirit, 
the shaping of European economy, 
defence and culture must constitute a 
new set of ideals for young people. At 
the moment, it is as if Europe were to 
be built unbeknown to any one, as if 
it were the brainchild of a few inter-
national technocrats. On the contrary, 
it is the duty of educationalists and 
governments in all European countries 
to present Europe as the great adven-
ture of the twentieth century and its 
development as the best source of action 
for the rising generation. European 
unity can profitably replace both 
nationalism and imperialism. But it 
must be presented as a possible course 
for youth's need for action in the 
countries concerned. 
n. The legal and military anawer to violence 
168. In this connection, it is essential to link 
the legal answer to violence with the maintenance 
of order. One of the main elements of contesta-
tion today is that it makes use of existing law 
and current moral principles against the police 
or military force which supports society. Con-
versely, the law in force is generally ill-suited to 
fighting such forms of violence. 
206 
169. To decide what possible content law should 
be given and what role police or military forces 
should play, a brief reminder should be given 
of the aims of violence, the way it is organised 
and the means used. 
( i) The aims of violence 
170. In an industrial society the aims of violence 
are extremely varied and easy to achieve. This 
is a result of the facts already mentioned in this 
report, i.e. the fragility of modern society coupled 
with the importance of communication media. 
171. The fragility of modern society is mainly 
due to the extreme complexity of technical instal-
lations and their multiplication. Thus a very 
small number of people can quickly paralyse 
part of the functioning of the State. In France 
or the United States, wild-cat strikes by a few 
thousand State-employed workers have thrown 
the life of the nation into utter confusion. This 
was achieved with non-violent contestation, but 
small commando groups of contesters can in a 
few hours imperil the economy and place the 
government in a difficult position. Sabotage of 
electrical or electronic installations, oil pipelines 
or water supplies can put whole sections of 
production out of action. 
172. This phenomenon is accentuated by urban 
concentration, which means that a major part of 
the population is increasingly dependent on 
extremely complex services in the hands of a 
few technicians. If the latter stop or are forced 
to stop working the result is social disturbance 
out of all proportion to the action taken. 
173. Second, the feeling of fear resulting from 
the fragility of modern technical structures is 
augmented by communication media. The 
slightest unrest is widely known and everyone 
loses his feeling of security. 
( ii) Its organisation 
174. A feature of the organisation of the forces 
of violence is that it is clandestine but omni-
present. The fragmentation of contesting groups 
allows their action to be rapid and wide-spread 
and helps on the one hand to weaken the prestige 
of the traditional authorities and on the other to 
ensure the neutrality of the population through 
fear or admiration. 
nesse est une necessite. Il ne suffit pas 
de multiplier les equipements et les 
installations, il faut aussi que !'educa-
tion comporte comme un element de 
formation, la pratique des activites 
sportives ou de loisir. L'inactivite en-
gendre l'ennui et l'ennui la violence. Le 
phenomena d'urbanisation acceleree est 
une source d'uniformite qui, liee a la 
reduction du temps de travail, peut 
provoquer ces troubles violents de la 
jeunesse que sont les bandes d'adoles-
cents, les violences de groupe, etc. La 
pratique sportive est le meilleur moyen 
de lutter contre cet etat de chose. 
- En second lieu, il est indispensable de 
donner a la jeunesse un nouvel ideal 
qui transcende les anciennes formes 
d'exaltation intellectuelle et morale. 
L'institution de l'Europe, le develop-
pement d'une ame reellement europeen-
ne, la construction d'une economie, d'une 
defense, d'une culture europeennes doi-
vent constituer, dans !'esprit de la jeu-
nesse, de nouveaux ideaux. Naturelle-
ment, tout se passe comme si l'Europe 
devait se faire sans que personne le 
sache, comme si elle devait etre le pro-
duit du cerveau de quelques technocrates 
internationaux. Les educateurs et les 
gouvernements de tous les pays euro-
peens ont le devoir, au contraire, de 
presenter !'Europe comme la grande 
aventure du XX• siecle et son develop-
pement comme le meilleur moteur de 
!'action des generations montantes. 
L'union de !'Europe peut remplacer 
avantageusement et le nationalisme et 
l'imperialisme ; encore faut-il qu'elle soit 
presentee comme une voie ouverte au 
besoin d'action de la jeunesse des pays 
qui la composent. 
11. La reponae juridique et militaire au processus 
de violence 
168. Il est indispensable de lier ici la reponse 
juridique a la violence avec celle concernant les 
moyens du maintien de l'ordre. En effet, un des 
elements essentiels de la contestation moderne 
est qu'elle utilise le droit existant, les principes 
moraux en vigueur contre la force policiere ou 
militaire qui soutient la societe. En revanche, le 
droit en vigueur est en general mal adapte pour 
combattre ces formes de violence. 
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169. Afin de determiner quel contenu possible 
il faut donner au droit et quel role appartient 
aux forces policieres ou militaires, il est neces-
saire de rappeler rapidement quel est l'objet de 
la violence, !'organisation des auteurs de celle-ci 
et les moyens qu'ils emploient. 
(i) L'objet de la violence 
170. Dans une societe industrielle, les objectifs 
de la violence sont extremement divers et faciles 
a atteindre. Cela resulte d'elements deja evoques 
dans ce rapport, a savoir : la fragilite des societes 
modernes renforcee par !'importance des moyens 
de communication. 
171. La fragilite des societes modernes resulte 
de deux donnees essentielles que sont la com-
plexite extreme des installations techniques et 
leur multiplication qui permettent a tres peu 
d 'hommes de paralyser rapidement une partie du 
fonctionnement de l'Etat. Certaines greves sau-
vages, en France ou aux Etats-Unis, de quelques 
milliers d'employes de services publics ont pu 
perturber totalement la vie de la nation. Encore 
s'agit-il d'une contestation non violente, mais des 
commandos reduits de contestataires peuvent en 
quelques heures mettre en peril l'economie, et 
en difficulte le gouvernement. Le sabotage d'ins-
tallations electriques, electroniques, d'alimenta-
tion en petrole ou en eau suffit a immobiliser 
toute une partie de la production. 
172. Ce phenomene est accentue par la concen-
tration urbaine, qui fait qu'une grande partie 
de la population depend de plus en plus de 
services extremement complexes places entre les 
mains de quelques techniciens. Le refus de travail 
de ceux-ci ou leur elimination violente provoque 
un trouble social qui est sans commune mesure 
avec !'action entreprise. 
173. En second lieu, le sentiment de crainte qui 
resulte de la fragilite des structures techniques 
modernes est amplifie par les moyens de commu-
nication. Le moindre trouble est connu de tous 
et chacun perd le sentiment de securite qui est 
le sien. 
(ii) L'organisation 
174. L'organisation des forces de violence est 
caracterisee par son aspect clandestin mais omni-
present. Le morcellement des groupes contesta-
taires leur permet une action rapide, etendue et 
contribue, d'une part, a affaiblir le prestige des 
autorites traditionnelles, d'autre part, a obtenir 
la neutralite de la population soit par la crainte, 
soit par !'admiration. 
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175. In the case of extremely powerful States, 
the action of contesting groups, often glorified 
and magnified by information media, is nearly 
always depicted as the struggle between David 
and Goliath. 
( iii) The means 
176. Various mainly traditional means are used 
in the cause of violence : demonstrations, surprise 
attacks, etc. Stress will be laid here mainly on 
the psychological methods which have been 
developed in the last few years, which tend to 
idealise violence, whose exponents, when suc-
cessful, are presented as modern Robin Hoods 
and, when unsuccessful, as martyrs of the forces 
of repression. 
177. Another aim is to heckle the forces of 
repression and undermine the State they serve. 
Here, mention is made of campaigns against 
torture or brutality by the police or military, the 
establishment of people's tribunals and personal 
attacks on or even assassination of representa-
tives of order. 
178. At the same time, action is taken to confuse 
repression and make the public believe that the 
forces of order are out of touch with opinion. 
(iv) Technical means of opposing violence 
179. Democratic governments must decide on 
their police and military methods of fighting 
violence in the light of the above. It is quite 
obvious that there is a strong temptation for 
them to adopt a political approach and use their 
political supporters for putting down the activ-
ities of the other side. It is absolutely essential 
to resist such a temptation and use only those 
who are in the service of the community and 
not of a part of it to apply the law. But in this 
case the guardians of public order, in exchange 
for their acceptance of the law, must be protected 
from the political or moral attacks against them. 
To separate the population from those responsible 
for upholding the normal order of society is in 
fact one of the most effective measures of dis-
sociation of contested political regimes. 
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180. Here there is the very difficult problem of 
adapting the armed forces (civil or military) to 
the new tasks which they are called upon to 
accomplish. They must conform to democracy, for 
it must not be forgotten, as Gaston Bouthoul 
recalls, that : "as a general rule successful 
mutinies and revolutions have the support of 
part ofthe army". 
181. An extremely difficult question which 
every democratic country tries to resolve either 
through the status of its regular army or through 
the maintenance of military service is the duty 
of citizens as a whole. 
182. It should however be underlined that in 
all democracies violent contestation has led to a 
strengthening of the forces for the maintenance 
of order, which raises the problem of their 
relationship with the political powers. 
( v) Legal means of repression 
183. The effective maintenance of order must 
remain within the law. Repressive legislation 
must therefore be adapted to the new forms of 
violence. 
184. The United States, France and other 
industrial countries have for several years been 
seeking solutions to this problem. Everyone 
knows how difficult it is to find such solutions 
insofar as new legislation needed to maintain 
the basic principles of liberal society must not 
run counter to the freedom which is in most 
cases set out in the constitution. 
185. The definition of new forms of crime or 
offences must not lead to the suppression of 
freedom but, on the contrary, to its maintenance 
for the benefit of all. 
186. Nowhere have ideal solutions been found 
and in this respect all the democratic countries 
are seeking a new balance. 
m. Violence and international society 
187. While States are ill-equipped internally to 
counter political violence, it must be recognised 
that there are serious shortcomings in inter-
national society too. 
188. These shortcomings are political and legal. 
175. Face a des Etats extremement puissants, 
!'action des groupes contestataires, exaltee sou-
vent et amplifiee par les moyens d'information, 
apparait presque toujours comme la lutte de 
David contre Goliath. 
(iii) Les moyens 
176. Les moyens utilises pour faire triompher la 
violence sont tres divers et la plupart sont clas-
siques : manifestations, coups de main, etc. Il 
convient d'insister ici essentiellement sur les 
moyens psychologiques qui se developpent depuis 
un certain nombre d'annees. Ces moyens psycho-
logiques tendent a idealiser !'action des violents, 
presentes, quand ils reussissent, comme les Robins 
des Bois du monde moderne et, quand ils 
echouent, comme des martyrs des forces de re-
pression. 
177. En second lieu, ils ont pour but d'enerver 
les forces de repression et de deconsiderer l'Etat 
qu'elles servent; ce sont les campagnes contre les 
tortures ou les brutalites policieres ou militaires, 
!'institution de tribunaux populaires, l'attaque 
personnelle de representants de l'ordre voire 
meme leur assassinat. 
178. Dans le meme temps, un certain nombre 
d'actions sont conduites de maniere a derouter 
la repression et a donner a !'opinion le sentiment 
que les forces de l'ordre sont coupees de celle-ci. 
(iv) Les moyens techniques de lutte contre 
la violence 
179. C'est en fonction de ces donnees que les 
gouvernements democratiques doivent adopter 
leurs moyens policiers et militaires de lutte con-
tre la violence. 11 est bien evident que la tentation 
est tres grande pour eux de politiser ces moyens, 
c'est-a-dire de confier a des citoyens qui sont 
leurs partisans, la repression des menees des 
autres. n est absolument necessaire de resister a 
cette tentation et de faire assurer le respect de la 
loi par des hommes qui demeurent au service de 
la communaute et non d'une fraction de celle-ci. 
Mais pour cela, les gardiens de l'ordre public, 
en contrepartie de leur soumission a la loi, doi-
vent etre proteges contre les attaques politiques 
ou morales dont ils sont l'objet. Separer les ci-
toyens de ceux qui sont charges de defendre 
l'ordre normal de la societe est en effet un des 
moyens les plus efficaces de dissociation des 
regimes politiques contestes. 
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180. Il y a 18. un probleme d'adaptation des 
forces armees (civiles ou militaires) aux taches 
nouvelles qu 'elles doivent accomplir, tres difficile 
a resoudre. Il est important de les democratiser, 
car il ne faut pas oublier, comme le rappelle 
Gaston Bouthoul que, « en regie generale, les 
seditious et les revolutions reussies ont ete sou-
tenues par la participation d'une partie de l 'ar-
mee ». 
181. Il y a une question extremement difficile 
que chaque pays democratique tente de resoudre, 
soit par le statut qu'il donne a une armee de 
metier, soit par le maintien d'un service militaire 
qui est !'obligation de !'ensemble des citoyens. 
182. Il convient, cependant, de souligner que 
dans toutes les democraties, la contestation vio-
lente a conduit a un renforcement des forces du 
maintien de l'ordre qui pose le probleme du 
rapport de celles-ci avec le pouvoir politique. 
(V) Les moyens juridiques de la repression 
183. L'emploi des techniques du maintien de 
l'ordre d'une maniere efficace doit avant tout 
etre conforme a la loi. Il convient done d'adap-
ter la legislation repressive aux formes nouvelles 
de violence. 
184. Les Etats-Unis comme la France, et comme 
d'autres pays industriels, recherchent depuis plu-
sieurs annees des solutions en ce sens. La diffi-
culte de les trouver n'echappera a personne dans 
la mesure ou cette legislation nouvelle, necessaire 
pour maintenir les principes fondamentaux des 
societes liberales, ne peut aller a l'encontre des 
libertes qui sont, dans la plupart des cas, consti-
tutionnellement instituees. 
185. La definition de nouveaux crimes ou de 
nouveaux delits ne doit pas aboutir a la suppres-
sion de la liberte, mais au contraire servir a son 
maintien au benefice de tous. 
186. Nulle part des solutions ideales n'ont ete 
trouvees et, sur ce point, tous les pays democra-
tiques sont a la recherche d'un nouvel equilibre. 
DI. La violence et la societe internationale 
187. Si les Etats sont mal armes sur le plan 
interieur pour faire face a la violence politique, 
il faut bien reconnaitre que la societe internatio-
nale presente egalement a ce sujet de graves 
lacunes. 
188. Ces lacunes sont d'ordre politique et egale-
ment d'ordre juridique. 
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Conclusions 
Violence and WEU problems 
189. In conclusion, it may be said that all our 
countries are at present facing internal demon-
strations of violence with aims that are more 
political than for personal material gain. 
190. The aim or political cause may be evident : 
Northern Ireland, linguistic problems in Bel-
gium ; or violence may appear to be almost 
anarchical, without obvious political motive : 
university demonstrations, etc. 
191. Insofar as these manifestations are due to 
two connected phenomena : the nature of man-
kind and the environment of industrialised 
society which is both oppressive and complex, 
remedies must be sought in several directions : 
- educational reforms in depth with a 
view to explaining the material advan-
tages of modern civilisation at every 
level and teaching young people the 
virtues of democracy, particularly 
acc~ptance of every element of society, 
which does not preclude the possibility 
of change. The notion of "legal" evolu-
tion as opposed to "violent" evolution 
must be made credible ; 
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- development of physical as well as intel-
lectual activities as a form of appren-
ticeship to group effort and peaceful 
competition ; 
- the establishment of a new ideal. The 
virtues of peace must take the place 
of those of war : mutual assistance 
. ' soCial progress, culture. The building of 
Europe should therefore be presented 
to young people as their great adven-
ture. This includes the feeling of fra-
ternity towards less-favoured regions 
the feeling of cultural community and 
progress commensurate with future 
scientific developments. The failure of 
the Europa rocket should be a further 
spur to ensure tomorrow's success. 
192. Moreover, Europe as such can provide an 
opportunity of expression at international level 
and participation in the decisions which will 
govern the world of tomorrow. Whether we like 
it or not, now that China has joined the United 
Nations there are no longer five but four great 
powers : the Soviet Union, the United States 
China and Europe. If Europe does not tak~ 
shape, in twenty years' time there will be only 
three great powers... and perhaps nuclear 
oblivion I 
193. The attached draft Order asks that the 
Committee be instructed to continue its study. 
Conclusion 
La violence et lea problemea de l'U.E.O. 
189. En conclusion, tous nos pays connaissent 
actuellement des manifestations interieures de 
la violence ayant des fins plutOt politiques que 
de gain materiel personnel. 
190. L'objectif ou la cause politique peuvent 
etre evidents: l'Irlande du nord, les problemes 
linguistiques en Belgique ; ou la manifestation 
de la violence peut paraitre presque anarchique 
sans objet politique evident : manifestations uni~ 
versitaires, etc. 
191. Dans la mesure ou ces manifestations re-
sultent de deux phenomenes conjoints : la nature 
meme de l'homme et le cadre oppressant et com-
plexe de la vie dans les societes industrielles 
les remedes sont a rechercher dans plusieur~ 
voies: 
- une reforme profonde de !'education qui, 
a cote de !'explication des bienfaits 
materiels de la civilisation moderne sur 
tous les plans, doit aussi apprendre a 
la jeunesse les vertus de la democratie 
en particulier celles de l'acceptation de~ 
uns par les autres, ce qui n'exclut pas 
la possibilite du changement. La notion 
d'evolution « legale » opposee a celle 




- un developpement des activites du corps 
parallelement a celles de !'esprit, comm~ 
un moyen d'apprentissage de l'effort 
commun et de la competition pacifique ; 
- !'institution d'un nouvel ideal. Aux ver-
tus guerrieres, il convient de substituer 
celles qui doivent animer les hommes 
epris de paix : entraide, progres social 
desir de culture. La construction eur; 
peenne doit etre, de ce fait, la grande 
aventure offerte a la jeunesse. Elle com-
prend le sentiment de fraternite a 
l'egard des regions les moins favorisees 
celui de communaute culturelle, celuf 
de progres a !'echelon de la science de 
demain. Si la fusee Europa connait un 
echec, celui-ci ne doit-il pas etre la rai-
son d'un nouvel effort de concertation 
pour assurer le succes de demain ? 
192. L'Europe en tant que telle, de plus, peut 
apporter une possibilite d'expression au niveau 
international et de prise de participation aux 
decisions qui gouverneront le monde de demain. 
Qu'on le veuille ou non, maintenant que la Chine 
est entree a l'O.N.U., il n'y a plus cinq, mais 
quatre Grands : l'U.R.S.S., les U.S.A., la Chine 
e~ !'Europe: Si, !'Europe ne se cree pas, dans 
vmgt ans, 11 n y aura plus que trois Grands ... 
et peut-etre le neant atomique I 
193. Le pro jet de directive ci-joint demande que 
la commission soit chargee de poursuivre son 
etude. 
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Draft Opinion 
on the budget of the ministerial organt~ of WEU 
for the financial year 1911 
The Assembly, 
Noting tha.t in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents, 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Dequae (Acting 
Chairman) ; Mr. Legaret (Substitute : Beauguitte) (Vice-
Chairman); MM. Ahrens, Castellaccio (Substitute: Treu), 
Dardel, Mrs. Diemer-Nicolaus, MM. Hill, Hosl, Arthur 
Jones (Substitute: Lloyd), Mart, Peifnenburg, Pica 
(Substitute: Mrs. Miotti Oarli), Mrs. Ploux, MM. 
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Portheine (Substitute : de Goede), Roser, Salari, Schleiter, 
Scott-Hopkins, Van Lent, Lord Walston, Mr. Fanelli. 
Also present : Mr. Fernyhough. 
N. B. The names of RepresentatitJ68 who took part in 
the tJOte are printed in italics. 
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de !'Europe Occidentale 
Projet d 'auis 
sur le budget des organes ministeriela 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1911 
Constata.nt que le Conseil, en communiqua.nt !'ensemble du budget de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Cha.rte; 
Aya.nt pris note de son contenu ; 
N'a pas 8. formuler, 8. ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la commission 8. l'unanimite. 
2. Membres de la commiasion: M. Dequae (president par 
interim); M. Legaret (suppleant: Beauguitte) (vice-
president); MM. Ahrens, Castellaooio (suppleant: Treu), 
Dardel, Mme Diemer-Nicolaus, MM. Hill, Hosl, Arthur 
Jones (suppieant: Lloyd), Mart, Peijnenburg, Pica (sup-
pleant: Mme Miotti Oarli), Mme Ploux, MM. Portheine 
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(suppieant : de Goede), Roser, Salari, Schleiter, Scott-
Hopkins, Van Lent, Lord Walston, M. Fanelli. 
Etait egalement present : M. Fernyhough. 
N. B. Les noms des Representant8 ayant priB part au 
vote sont imprimes en italique. 
DOOUMENT 561 
Draft Recommendatton 
on improving the atatus of WEU atafl 
The Assembly, 
Recalling and reiterating the terms of its Recommendation 200; 
Regretting that no action at all has been taken with regard to the education allowance ; 
Considering the importance of the problem of jurisdiction in staff matters ; 
Welcoming the initiative taken by the Council in proposing to the co-ordinated organisations 
the setting up of a. body of experts with a. comprehensive mandate of enquiry and recommendation 
on a European civil service structure ; 
Regretting the persistent delay experienced in achieving acceptance from the co-ordinated 
organisations of this draft mandate, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Endeavour to obtain the early agreement of the Councils of the other co-ordinated organisa-
tions to the setting up of this body of experts by urging governments which have reservations on 
this matter to set aside their objections ; 
2. Invite the Secretary-General to press his colleagues to agree to submit to the Co-ordinating 
Committee proposals for safeguarding the monetary value of the Provident Fund despite fluctuations 
in exchange rates and the falling real value of money, whilst ensuring a. distinct relation between 
the last salaries earned before retirement and the income to be obtained from capital made available 
by the mere accumulation of contributions over the official's past career; 
3. Instruct the Secretary-General to seek, together with his colleagues of the other co-ordinated 
organisations, harmonisation in the rules governing the appeals board for staff in these organisations ; 
4. Instruct the Secretary-General to seek a. just settlement to the anomalies which persist regard-
ing the payment of education allowance; 
5. Transmit the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
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Projet de recommandation 
sur l'amelioration du statut da personnel de I'V.B.O. 
L' Assemblee, 
Ra.ppelant et reprenant les term.es de sa Recommandation no 200 ; 
Regretta.nt qu'aucune mesure n'ait ete prise en ce qui conceme l'indemnite d'education; 
Considerant l'importance du probleme juridictionnel en matiere de personnel ; 
Se felicitant de l'initia.tive prise par le Conseil qui a propose aux organisations coordonnees 
la creation d'un Comite d'experts dote d'un tres large mandat pour etudier la. structure de la 
fonction publique europeenne &t emettre des recomma.ndations 8. ce sujet ; 
Regrettant le retard prolonge apporte par les organisations coordonnees 8. accepter ce projet, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De s'efforcer d'obtenir aussi rapidement que possible l'accord des Conseils des a.utres organi-
sations coordonnees a la mise en place de ce Comite d'experts en intervena.nt aupres des gouveme-
ments qui expriment des reserves a. cet ega.rd pour qu'ils renoncent a. leurs objections ; 
2. D'inviter le Secretaire general a. insister aupres de ses collegues pour qu'ils soumettent au 
Comite de coordination des propositions visa.nt 8. sauvegarder la valeur monetaire du Fonds de 
prevoya.nce en depit des fluctuations des ta.ux de change et de l'erosion de la. monnaie, tout en 
a.ssurant une nette relation entre les derniers emoluments perC)Us avant la retraite et la rentabilite 
du capital constitue par la simple accumulation des contributions versees a.u cours de la ca.rriere du 
fonctionna.ire ; 
3. De charger le Secretaire general de chercher, a.vec ses collegues des autres organisations 
coordonnees, 8. harmoniser les regles gouvernant les commissions de recours pour le personnel de ces 
organisations ; 
4. De charger le Secretaire general de chercher un remede equitable a.ux anomalies qui persistent 
dans le paiement de l'indemnite d'educa.tion ; 




(submitted by Mr. Scott-HopldM, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs of WEU 
1. I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1971 
and have, for the time being, no comment to 
make thereon. I therefore submit the attached 
draft Opinion and draft Recommendation to the 
Committee for its approval. 
2. To this report are appended: 
( 1) A breakdown under main heads of 
expenditure for the ministerial organs 
as divided between the Secretariat-
General, the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing 
Armaments Committee, and of national 
contributions. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
(3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
(4) The establishment of WEU as a whole. 
( 5) Recommendation 200 on improving the 
status of WEU staff and the reply 
of the Council. 
(6) Questions put by Mr. Scott-Hopkins 
to Mr. Geoffrey Rippon. 
(7) Exchange of correspondence between 
Mr. Scott-Hopkins, Rapporteur, and 
the Secretary-General. 
( 8) Exchange of correspondence between 
the President of the Assembly and the 
Chairman-in-Office of the Council. 
(9) Questions put in national parliaments 
by members of the Assembly on 
Recommendation 200 and replies 
received. 
(10) Extract from the Staff Rules of the 
Office of the Clerk of the Assembly of 
WEU (Articles 49-59). 




Secretariat-General 211,440 2,829,067 
Standing Armaments 
Committee 136,193 1,822,263 
Agency for the Control 
of Armaments 306,516 4,101,176 
Total 654,149 8, 752,506 
Office of the Clerk 244,170 3,267,000 
TOTAL BUDGET OF WEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1971 898,319 12,019,506 
4. The total establishment of WEU for 1971 
is as follows : 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 29 
Agency for the Control of Armaments 52 
Office of the Clerk 





D. Status of WEU staff and the problems 
of the European civil service 
5. The Assembly will have noted the reply to 
Recommendation 200 which was communicated 
to the Assembly on 18th May 1971 and which 
is shown at Appendix V. On the basis of this 
reply I felt that the Assembly could justifiably 
have hoped, at its present session, to see certain 
problems resolved, or at least progress to have 
been made. To enable me to prepare a draft 
report I wrote to the Secretary-General, and our 
exchange of correspondence is given at Appendix 
VI. At its meeting on 29th September, the Com-
mittee, after consideration of this correspondence, 
requested the Chairman to ask the President of 
the Assembly to write to the Chairman of the 
Council expressing its disappointment. The text 
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Expose des motifs 
(presente par M. Scott-Hopldns, rapporteur) 
I. Budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
1. J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1971 
et je n'ai pas a formuler, pour le moment, d'ob-
servations a ce sujet. Je soumets done pour 
approbation a la commission les projets d'avis et 
de recommandation qui precedent. 
2. On trouvera en annexe au present rapport : 
(1) Une ventilation entre les principaux 
chapitres des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secreta-
riat general, l'Agence pour le Controle 
des Armements et le Comite Perma-
nent des Armements, et des contribu-
tions nationales. 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. 
(3) L'organigramme du Greffe de l'As-
semblee. 
( 4) Le tableau des effectifs de l'U.E.O. 
(5) La Recommandation no 200 sur !'ame-
lioration du statut du personnel de 
l'U.E.O. et la reponse du Conseil. 
( 6) Les questions posees par M. Scott-
Hopkins a M. Geoffrey Rippon. 
(7) L'echange de correspondance entre 
M. Scott-Hopkins, rapporteur, et le 
Secretaire general. 
(8) L'echange de correspondance entre le 
President de l'Assemblee et le President 
en exercice du Conseil. 
(9) Les questions posees dans les parle-
ments nationaux par des membres 
de l'Assemblee concernant la Recom-
mandation n° 200 et les reponses re-
~ues. 
(10) L'extrait du Reglement du personnel 
du Greffe de l'Assemblee de l'U.E.O. 
(Articles 49-59). 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1971 se 
decompose comme suit : 
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Secretariat general 211.440 2.829.067 
Comite Permanent des 
Armements 136.193 1.822.263 
Agence pour le Con-
trole des Armements 306.516 4.101.176 
Total 654.149 8.752.506 
Greffe de l'Assemblee 244.170 3.267.000 
BUDGET TOTAL DE 
L'U.E.O. POUR 
L'ExERCICE FINAN-
CIER 1971 898.319 12.019.506 
4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1971 sont les 
suivants: 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 29 
Agence pour le Controle 
des Armements 52 
Greffe de l'Assemblee 





11. Statut du personnel de l'U.E.O. et pro-
blemes de la (onction publique europeenne 
5. L'Assemblee aura pris note de la reponse 
a la Recommandation n ° 200 qui lui a ete 
communiquee le 18 mai 1971 et qui figure a 
!'annexe V. Sur la base de cette reponse, j'ai 
pense que l'Assemblee pouvait avoir de bonnes 
raisons d'esperer que certains problemes seraient 
resolus pour la presente session, ou qu'au moins 
des progres seraient accomplis. Afin d'etre en 
mesure de preparer un projet de rapport, j'ai 
ecrit au Secretaire general et notre echange de 
correspondance figure a !'annexe VI. A sa reu-
nion du 29 septembre, la commission, apres exa-
men de cette correspondance, a prie son presi-
dent de demander au President de l'Assemblee 
d'ecrire au President du Conseil pour lui faire 
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of this letter, together with that of the reply 
of the Chairman-in-Office of the Council, is also 
given at Appendix VI. 
6. I also felt that the Assembly would like to 
be kept informed of the questions which have 
been put on Recommendation 200 in the various 
national parliaments and the replies given by 
Ministers, and these are shown at Appendix 
VIII. The replies are, as you will see, partially 
encouraging. 
(a) General review 
7. The appropriate authorities are currently 
examining the general review of salaries of 
officials of the co-ordinated organisations. 
8. Apart from the question of the indemnity 
for loss of job, which the Assembly has raised 
on several occasions, the general review should 
provide solutions to the following problems : 
( i) Although it would appear unrealistic at the 
present juncture to achieve for officials of the 
co-ordinated organisations a status similar to 
that of staff of the European Economic Com-
munity, it would nevertheless be most desirable 
for the salary scales applied in the co-ordinated 
organisations to be brought closer to, if not 
aligned with, those in the European Economic 
Community (naturally making the necessary 
adjustments to take account of differences in the 
cost of living between the various places of 
employment). 
(ii) The present system for adjusting the salaries 
of officials of the co-ordinated organisations no 
longer corresponds to the economic situation 
prevailing in most Western European countries 
in the public, semi-public or private sectors. The 
fairly steady rise in the standard of living on 
the other hand and rapidly increasing prices on 
the other should be taken into account when 
reviewing salaries. 
9. It is to be hoped that the general review 
now under consideration will remedy these 
problems. 
10. It is my fear, however, that this general 
review, which will not be completed until well 
into 1972, will be used as an excuse for post-
ponement of action on the ancillary problems 
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raised in the above paragraph, such as allow-
ances, etc. This must not occur. The Assembly 
should insist that a progress report is made to 
its Budgetary Committee by April 1972 at the 
latest on these matters. 
(b) WEU mandate 
11. The WEU Council's proposals for setting up 
a committee of experts to review staff structures 
and conditions are welcomed by the Assembly. 
There are nevertheless anxieties concerning the 
delay in acceptance of this mandate by the other 
organisations. There can really be no valid 
reason or excuse for this other than a miscon-
ceived desire to hold on to an organisational 
structure which is obviously over-weighted and 
therefore inefficient in terms of cost effectiveness. 
With the entry of some of the applicant coun-
tries to the EEC now imminent, there is an 
urgency in this and the work entailed must 
inevitably be detailed and time-consuming if 
constructive proposals are to be forthcoming in 
1972. I cannot press too strongly the need for 
the Council to persuade other organisations to 
agree to proceeding with this examination in 
depth. I hope that the position of seconded 
national civil servants will be one of the areas 
of investigation and that the work of the special 
working group mentioned in paragraph 4 of the 
Council's reply to Recommendation 200 will be 
made available and integrated in the final con-
clusions of the experts. I hope in the terms of 
Recommendation 200 that this will lead to a 
genuine career structure for international 
officials, giving them proper statutory guaran-
tees sadly lacking today. Finally, the Assembly 
would ask that its Committee on Budgetary 
Affairs be kept informed of the progress of the 
work of the committee of experts and its final 
conclusions. 
(c) Remuneration of hors cadre staff 
12. I am pleased to be able to inform the 
Assembly that the problem of the remuneration 
of hors cadre officials has now been settled. The 
basis on which the remuneration is calculated 
is that of a Grade A 7, including allowances. It 
therefore follows that when graded members of , 
staff of the co-ordinated organisations receive 
an increase in respect of the cost of living, hors 
part de sa deception. Le texte de cette lettre, 
ainsi que celui de la reponse du President en 
exercice du Conseil, figurent egalement a !'an-
nexe VI. 
6. J'ai egalement pense que l'Assemblee aime-
rait etre informee des questions soulevees par la 
Recommandation no 200 dans les divers parle-
ments nationaux et des reponses donnees par les 
ministres; ces textes figurent a !'annexe VIII. 
Ces reponses sont, comme vous le verrez, relati-
vement encourageantes. 
(a) Revision generale 
7. Les instances competentes procedent actuel-
lement a la revision generale des remunerations 
des fonctionnaires des organisations coordonnees. 
8. Independamment de la question de l'indem-
nite de perte d'emploi, que l'Assemblee a soule-
vee a plusieurs reprises, la revision generale 
devrait apporter des solutions aux problemes 
suivants: 
( i) Si, dans la conjoncture actuelle, i1 ne parait 
pas realiste d'envisager de doter les fonction-
naires des organisations coordonnees d'un statut 
comparable a celui des agents de la Commu-
naute Economique Europeenne, du moins, le rap-
prochement, sinon l'alignement des baremes pra-
tiques par les organisations coordonnees sur ceux 
en vigueur a la Communaute Economique Euro-
peenne parait-il tout a fait souhaitable (en appor-
tant, bien entendu, a ces baremes, les correctifs 
appropries pour tenir compte de la difference 
du cout de la vie dans les differents lieux 
d'emploi). 
( ii) Le mecanisme actuel de revision des remune-
rations des fonctionnaires des organisations co-
ordonnees ne correspond plus aux tendances qui 
s'affirment dans la plupart des pays d'Europe 
occidentale, tant dans les secteurs publics que 
dans les secteurs semi-publics ou prives. L'accrois-
sement a peu pres constant du niveau de vie, 
d'une part, et !'augmentation souvent rapide des 
prix, d'autre part, devraient etre pris en consi-
deration au moment de la revision des traite-
ments. 
9. Il convient d'esperer que la revision generale 
actue1lement en cours apportera une solution 
a ces problemes. 
10. Je crains, cependant, que cette revision gene-
rale, qui ne sera terminee que dans le courant 
de 1972, ne soit utilisee comme pretexte pour 
ajourner des mesures sur les questions annexes 
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soulevees au paragraphe 8, par exemple celle 
des indemnites, etc. Ceci ne doit pas se produire. 
Il convient que l'Assemblee insiste pour que sa 
Commission budgetaire re~oive d'ici avril 1972, 
au plus tard, un rapport d'activite sur ces ques-
tions. 
(b) Mandat U.E.O. 
11. Les propositions du Conseil de l'U.E.O. vi-
sant a creer un Comite d'experts charge d'exa-
miner les structures et les statuts du personnel, 
sont accueillies favorablement par l'Assemblee. 
Neanmoins, le delai apporte par les autres orga-
nisations a accepter ce mandat n'est pas sans 
susciter des inquietudes. Il ne peut y avoir au-
cune raison ou excuse valable pour cela, si ce 
n'est le desir, fonde sur une conception erronee, 
de s'en tenir a une structure des organisations 
manifestement trop lourde et, partant, inefficace 
du point de vue de la rentabilite des couts. L'en-
tree de certains pays candidats dans la C.E.E. 
etant desormais imminente, la question devient 
urgente et les travaux qu'elle necessite seront 
inevitablement longs et minutieux si l'on veut 
que des propositions constructives soient for-
mulees en 1972. J e ne saurais insister trop vive-
ment sur la necessite, pour le Conseil, de per-
suader les autres organisations d'accepter de 
proceder a cet examen en profondeur. J'espere 
que la situation des fonctionnaires nationaux 
detaches fera partie des questions etudiees et 
que les travaux du Groupe de travail special, 
mentionne au paragraphe 4 de la reponse du 
Conseil a la Recommandation no 200, seront dis-
ponibles et incorpores par les experts dans leurs 
conclusions finales. J'espere egalement que, con-
formement aux termes de la Recommandation 
n° 200, une telle etude permettra la creation de 
veritables carrieres pour les fonctionnaires inter-
nationaux, grace a !'octroi de garanties statutai-
res qui font tristement defaut actuellement. En-
fin, l'Assemblee demande que sa Commission des 
Affaires budgetaires soit tenue informee de !'evo-
lution des travaux du Comite d'experts, ainsi que 
des conclusions auxquelles il aura abouti. 
(c) Remuneration du personnel hors cadre 
12. J'ai le plaisir de pouvoir informer l'Assem-
blee que la question de la remuneration des fonc-
tionnaires hors cadre vient d'etre reglee. La base 
de calcul de cette remuneration est celle du grade 
A 7, indemnites comprises. Il s'ensuit, par conse-
quent, que lorsque les fonctionnaires apparte-
nant au cadre des organisations coordonnees 
recevront une augmentation au titre du cout de 
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cadre staff will automatically receive a similar 
increase based on a Grade A7. This decision was 
approved by the Council in September and has 
been backdated to 1st January 1971. 
(d) Provident Fund 
13. It is noted with regret that yet again the 
co-ordinated organisations have been unable to 
reach agreement on a common solution to the 
question of the Provident Fund, and the Stand-
ling Committee of Secretaries-General has 
decided to wait until the current general review 
of salaries has been completed before considering 
the matter. It is sincerely hoped that this is not 
another device for taking no action on this 
urgent question. 
14. It would now appear that the Council 
envisages asking the committee of experts, when 
it has been set up, to study the whole problem 
of retirement benefits. This is most disturbing 
since it might considerably delay the solution to 
the problem of the Provident Fund. This could 
not be tolerated by the Assembly in view of the 
speed with which events will move in Europe in 
the field of international organisations. 
15. The Assembly has, on several occasions, 
drawn attention to this matter and in Recom-
mendation 173 in particular, adopted at its 
Fourteenth Session, it stressed the need, on the 
one hand, to ensure that the capital sums granted 
compared favourably with the level of salaries 
paid to the officials concerned during their last 
years of service with the organisation and, on 
the other hand, to reduce the disparity in con-
tributions due to differences in salary scales 
according to the place of employment. 
16. The Assembly is of the opinion that this 
problem should have received the more urgent 
consideration than appears to be the present 
intention. 
17. The problems have in no way changed but 
are becoming increasingly acute, on the one hand 
because of the pace of monetary erosion through-
out the world, particularly in the countries 
where the officials concerned are employed, and 
on the other hand because of the present 
monetary instability which adds further cause 
for concern to an already complex situation. 
18. It is therefore essential for a solution to be 
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found without delay on the lines already set 
out by the Assembly in previous reports. 
(e) Secondment of national officials 
19. It is noted that the necessary preliminary 
work in collecting material on this matter has 
just been completed and that the Council will 
therefore be able to set up the special working 
group mentioned in paragraph 4 of its reply to 
Recommendation 200. 
20. It seems obvious that the regulations govern-
ing national civil services and the numerous 
discrepancies which exist are so complex that 
it will be a difficult and fairly long drawn-out 
task to study them in detail. 
21. Perhaps therefore, as a first step, specific 
answers to a limited number of questions would 
be sufficient. The following information could, 
it is thought, be obtained without too much 
difficulty : 
- Does legislation in the member countries 
allow a permanent official to be seconded 
to an international organisation Y 
-Ifso: 
- must the secondment be for a limited 
period or may it be of unlimited 
duration? 
- if for a limited period, for how long ? 
May the period be extended and, if 
so, how many times T 
- during the period of secondment, 
does the official concerned continue 
to qualify for normal pension rights 
in his national civil service or are 
certain restrictions imposed T 
- during the period of secondment, 
does the official concerned continue 
to get the promotions he would nor-
mally have obtained had he remained 
in his national civil service 1 
- at the end of the period of second-
ment or, should the case arise, if an 
la vie, le personnel hors cadre recevra automati-
quement la meme augmentation, calculee sur la 
base de !'augmentation pour un grade A7. Cette 
decision a ete approuvee par le Conseil en sep-
tembre, avec effet retroactif au 1er janvier 1971. 
(d) Fonds de prevoyance 
13. Il a ete constate avec regret qu'une fois de 
plus, les organisations coordonnees n'ont pu s'en-
tendre sur une solution commune de la question 
du Fonds de prevoyance, et le Comite permanent 
des Secretaires generaux a decide d'attendre, 
pour examiner cette question, que la revision 
generale des salaires actuellement en cours soit 
terminee. On espere vivement qu'il ne s'agit pas 
la d'un nouveau pretexte pour ne prendre au-
cune mesure en ce qui concerne cette question 
urgente. 
14. Il semble maintenant que le Conseil envisage 
de demander au Comite d'experts, lorsque celui-
ci aura ete cree, d'etudier !'ensemble de la ques-
tion des retraites. Ceci est tres inquietant, car 
la solution de la question du Fonds de pre-
voyance pourrait s'en trouver considerablement 
retardee. L'Assemblee ne saurait le tolerer, etant 
donne !'evolution rapide que vont connaitre les 
organisations internationales en Europe. 
15. L'Assemblee a attire !'attention sur cette 
question a plusieurs reprises et, notamment, dans 
sa Recommandation no 173 adoptee au cours de 
sa Quatorzieme session, elle a souligne la neces-
site d'assurer, d'une part, une equitable relation 
entre le capital verse et le niveau des traitements 
verses aux interesses pendant les dernieres an-
nees de leur carriere au sein de !'organisation et, 
d'autre part, d'attenuer la disparite des coti-
sations resultant de la disparite des baremes de 
salaires selon le lieu de travail. 
16. L'Assemblee estime que cette question aurait 
dft etre examinee avec plus de diligence qu'on ne 
se le propose, semble-t-il, actuellement. 
17. Non seulement les problemes subsistent, mais 
ils ont pris une acuite croissante, compte tenu, 
d'une part, de !'erosion monetaire acceleree que 
l'on constate dans le monde entier et, singuliere-
ment, dans les pays d'emploi des fonctionnaires 
interesses et, d'autre part, de l'instabilite mone-
taire actuelle qui ajoute une donnee preoccu-
pante a une situation deja complexe. 
18. C'est pourquoi il convient de trouver, sans 
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plus tarder, une solution dont les grandes !ignes 
ont deja ete tracees par l'Assemblee dans ses 
rapports anterieurs. 
(e) Detachement des (onctionnaires nationaux 
19. Il a ete pris note de ce que les travaux pre-
liminaires necessaires pour reunir la documenta-
tion sur ce probleme viennent de se terminer et 
que le Conseil pourra ainsi proceder a la crea-
tion du Groupe de travail special qui est men-
tionne au paragraphe 4 de la reponse du Conseil 
a la Recommandation no 200. 
20. Il ne parait pas douteux que la complexite 
des textes qui regissent les fonctions publiques 
nationales et les differences qu'elles presentent 
les unes par rapport aux autres, en rendront 
l'examen difficile et qu'une telle etude necessi-
tera des delais assez longs. 
21. Done, a un premier stade tout au moins, 
une reponse precise a un nombre limite de ques-
tions serait peut-etre suffisante. Les renseigne-
ments suivants pourraient, sans doute, etre obte-
nus sans trop de difficultes : 
- Les textes en vigueur dans les pays mem-
bres permettent-ils ou non le detache-
ment d'un fonctionnaire titulaire dans 
une organisation internationale Y 
- Dans !'affirmative : 
- le detachement est-il necessairement 
de duree limitee ou peut-il etre de 
duree illimitee Y 
- s'il est de duree limitee, queUe est 
cette duree ? Peut-il etre renouvele, 
pour queUe duree et combien de fois 
le renouvellement peut-il etre ac-
corde? 
- pendant la duree du detachement, le 
fonctionnaire continue-t-il a acquerir 
normalement des droits a la retraite 
dans son administration d'origine ou 
est-il soumis, dans ce domaine, a cer-
taines restrictions ? 
- pendant la duree du detachement, le 
fonctionnaire continue-t-U a benefi-
cier des avancements auxquels il au-
rait pu pretendre dans son adminis-
tration nationale s'il y etait demeure 
en activite Y 
- au terme de la periode de detache-
ment ou, le cas echeant, en cas de 
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official is released at an earlier date, 
is it certain that he will be offered 
employment in his national civil 
service commensurate with this grade, 
and without delay Y 
22. Answers to these questions would constitute 
a first step towards harmonisation in the field 
of secondment. 
(f) Appeala procedure 1 
23. Each co-ordinated organisation has an 
appeals board with very similar membership and 
duties. 
24. Each board is composed of independent 
jurists appointed by the Council concerned. The 
board is the only body competent to settle 
disputes between staff and the administration 
of the organisation concerned. 
25. Inter alia it must decide whether the 
administration has taken measures which might 
conflict with rules laid down by the Council or 
whether it has made wrongful use of its powers. 
26. As things are at present, an identical text 
applicable in the six organisations may be inter-
preted differently by any one of the appeals 
boards. Such divergent decisions will have the 
force of law in the organisation concerned and 
on the basis of a common text different doctrines 
may develop, stemming from different juridical 
decisions. 
1. Extract from the Staff Rules of the Office of the 
Clerk of the .Assembly (see Appendix Vill). 
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27. The rules concerning appeals boards in the 
co-ordinated organisations should be harmonised. 
28. Moreover, arrangements should be made for 
copies of appeals and decisions made to be com-
municated to the boards. Thus the organisations 
could refer to similar cases when appeals are 
made. 
29. It may be wondered whether, subsequently, 
a joint appeals board should not be set up for the 
six organisations. In the long run, to create 
appeal jurisdiction might be the surest way of 
harmonising juridical decisions. 
30. Such an institution would also afford wider 
guarantees to the parties and allow them to 
appeal against a decision taken by the first 
body. 
(g) Education allowance 
31. It is mortifying that no action has been 
taken by the Council following Recommendation 
200 on the question of improving the position of 
Grade C staff. Paragraphs 19 and 20 of Docu-
ment 521 set out the position quite clearly. The 
Assembly should realise that it is most unfairly 
penalising its most junior grade of staff. This 
must be remedied during 1972. 
remise a disposition anticipee, le fonc-
tionnaire est-il assure de retrouver, 
dans son administration d'origine, un 
emploi correspondant a son grade, et 
ce, dans les delais les plus courts Y 
22. La reponse a ces questions constituerait un 
premier pas vers une harmonisation dans le 
domaine du detachement des fonctionnaires na-
tionaux. 
<n Procedure de recours 1 
23. Les organisations coordonnees sont dotees 
chacune d'une commission de recours dont la 
composition et les attributions sont tres simi-
laires. 
24. Composee de juristes independants designes 
par le Conseil interesse, cette commission est le 
seul organe competent pour regler les litiges 
opposant le personnel et !'administration de !'or-
ganisation interessee. 
25. Elle doit, en particulier, se prononcer sur le 
point de savoir si !'administration a pris des 
mesures qui peuvent etre en opposition avec les 
decisions du Conseil ou si elle s'est rendue coupa-
ble d 'un exces de pouvoirs. 
26. Dans l'etat actuel des choses, un texte iden-
tique applicable dans les six organisations peut 
faire l'objet d'une interpretation differente par 
l'une ou l'autre des commissions de recours. Ces 
arrets divergents auront force de loi dans !'orga-
nisation interessee et ainsi pourront se develop-
per, a partir d'un texte commun, des doctrines 
differentes nees de jurisprudences differentes. 
1. Voir les articles 49 a 59 du Reglement du personnel 
du Greffe de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi· 
dentale a l'annexe Vlll. 
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27. 11 serait souhaitable que les regles appli-
quees par les organisations coordonnees concer-
nant les commissions de recours fussent harmo-
nisees. 
28. Par ailleurs, il conviendrait de mettre sur 
pied une procedure qui permette de communi-
quer a ces commissions copie des requetes et des 
arrets rendus. Ceci permettrait aux organisa-
tions, lors de la presentation d'une requete, de 
se referer a des cas analogues. 
29. A un deuxieme stade, on peut se demander 
si une instance de recours commune aux six 
organisations ne devrait pas etre mise en place. 
La creation d'une juridiction d'appel peut parai-
tre, en effet, comme le plus sftr moyen de realiser 
en fin de compte 1 'harmonisation des jurispru-
dences. 
30. Une telle institution apporterait egalement 
des garanties juridictionnelles plus etendues aux 
parties en leur permettant de faire appel d'une 
decision prise en premiere instance. 
(g) lndemnite d'education 
31. I1 est a deplorer que le Conseil, a la suite de 
la Recommandation n° 200, n'ait pris aucune 
mesure pour ameliorer le statut du personnel de 
grade C. Les paragraphes 19 et 20 du Document 
521 depeignaient parfaitement la situation. L'As-
semblee doit comprendre que le maintien de cette 
situation penalise de fa~on tres injuste le per-
sonnel le moins eleve en grade. n convient d'y 
remedier au cours de l'annee 1972. 
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WEU BUDGET ESTIMATES FOB 1971 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1971 
Proposed expenditure and income - Previsions da depenses et des recettes 
A* B* c• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 211,946 Tra.itements et indemnites · · · · · · · • • · · 169,526 395,778 777,250 
Tra.vel 
Fra.is de voyage · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12,745 3,792 10,725 27,262 
Communications 
Tra.nsm~ons ··•············ ·· ···· 2,400 2,481 4,380 9,261 
Other operating costs 
42,978 8,844 13,566 65,388 Autres depenses de fonctionnement • · · 
Purchase of furniture, etc. 
1,295 594 1,371 Achat de mobilier, etc . . . . . . . . . . . . . . 3,260 
Buildings 
Immeubles · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
Total expenditure 
271,364 425,820 Total des depenses · · · · · · · · · · · • · · · • · 185,237 882,421 
WEU tax 
lmp6t de l'U.E.O. ................. 54,954 48,551 118,560 222,065 
Other receipts 
Autres recettes .................... 4,970 493 744 6,207 
Total income 
Total des recettes · · · • • · · · · · · · · · · · · · 59,924 49,044 119,304 228,272 
NET TOTAL 
TOTAL NET" ...........•........... 211,440 136,193 306,516 654,149 
In French fra.ncs 
En fra.ncs fra.n9ais · · · · · · · • · · · · · 2,829,067 1,822,263 4,101,176 8,752,506 
• A • Secretariat-General. 
Secretariat gen6ral. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comit6 Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
A* B* C* Office of the Clerk Greffe 600ths 
en aooe• 
Francs Francs 
Belgium /Belgique • . . . . . . . . . . 59 860,665 305,520 
France . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 120 1,750,500 621,400 
Ita.ly Jitalie 120 1,750,500 621,400 
Luxembourg 2 29,176 10,360 
Netherlands /Pays-Bas . • . . . . . 59 860,665 305,520 
FedcJral Republic of Germany/ 
Rep. Fed. d' Allemagne • . . . 120 1,750,500 621,400 
United KingdomJRoya.ume-Uni 120 1,750,500 621,400 
600 8,752,506 3,107,000 
ll,859,506_j Total WEU budget 
Total du budget de l'U.E.O. 
• A • Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 





In accordance with Opinion 9 a.dopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council ha.s 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Al>PlllNDIX ll - ANNEXE 11 
ANNEXE TI 
Conformement a l'Avis no 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa. seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a. communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions a.ssumees pa.r les membres du personnel 
des orga.nes ministeriels de !'Union de !'Europe 
Occidentale. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 » Deputy Secretary-General Secretaire general deiegue 
3 » Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Personal Assistant to Secretary-General Assistante personnelle du Secretaire 
general 
6 B5 Personal Assistant to Assista.nte personnelle du Secretaire 
Deputy Secretary-General general deiegue 
7 B4 Private Secretary to Secretaire particuliere du Secretaire 
Assistant Secretary-General general a.djoint 
8 B4 Private Secretary to Legal Adviser Secretaire particuliere du Conseiller 
juridique 
General Affairs Division Division des aftaires generales 
9 A5 Head of Division Chef de division 
10 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
11 A3 Committee Secretary Secretaire de comite 
12 B4 Assistant /Verbatim writer Assistante JStenographe 
13 B3 Secretary jA.;sistant Secretaire I Assistante 
Administration and Personnel Division 
Division de l' administration et du personnel 
14 A5 Head of Division Chef de diviRion 
15 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
16 A2 Administrative Officer Administrateur 
17 B4 Assistant (Personnel) Assistante (Personnel) 
18 B4 Assistant (Administration) Assistante (Administration) 
19 B3 Secretary Secretaire 
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Post No. Grade Function 
I 
Fonction 
Linguist DiviBion - DiviBion linguistique 
20 L5 Head of Division Chef de division 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F fE Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) » 
29 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
30 B2 )) » 
31 B2 » 11 
32 B2 » » 
33 B2 » )) 
34 B2 )) )) 
35 B2 » )) 
36 B2 Assistant (distribution) Assistante - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) » 
General Services - Services generaux 
38 B1 Telephonist Telephoniste 
39 B1 )) )) 
40 C3 Chauffeur Mechanic Chaufieur-mecanicien 
41 C3 )) » 
42 C3 Maintenance Supervisor Surveillant de l'entretien 
43 C2 Messenger Huissier 
44 C2 » » 
Security - Securite 
45 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
46 C3 Security Guard Garde de securite 
47 C3 )) » 
48 C3 D » 
49 C3 N » 
50 C3 » » 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 









Linguistic Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
» » » » 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
» » » ,, 









Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et genemux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
,, 
,, 
Assistant to Head of Finance and Adjoint au Chef de la Section finances 
Administration Section, Head of et administration, Chef du Bureau 
Finance and Account Office finances et comptabilite 
Roneo Operator Roneotypiste 
Store-keeper and technician Magasinier et agent technique 
Security Guard Garde de securite 
, » ,, » 
» ,, » » 
,, ,, » » 
l. POiilt va.oant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Controle des Armements 
Function Fonction 
Director Directeur 
Director's Assistant Assistant du Directeur 
Deputy Director Directeur adjoint 
Private Secretary to Deputy Director Secretaire particuliere du Directeur 
ad joint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry -
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur, Offici er charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales · 
Adjoint a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logililtique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
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Inspection and Control Division 
Division inspections et contr6ks 
Head of Division 
Expert on artillery a.nd tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Private Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de combat 
Expert en engins guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armaments aeriens 
Expert en artillerie 
Secretaire particuliere 
Stenoda.ctylogra.phe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et affaires juridiques 
Head of Division 
Assistant 
Legal Expert 





Head of Group responsible for 
General Services 
Chief Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Chef de division 
Assistant 
Expert juridique 





Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Commis principal, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene-
raux 
Other services and Security Service 
Services divers et de aecurite 
Head Designer and Duplicator Chef dessina.teur - Roneotypiste 
Operator 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Security Guard Garde de securite 
ll » D » 
» D • • 
» » • • 
» » • • 
)) )) D » 
• » » • 
» » • .. 
Telephonist Telephoniste 
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APPENDIX Ill - ANNEXE III 
Office of the Clerk 1 
































Counsellor in charge of defence questions 
and armaments 
Counsellor in charge of political questions 
Counsellor in charge of finance and 
administration 
Counsellor in charge of Press Department 
First Secretary /Committee Secretary 
First Secretary JHea.d of the Publications 
and Translations Department 
First Secretary Reviser /Publications 




Administrative Assistant /Assistant 
translator 
Chief accountant 
Secretary to the President and the Clerk 
Secretary to the Clerk Assistant f 
Assistant Sergeant-at-Arms Office 
Proof reader and Assistant Translation 
Department 
Assistants to Committees 
Assistant to the Administrative and 
Financial Department 
Assistant to the Archives and Mail 
Department 
Assistant to the Translation Department 
Assistant to the Press Department 
Switchboard Operator 
Head of Roneo Section - Storekeeper 
Roneo Assistant-Messenger 
Messenger 
1. On 1st January 1971. 





Conseiller charge des questions de defense 
et des armements 
Conseiller charge des questions politiques 
Conseiller charge des questions financieres 
et administratives 
Conseiller charge du Service de presse 
Premier secretaire fSecretaire de commission 
Premier sflcretaire /Chef du Service des 
traductions et publications 
Premier secretaire-Reviseur /Publications 




Assista.nte administrative /Aide-traductrice 
Chef comptable 
Secretaire du President et du Greffier 
Secreta.ire du Greffier a.djoint fAssistante 
au Protocole 
Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
des traductions 
Assistantes aux commissions 
Assistante au Service administratif et 
financier 
Assistante au Service des archives et 
courrier 
Assistante au Service des traductions 
Assistante au Service de presse 
Standa.rdiste 
Chef roneo /Maga.sinier 
Aide-roneo /Messager 
Messager 
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Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OOOIDENTALE 
Total Office of the Clerk At Bl C• Greffe A,B, C 
Secretary -General 1 Clerk 1 Secretaire general 1 - - Greffier 
Deputy Secretary -General 1 -Secretaire general delegue - 1 -
Assistant Secretary -General 
Clerk Assis-
1 1 - 2 ta.nt 1 Secreta.ire general adjoint Greffier a.djt 
Director of the Agency 
Directeur de 1' Agence - - 1 1 -
A7 
-
- 1 1 -
A6 1 - 3 4 -
A5 2 1 6 9 4 
A4 
-
4 8 12 a• 
A3 3 - 1 4 1 
A2 2 - 1 3 a• 
Linguists 
4 4 2 10 Linguistes -
B6 
- - - - 1 
B5 1 - - 1 -
B4 8 5 7 20 4 
B3 4 4 10 18 7 
B2 9 3 2 14 -
B1 2 - - 2 -
C6 
- - - -
1 
C5 
- - 1 1 -
C4 1 4 - 5 -
C3 8 3 9 20 2 
C2 2 - - 2 -
50 29 52 131 I 28 
1. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
0 • Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Contrlile dea Armaments. 
:. Including four secretaries Tl'81l81.ations fPublioations. 





RECOMMENDATION 200 1 
on improving the status of WEU staff 2 
The Assembly, 
Noting the reply of the Council to Recommendation 188; 
Noting the Council's interest in the problem of careers ; 
Regretting the slowness of the co-ordinating bodies in studying certain problems, with partic-
ular regard to the indemnity for loss of job and the regulations governing the provident fund and 
education allowance ; 
Considering the wide disparities in the position of national officials made available to the 
co-ordinated organisations due to the varying rules regarding secondment in the different member 
countries; 
Considering that in order to avoid regrettable disparities, the system of remuneration for hors 
cadre officials and the evolution of their emoluments in accordance with the cost of living should be 
governed by the same rules as those applied to permanent staff, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Instruct the Secretary-General to ask the Co-ordinating Committee to expedite its study of the 
rules and structure of the co-ordinated organisations concerning officials' careers, as provided in the 
Council's reply to Recommendation 188 (paragraph 2); 
2. Study the possibility of harmonising the status of staff of the co-ordinated organisations and 
of the Communities with a view to drawing up general statutes for the European civil service ; 
' 3. Invite the Secretary-General to seek, together with his colleagues in the other co-ordinated 
organisations, a. means of accelerating the work of the co-ordinating bodies, with a particular view 
to finding a satisfactory settlement for the question of an indemnity for loss of job and improving 
the provident fund system and present arrangements for the education allowance; 
4. Instruct its Public Administration Committee to study the harmonisation of conditions for 
seconding national officials to the co-ordinated organisations with a view to submitting recommen-
dations to the member governments ; 
6. Adopt, for the salaries of hors cadre officials, rules similar to those govArning the salaries of 
permanent staff. 
I. Adopted by the Assembly on 17th November 1970 during the Second Part of the Sixteenth Ordinary SeasioD 
(6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandwn : see the Report tabled by Mr. Soott-Hopkins on behalf of the Committee on 




RECOMMANDATION n° 200 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 1 
L' Assemblee, 
Prena.nt a.ote de la. reponse a sa. Reoomma.nda.tion no 188; 
Notant l'interet que porte le Conseil a.u probleme des oa.rrieres; 
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Regretta.nt la. lenteur a.pportee par les instances de la. coordination 8. !'etude de oerta.ins pro 
blemes, notamment I'indemnite de perte d'emploi et les regles relatives a.u fonds de prevoya.noe a.insi 
qu'A l'indemnite d'eduoa.tion; 
Considera.nt que la. situation des fonotionna.ires na.tiona.ux mis a la. disposition des organisations 
ooordonnees presente des inega.lites importa.ntes du fait de la. diversite des regles relatives a.u deta.-
chement en vigueur da.ns les differents pays ; 
Considera.nt qu'en vue d'eviter des dispa.rites regretta.bles, la. structure des remunerations du 
personnel «hors cadre)) et !'evolution de oes remunerations en fonotion du omit de la. vie devra.ient 
~tre regies par les regles qui sont a.ppliquees a.u personnel du cadre, 
RECOMMANDE .AU 0oNSEIL 
I. D'inviter le Seoreta.ire general a demander !'inscription, a l'ordre du jour du Comite de ooordi 
nation, de la. reforme des reglements des organisations ooordonnees ooncema.nt le deroulement de la. 
oa.rriere de leurs agents, tel que le prevoit la. reponse du Conseil a. la. Recomma.nda.tion n° 188 
(pa.ra.gra.phe 2) ; 
2. D'etudier la. possibilite d'ha.rmoniser le sta.tut des personnels des organisations coordonnees et 
oelui des Communa.utes en vue de prepa.rer l'ela.bora.tion d'un sta.tut general de la. fonction publique 
europeenne ; 
3. D'inviter le Secreta.ire general a rechercher, a.vec ses collegues des a.utres organisations coor· 
donnees, les moyens d'a.ooelerer les trava.ux des instances de la. coordination, en ce qui oonoeme 
nota.mment !'elaboration d'un reglement sa.tisfa.isa.nt sur l'indemnite de perte d'emploi et l'a.meliora.-
tion des regles relatives a.u fonds de prevoya.nce a.insi qu'a l'indemnite d'educa.tion ; 
4. De charger son Comite de !'administration publique d'etudier !'harmonisation des conditions 
de deta.chement des fonctionna.ires na.tionaux mis a la. disposition des organisations ooordonnees, en 
vue de soumettre des reoomma.nda.tions a.ux gouvemements membres; 
5. D'a.dopter, en oe qui conoeme les sa.la.ires des agents «hors cadre», des regles analogues a 
oelles qui regissent le personnel du cadre. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1970, a.u oours de la. deuxiE:nne pa.rtie de la. Seizibme session ordina.ire 
(6• a6a.noe ). 
2. Expoa6 des motifs : voir rapport presente par M. Soott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires budge-
tairea et de !'Administration (Document 521). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 200 
1. The Council have noted the Assembly's Recommendation 200 on improving the stattts of 
WEU staff and are generally favourable to the suggestions contained therein. 
While sharing the regret of the Assembly that it has not yet been possible to provide a 
solution to certain problems raised in Recommendation 188, the Council must point out that the 
differing conditions of service, contractual terms and functions in each of the co-ordinated organisa-
tions render it extremely difficult to arrive at common solutions satisfactory to all. 
Nevertheless, the Council have considered the whole question of staffing structures. They have 
initiated action to set up, subject to approval by the other organisations concerned, a committee of 
independent experts, which would review the staffing structures and conditions of staff of the co-
ordinated organisations and make recommendations to governments on the subject. They have also 
noted that preliminary work to facilitate a study of this problem is currently being done by the 
Secretaries-General of the co-ordinated organisations in compiling a complete list of job descriptions. 
2. A study is being conducted in one of the co-ordinated organisations of the possibility of 
drawing up an acceptable statute for a European civil service. The drafting of such a statute, to 
which particular importance is attached, is complicated by the fact that membership of each of the 
co-ordinated organisations varies and certain countries are reluctant to subscribe to regulations appli-
cable to organisations of which they are not members. This consideration, of course, is also relevant 
to any attempt to harmonise the statutes of the co-ordinated organisations with those of the Com-
munities. It has also to be taken into account that a number of non-European countries are mem-
bers of certain co-ordinated organisations. 
3. It is expected, however, that proposals for a more equitable indemnity for loss of job will, 
within the next few months, be submitted to the Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts. 
Proposals for an improvement to the Provident Fund system have been discussed in the 
framework of the Standing Committee of Secretaries-General, who have decided, before proceeding 
further, to await the outcome of a separate proposal on this question which has been submitted by 
OECD to the Executive Committee of its Council. 
4. The Council have noted with interest the Assembly's suggestion that the harmonisation of 
conditions for seconding national officials be studied. They propose to create a special working group 
for this purpose which would study the question on the basis of research into national practices 
which has already begun. 
5. The Council are aware of the problems at present ansmg from the anomalies which exist in 
the remuneration of hors grade officials and have decided to set up an expert group to examine the 
situation. 
1. Communicated to the Assembly on 18th May 1971. 
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Rl!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 200 
1. Le Conseil a pris note de la Recommandation n° 200 de l'Assemblee relative a !'amelioration 
du sta.tut du personnel de l'U.E.O. et considere en general favorablement les suggestions qu'elle 
contient. 
Tout en regrettant avec l'Assemblee qu'il n'ait pas encore ete possible de resoudre certa.ins des 
problemes evoques dans la Recommandation no 188, le Conseil tient a souligner que les differences 
exista.nt dans les conditions d'emploi, les clauses contractuelles et les fonctions, entre les organisations 
coordonnees, font qu'il est extremement difficile d'arriver a des solutions communes satisfaisantes pour 
to us. 
Cependant, le Conseil a examine !'ensemble de la question des structures et des sta.tuts du 
personnel. Il a mis en route un processus destine a aboutir, sous reserve de l'accord des autres 
organisations interessees, a la creation d'un comite d'experts independants charge d'examiner les 
structures et les sta.tuts du personnel des organisations coordonnees et de faire a ce propos des 
recommandations aux gouvemements. Il a par ailleurs note qu'un travail preparatoire destine a 
faciliter !'etude du probleme a ete entrepris par les secretaires generaux des organisations coordon-
nees, qui sont en train de dresser une analyse complete des emplois. 
2. L'une des organisations coordonnees a entrepris une etude sur la possibilite de creer un statut 
q,ccepta.ble de la Fonction publique europeenne. La preparation d'un tel sta.tut, auquel s'atta.che une 
importance particuliere, est d'autant plus compliquee que les pays faisant pa.rtie des diverses orga-
nisations coordonnees ne sont pas les memes dans chaque cas et que certains d'entre eux hesitant a 
adopter des reglements applica.bles a des organisations dont ils ne sont pas membres. Cette conside-
ration vaut a.ussi, na.turellement, pour !'harmonisation des statuts des organisations coordonnees avec 
oolui des Communautes. Il fa.ut egalement tenir compte du fait que certaines organisations coordon-
nees ont pour membres des pays non europeens. 
::3. Cependant, des propositions tendant a a.meliorer dans le sens d'une plus gra.nde equite l'indem-
nisa.tion pour perte d'emploi seront vra.isembla.blement soumises d'ici quelques mois au Comite de 
coordination des experts budgeta.ires des gouvemements. 
Des propositions visant a ameliorer le regime du Fonds de prevoyance ont ete examinees dans 
le cadre du Comite permanent des secreta.ires generaux, qui a decide qu'il fallait, a.va.nt de poursuivre 
l'exa.men de la question, attendre de connaitre ce qui a.dviendrait de la proposition separee que 
l'O.C.D.E. a soumise au Comite executif de son conseil a ce sujet. 
4. Le Conseil a accueilli avec interet la suggestion de l'Assembtee concernant l'etude du probleme 
de !'harmonisation des conditions de deta.chement des fonctionna.ires nationaux. Il se propose de 01·eer 
A cet effet un groupe de travail special qui etudiera. la question a partir de recherches deja en cours 
sur les usages des pays membres en la matiere. 
5. Le Conseil est conscient des problemes que posent a.ctuellement les anomalies exista.ntes dans 
les remunerations des fonctionnaires hors grade et il a. decide de cr~r ~ groupe d'experts charge 
d'exa.miner la. situation. 
1. Commqniqu.oo a l'Asllemblee le HI :ami l97l. 
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QUESTIONS PUT BY MR. SCOTT-HOPKINS 
TO MR. GEOFFREY RIPPON 1 
APPENDIX V 
Mr. SCOTT-HOPKINS (United Kingdom). - I refer Mr. Rippon to the reply of the Council 
to Recommendation 200. I congratulate him on that reply. It is most important that the WEU 
Council has taken the initiative with the understanding of the need for organisations to create a 
committee of experts, but has he assured the Assembly that the calibre of experts will be of the highest 
possible degree to go into these particular issues 1 Would he not agree it would be regrettable if the 
decisions reached within the Council of WEU were to be modified when the other Councils' replies 
eventually come in 1 May I urge that the Council members of WEU when meeting Councils of other 
co-ordinating organisations should retain their original positions. It is to be hoped that the study to 
be taken by the experts will be completed in a short space of time, before Christmas one hopes, 
and could he keep the Assembly informed as to what progress is made and how their discussions are 
going 1 
Mr. RIPPON (Chancellor of the Duchy of Lancaster of the United Kingdom). - I have seen the 
references in the report and I have seen what has been said about Recommendation 200. I agree with 
Mr. Scott-Hopkins that it is important to have the best experts we can have and to get on with the job 
as quickly as possible. The Chairman, Sir Alec Douglas-Rome, has written to the other organisations- the 
Council of Europe, OECD, ESRO and ELDO, proposing on behalf of Western European Union a study of 
the staffing structures and conditions of service in all these organisations. The Council believes that it is 
important to harmonise the staffing conditions and we hope the other organisations will agree to what 
we propose. I am not prejudging their reaction but we have taken the initiative in this matter and 
must now await the replies before pursuing this further. I agree that this study should be completed 
as soon as possible and that we should deal urgently with such matters as indemnity for loss of 
office and matters of that kind which ha.ve been ca.using concern. 
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M. SCOTT-HOPKINS (Royaume-Uni) (Traduction). - Je rappelle a M. Rippon la reponse du 
Conseil a la Recommandation no 200, dont je le felicite. Il est tres important que le Conseil de 
l'U.E.O. ait compris les besoins des organisations et ait pris !'initiative de creer un comite d'experts, 
mais a-t-il donne I' assurance a I' Assemblee que le niveau des experts sera aussi eleve que I' exigent 
les questions posees 1 N'admet-il pas qu'il serait regrettable d'avoir a modifier les decisions prises par 
le Conseil de l'U.E.O. lorsque arriveront les reponses des autres conseils 1 Puis-je insister pour que 
les membres du Conseil de l'U.E.O., lors de leurs reunions avec les conseils des autres organisations 
de coordination, s'en tiennent a leur attitude initiale 1 Il faut esperer que l'etude qu'entreprendront 
les experts sera terminee rapidement, si possible avant Noel. Les ministres pourront-ils tenir I' Assem-
blee au courant de !'evolution des discussions et des progres realises 1 
M. RIPPON (Ohancelier du Duche de Lancastre du Royaume-Uni) (Traduction). - J'ai lu ce 
que dit le rapport a ce sujet ainsi que les commentaires sur la Recommandation n° 200. J'estime, 
comme M. Scott-Hopkins, qu'il importe de nous attacher les meilleurs experts et d'entreprendre cette 
etude des que possible. Le President, Sir Alec Douglas-Rome, a ecrit aux autres organisations - le 
Conseil de !'Europe, l'O.C.D.E., le C.E.R.S. et le C.E.C.L.E.S. - pour leur proposer, au nom de !'Union 
de l'Europe Occidentale, d'analyser leurs structures de personnel et leurs conditions de fonctionnement. Le 
Conseil est d'avis qu'il importe d'harmoniser les conditions du personnel et nous esperons que les 
autres organisations approuveront notre proposition. Je ne puis prejuger de leurs reactions, mais c'est 
nous qui avons pris !'initiative en ce domaine et il faut que nous attendions les reponses avant de la 
poursuivre. Je suis tout a. fait d'accord pour estimer que cette etude devrait etre terminee aussi 
rapidement que possible et que nous devrions nous pencher d'urgence sur les indemnites de perte 
d'emploi et autres problemes qui sont cause de preoccupations. 
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Exchange of correspondence 
26th July 1971 
Dear Secretary-General, 
The Committee on Budgetary Affairs and Administration will meet at the end of September and 
at this meeting members will consider the opinion on the budget of the ministerial organs for 1971. I have 
again been appointed Rapporteur and my report will be tabled in the Assembly at its November session. 
The Council's reply to Recommendation 200, tabled in the Assembly last November, was commu-
nicated on 18th May 1971. In order to enable me to draft my report, I should be grateful if you could send 
me a progress report on the various questions raised in this reply. 
For your information, I enclose copies of reports tabled on the opinion on the budget of the ministerial 
organs for the years 1968, 1969 and 1970, from which you will see, in particular, that the problems of the 
indemnity for loss of job and of the improvement of the provident fund system have been raised in 
three successive years, without any solution having so far been found. 
l l(!hould appreciate any further informa.tion you may be in a position to give me. 
His Excellency Mr. Georges Heisbourg, 
Secretary-General of Western European Union, 
9, Grosvenor Place, 
London, S. W. l 




28th July 1971 
In the absence on leave of the Secretary-General, I thank you for your letter of 26th July sent to 
him in your capa.city as Rapporteur of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
We are, of course, pleased to provide any information we can which will help you to follow progress, 
and attached is a preliminary view of the situation as it appears to us from the recent activities of the Com-
mittee of Secretaries-Genera.! and the Co-ordinating Committee. 
At this stage of the year both bodies are primarily occupied with the problems of the general review 
of saJaries which you may recall has to be made exceptionally for implementation from lst January 1972. 
Normally such an exceroise takes place only every four years. 
We are, nevertheless, pressing on with the longer term problems to which you refer. I should stress 
t~~ th~Ml involve all ~h@ C9·0rdinated organisations. 
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ANNEXE VI 
Echange de correspondance 
26 juillet 1971 
Monsieur le Secretaire general, 
La Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration tiendra, fin septembre, une reunion 
au cours de laquelle elle examinera !'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1971. J'ai ete reconduit dans roes fonctions de rapporteur et mon rapport sera soumis al'AssembJee 
a la session de novembre. 
La reponse du Conseil a la Recommandation n° 200, soumise a l'AssembJee en novembre dernier, 
a ete communiquee le 18 mai 1971. Pour me permettre de rediger mon rapport, je vous serais tres oblige 
de bien vouloir me faire pa.rvenir un rapport faisant le point des diverses questions soulevees dans cette 
reponse. 
Pour votre information, je vous fais parvenir ci-joint un exemplaire des rapports qui ont ete presentes 
ace sujet pour les exercices financiers 1968, 1969 et 1970; ils vous montreront notamment que les questions 
de l'indemnite de perte d'emploi et de !'amelioration du systeme du Fonds de prevoyance ont ete soulevees 
au cours de ces trois annees sans qu'une solution ait encore ete trouvee. 
Je vous serais tres reconnaissant de toute information suppJementaire que vous seriez a meme de me 
communiquer. 
Je vous prie d'a.greer, Monsieur le Secretaire general, !'assurance de ma ha.ute consideration. 
Son Excellence Monsieur Georges Heisbourg, 
Secreta.ire general de !'Union de !'Europe Occidentale, 
9, Grosvenor Place, 
Londres, S. W. 1 
Monsieur le Rapporteur, 
James Scott-Hopkins 
Rapporteur 
28 juillet 1971 
Le Secreta.ire general eta.nt a.ctuellement en conge, je vous remercie de la. lettre que vous lui avez 
adressee le 26 juillet en votre qualite de rapporteur de la Commission des Affaires budgetaires et de !'Admi-
nistration. 
Nons serons, na.turellement, heureux de vous fournir tons les renseignements que nons pourrons 
pour vous permettre de suivre les progres de la question. Vous trouverez ci-joint notre premiere appreciation 
de la. situation d'apres les recentes activites du Comite des Secretaires generaux et du Comite de coordi-
nation. 
En ce moment, ces deux orga.nes s'occupent essentiellement de la revision generale des sa.la.ires a la.-
quelle, vous vous le rappellerez, il convient de proceder exceptionnellement pour qu'elle prenne effet au 
1 er janvier 1972. Norma.lement, elle n'a lieu que tons les quatre ans. 
Nons a.ctivons neanmoins nos trava.ux sur les questions a plus long terme que vous evoquez et qui 
interessent, je dois le souligner, toutes les organisations coordonnees. 
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While there will be inevitably now a. pause in the future evolution of the studies, it may prove worth 
while to pick up the threads again in the autumn and, a.t any rate, before the Assembly meeting in 
November. 
James Scott-Hopkins, Esq., M. P., 
Assembly of Western European Union1 
43, avenue du President Wil&on, 
Paris XVIe. . 
Annex 
Yours sincerely, 
P. B. Fra.ser 
Assistant Secretary -General 
28th July 1971 
1. The proposals of the WEU Council to set up a committee of experts to review staffing structures 
and conditions are at present being considered by the other co-ordinated organisations. Owing to varying 
schedules and time-tables, and, in particular, the timing of the meetings of the respective Councils with 
whom a final decision must rest, it seems unlikely that the replies of certain organisations will be received 
before the end of October. 
2. · The proposals of the Secretaries-General of the co-ordinated organisations for a more equitable 
indemnity for loss of job have been notified to the respective Councils and are being passed to the Co-ordi-
nating Committee of Government Budget Experts which is expected to consider them at a. meeting in the 
course of September. It is to be hoped that any results of these discussions will be available to the Assembly 
before its November session. 
3. Since it appears that no common solution to the problem of the provident fund can be agreed bet-
ween the co-ordinated organisations in the immediate future, the Standing Committee of Secretaries-General 
has decided to defer further discussion of this question until after the general review of salaries which the 
Secretaries-General are currently conducting, to take effect from 1st January 1972. It is further to be noted 
that the whole problem of retirement benefits is one which the WEU Council have proposed should be 
entrusted to the committee of experts on staffing structures and conditions, referred to in paragraph 1 
above. 
4. The necessary preliminary work in collecting material on the secondment of national officials has 
now been completed. With this material in hand, the Council will probably consider, at an early meeting 
after the summer recess, the setting-up of a special working group, as indicated in paragraph 4 of the 
Council's reply to Recommendation 200. 
5. The expert group set up by the Council to examine the remuneration ofWEU hors grade officials has 
completed it• report and recommendations which have now bEX)Il forwarq~ ~o the ~v.noil. It is hoped 
these recommendations will be finally approved in the next few '\'I'll~~: 
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Bien qu'une pause doive inevitablement intervenir maintenant dans !'evolution future des etudes, 
il pourrait s'averer utile de reprendre ces questions a l'automne et, en tout cas, avant la session de novembre 
de l' Assemblee. ' 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Rapporteur, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur James Scott-Hopkins, M. P., 
Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale 
43, avenue du President Wilson, 
Paris (16e) 
Annexe 
P. B. Fraser 
Secretaire general adjoint 
~8 juillet 1971 
1. Les propositions du Conseil de l'U.E.O. visant a creer un comite d'experts charge d'examiner les 
structures et les statuts du personnel sont actuellement a l'etude des autres organisations coordonnees. 
Etant donne la diversite des programmes et des calendriers et, notamment la date des reunions des divers 
Conseils dont dependra la decision definitive, il parait peu probable que les reponses de certaines orga.ni- · 
sations soient resmes avant la fin d'octobre. 
2. Les propositions des Secretaires generaux des organisations coordonnees tendant a ameliorer dans 
le sens d'une plus grande equite l'indemnite pour perte d'emploi ont ete communiquees aux divers conseils 
et sont actuellement soumises au Comite de coordination des experts budgetaires des gouvemements qui 
doit les examiner lors d'une reunion dans le courant de septembre. Il convient d'esperer que l'Assemblee · 
aura connaissance des resultats de cet examen avant sa session de novembre. 
3. Les organisations coordonnees ne pouvant s'entendre, semble-t-il, dans l'immediat sur une solution 
commune de la question du Fonds de prevoyance, le Comite permanent des secretaires generaux a decide'· 
d'attendre pour examiner cette question que la revision generale des salaires a laquelle procedent actuelle-
ment les Secretaires generaux, et qui prendra effet au 1 er janvier 1972, soit terminee. Il convient de noter· 
en outre que !'ensemble du probleme des retraites figure au nombre des questions que le Conseil de l'U.E.O. 
a propose de confier au comite d'experts charge d'examiner les structures et les statuts du personnel dont 
il est question au paragra.phe 1 ci-dessus. 
4. Les trava.ux prelimina.ires necessaires pour reunir la. documentation concema.nt le detachement 
des fonctionnaires nationaux viennent de se terminer. Cette documentation permettra proba.blement au 
Conseil d'examiner, lors d'une reunion qui se tiendra. immediatement apres les vacances, la creation d'un 
groupe de travail special comme i1 est indique a.u pa.ra.graphe 4 de la reponse du Conseil a la Recomma.ndation 
no 200. 
5. Le groupe d'experts cree par le Conseil pour etudier les remunerations des fonctionnaires hors grade 
de l'U.E.O. a. termine son rapport et fait des recomma.ndations qui ont ete transmises a.u Conseil. 11 convient 
d'!3,Speror que ces recomma.ndations seront tinalement a.doptees a,-q oours des prochaines &eJll~ines. 
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20th October 1971 
Sir, 
At its meeting on 29th September 1971, the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
deplored the slowness of progress in the study of problems relating to the European civil service and 
keenly regretted that no action had yet been taken on the proposals contained in Recommendation 200, 
adopted by the Assembly on 17th November 1970. It considered that if there was no early prospect of 
a solution to these problems it would have to ask the Assembly to show its dissatisfaction. 
At the unanimous request of the Committee, Mr. Berthet, Chairman of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, asked me to write to you in this sense. I should be most grateful if you 
would convey these views to the members of the Council. 
It is my hope that the Council will invite the competent bodies to speed up their work in order 
to find a solution to the abovementioned problems without delay. The Council's efforts to this end will 
certainly help to consolidate the excellent state of relations between the Council and the Assembly. 
The Chairman-in-Office 
of the Council of Western European Union, 
9, Grosvenor Place, 
London, S. W. 1 
Dear Mr. President, 
I have too honout' to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Georges Housia.ux 
Pr-esident of the Assembly 
29th November 1971 
As Chairman-in-Office of the Council of Ministers of WEU, I have the honour to inform 
you that the Council's attention has been drawn to your letter of 20th October 1971 in which you 
inform me of the views of the Committee on Budgetary Affairs and Administration regarding action 
taken by the Council to deal with the problems of the European civil service and to implement 
Recommendation 200. 
Contrary to the Committee's views, the Council believe that progress has been real and encouraging. 
They would remind the Committee that in their reply of 13th May 1971 to Recommendation 200 
they indicated action already taken, or foreseen at that time, to solve the problems raised. Since then 
further steps have been taken by either the Council or the Secretary-General's representatives within 
the co-ordinated framework. 
Action taken in the past five months may be summarised as follows : 
1. The WEU Council forwarded on 20th May last to the five other co-ordinated organisations proposals, 
including draft terms of reference (see Annex), for the creation of a committee of experts on th~ 
staffing structures and conditions in the co-ordinated orga.~tiona. 
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20 octobre 1971 
Monsieur le President, 
Lors de la reunion qu'elle a tenue le 29 septembre demier, la Commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration a deplore la lenteur avec la.quelle il est procede 8. l'examen des problemes de la. 
fonction publique europeenne et a vivement regrette qu'aucune suite n'ait jusqu'a present ete donnee 
a.ux propositions presentees par l'Assembiee dans sa Recomma.ndation n° 200, adoptee 8. la seance du 
17 novembre 1970. Elle a. estime que si aucune perspective d'une solution de ces problemes n'apparaissa.it 
procha.inement, elle se verrait dans l'obliga.tion d'inviter l'Assembiee a ma.rquer son mecontentement 
sous une forme quelconque. 
M. Berthet, President de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration, m'a prie, 
a la. dema.nde de la commission unanime, de vous tra.nsmettre cette communication. Je vous sera.is tres 
reconnaissa.nt si vous vouliez bien en faire part aux membres du Conseil. 
Je ne peux que formuler l'espoir que le Conseil invitera les organismes competents 8. acceierer 
leurs travaux afin que les problemes evoques trouvent une solution rapide. Les efforts que le Conseil 
voudra bien deployer dans ce sens ne manqueront pas de contribuer 8. l'affermissement des excellentes 
relations qu'entretiennent le Conseil et l'Assemblee. 
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma haute consideration. 
Monsieur le President en exercice 
du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
9, Grosvenor Place, 
Londres, S. W. 1 
Monsieur le President, 
Georges Housia.ux 
President de l'Assemblee 
29 novembre 1971 
En ma qualite de President en exercice du Conseil des Ministres de l'U.E.O., j'ai l'honneur 
de vous faire savoir que !'attention du Conseil a ete attiree sur votre lettre du 20 octobre 1971, 
par laquelle vous me faites part des vues de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Admi-
nistration sur les mesures prises par le Conseil pour resoudre les problemes de la fonction publique 
europeenne et mettre en oouvre la Recommandation no 200. 
Contrairement a la. commission, le Conseil estime que les progres accomplis sont positifs et encou-
ra.geants. 
Le Conseil rappelle que, dans sa reponse du 13 mai 1971 8. la Recommandation n° 200, il indiquait 
l'action deja entreprise, ou prevue a l'epoque, pour resoudre les problemes poses. Depuis lors, de nouvelles 
initiatives ont ete prises, soit par le Conseil, soit par les representants du Secretaire general agissa.nt 
dans le cadre des organisations coordonnees. 
L'action entreprise durant les cinq derniers mois peut se resumer comme suit : 
1. Le 20 mai demier, le Conseil de l'U.E.O. a transmis aux cinq a.utres organisations coordonnees 
des propositions, comprena.nt notamment un projet de mandat (voir annexe), en vue de la creation 
d'un Comite d'experts sur les statuts du personnel et les structures des organisations coordonnees, 
· Molt'Mf!:NT Mi Al>t>ENDIX Vl 
Since that time these proposals have been under active consideration by the Secretaries-General 
of the other interested organisations and the Secretary-General of WEU kept the Council informed 
of these developments. Members of the Committee on Budgetary Affairs and Administration will 
appreciate that WEU as such has no say in the order of business of the other Councils whose 
membership varies considerably from its own. Individual WEU member governments have, 
however, pressed for an early consideration of this matter by the other Councils. It is, therefore, 
only when all the Councils of the other organisations have stated their position that the final 
decision to set up a committee of experts can be taken. 
2. Member governments of WEU hope for their part that the recommendations of the committee 
of experts will go a long way towards forming the basis of an acceptable statute for a European 
civil service and they will make every effort to this end. 
3. The proposals of the Secretaries-General for a more equitable indemnity for loss of job were 
submitted to the Councils of the co-ordinated organisations (on 13th July 1971 in the WEU Council). 
They were referred subsequently for expert advice to the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts. This Committee conducted a preliminary examination of these proposals in mid-
September last; as an outcome of this meeting they asked for additional information, which has 
since been supplied, to assist them in their discussions which are now in progress. In a letter dated 
19th October 1971 to the Co-ordinating Committee the Secretaries-General stated: 
" ... We have noted with satisfaction that the Co-ordinating Committee, acceding to our request, 
have begun an advance study of our proposals for a reform of the indemnity for loss of job. 
As you know, we attach capital importance to this reform and hope that, despite the extra 
work entailed by the general review, it can be brought rapidly to a successful conclusion." 
4. As regards improvement of the Provident Fund, the result of the study undertaken in OECD, 
referred to in the Council's reply to Recommendation 200, is not yet known. Nevertheless, 
the draft terms of reference of the committee of experts, proposed by the WEU Council to the 
other co-ordinated organisations, do include a complete review of the whole problem of retirement 
benefits for staff. 
5. With regard to the Assembly's suggestion that the possibility of harmonising the conditions foi 
secondment of national officials to the co-ordinated organisations be studied, the Council have, 
on the basis of a questionnaire submitted to member countries, gathered comprehensive information 
about the respective national procedures governing secondment. A preliminary analysis of this 
information reveals the existence of a wide divergence in national procedures and practice. The 
Council have now decided to set up an expert group to study the problem further. 
6. The Council have now adopted the proposals of the expert group set up to examine the problems 
related to the remuneration of hors grade officials and have thereby fully met the Assembly's 
recommendation on this issue. 
The Council would be grateful if you would pass this information to the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and trust that it will, as indicated in your letter, contribute towards a further 
improvement of relations between the Council and the Assembly. 
Mr. Georges Housiaux 
President of the Assembly 
of Western European Union 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Maurice Schumann 
Chairman-in-Office of the 
Council of Western European Union 
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Ces propositions sont activement examinees par les Secretaires generaux des a.utres organisations 
intel'e88ees, et le Secreta.ire general de l'U.E.O. a tenu le Conseil au courant de la situation. Les 
membres de la Commission des Affaires budgeta.ires et de 1' Administration comprendront que 
l'U.E.O. ne peut ordonner le calendrier des autres Conseils, dont la composition differe d'ailleurs 
considerahlement de la sienne. Neanmoins, les gouvernements membres de l'U.E.O. ont insiste 
individuellement pour que cette question soit examinee par les autres Conseils dans les meilleurs 
delais. Ce n'est que lorsque tous les Conseils des organisations coordonnees auront arrete leur 
position que pourra etre prise la decision definitive de creer un comite d'experts. 
2. Les gouvemements membres de l'U.E.O., pour lour part, esperent que les recommandations du 
Comite d'experts contribueront efficacement a jeter les bases d'un sta.tut de la fonction publique 
europeenne acceptable, et i1s feront tout en lour pouvoir pour parvenir a cette fin. 
3. Les propositions des Secreta.ires generaux visant 8. ameliorer l'indemnite de perte d'emploi ont 
ete presentees aux Conseils des organisations coordonnees (le 13 juillet, en ce qui conceme le Conseil 
de l'U.E.O.). Elles ont ensuite ete soumises pour avis au Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvemements. Celui-ci s'est livre 8. un premier examen 8, la mi-septembre; il a demande, 
et re~m, des renseignements complementaires pour l'aider dans !'etude de ces propositions, laquelle 
se poursuit actuellement. Dans une lettre du 19 octobre 1971 adressee au Comite de coordination, 
les Secretaires generaux declaraient : 
« ... Nous avons consta.te avec satisfaction que le Comite de coordination, deferant a notre 
demande, avait aborde par anticipation l'examen de nos propositions relatives a. la reforme 
de l'indemnite de perte d'emploi. Nous a.ttachons, comme vous le savez, uno importance 
ca.pita.le a. cette reforme et nous esperons que ma.lgre le surcroit de travail impose par la 
revision generale, elle pourra. etre rapidement menee a, bien. » 
4. En ce qui conceme !'amelioration du Fonds de prevoyance, on ne conna.it pas encore le resulta.t 
de !'etude entreprise par l'O.C.D.E., dont il a. ete fait etat da.ns la reponse 8. la Recomma.ndation 
n° 200. Quoi qu'il en soit, le projet de ma.ndat du Comite d'experts soumis par le Conseil de l'U.E.O. 
aux a.utres organisations coordonnees comprend le reexa.men d'ensemble de la. question des retraites 
du personnel. 
5. Pour ce qui est de !'etude de l'ha.rmonisa.tion des conditions de deta.ohement des fonotionna.ires 
na.tiona.ux aupres des organisations coordonnees, le Conseil a, sur la ba.se d'un questionnaire adresse 
aux pays membres, oonstitue une documentation deta.illee sur les moda.lites de deta.chement en 
vigueur da.ns les divers pays. Uno premiere analyse des renseignements reoueillis a revele !'existence 
d'importa.ntes divergences da.ns les procedures et usages nationa.ux. Le Conseil a decide de charger 
un groupe d'experts d'examiner le probleme plus a, fond. 
6. Le Conseil a maintenant adopte les propositions du Groupe d'experts cre6 pour examiner les pro· 
blemes relatifs a la remuneration des fonctionnaires hors grade, satisfa.isa.nt ainsi a la. recomma.ndation 
de 1' Assemblee sur ce point. 
Le Conseil vous sa.ura.it gre de bien vouloir communiquer ces renseignements il. la Commission des 
Affa.ires budgetaires et de l' Administration, et il espere, comme vous le dites dans votre lettre, contrihuer 
ainsi 8. ameliorer encore les relations entre le Conseil et l' Allsemblee. 
Veuillez a.greer, Monsieur le President, les a.ssura.nces de ma tres haute consideration, 
Monsieur Housiaux 
President de l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale 
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Annex 
Draft terms of reference for the Committee of Experts 
"To consider and compare the staffing structures and conditions in the co-ordinated organisations 
and to formulate, as necessary, any proposals suggested by this study. 
To this end, in particular : 
- to determine whether comparable duties and responsibilities are reflected by a. comparable grading 
structure; 
- to make a detailed study of the various types of posts ; 
- to distinguish, if necessary, those which by their nature may be regarded as permanent and those 
which may be regarded as temporary; 
- to consider the possibility of according to the former a status appropriate to their permanence 
and of applying to the second a contractual status allowing the greatest possible flexibility; 
- to consider whether a certain proportion of such contractual posts should be reserved for officials 
who are permanent civil servants in member countries of the organisations and seconded for a 
limited period only ; 
- to consider more particularly the situation of "permanent" officials, and especially those with 
long service, with a. view to proposing measures designed to ensure them satisfactory career 
prospects. To this end, to propose changes which might be made in the existing rules governing 
promotion; 
- to study ways of facilitating transfers between organisations without loss of acquired rights; 
- to take full account of the current study by the Secretaries-General of the scope for granting 
indemnities for loss of job to staff whose contracts were terminated ; 
- to study whether a. common pensions system and a common pension fund might be established 
for all the co-ordinated organisations. 
On completion of its work, the Committee would submit its report to the Chairmen-in-Office of the 
six Councils. It might also consider means of co-ordinating, in agreement with the organisations, the imple· 
mentation of its recommendations." 
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Annexe 
Projet de mandat a donner au Oomite d' experts 
«Examiner et comparer les structures et les statuts du personnel des organisations coordonnees 
et formuler, le cas echeant, les propositions qui decouleront de cette etude. 
A cet effet, notamment : 
- verifier s'il existe bien un echelonnement comparable des grades pour des fonctions et des res-
ponsabilites comparables ; 
- proceder a une etude approfondie des diverses sortes d'emplois; 
- distinguer, s'il y a lieu, d'une part ceux qui, par nature, peuvent etre consideres comme perma-
nents, et, d'autre part, ceux qui presentent un caractere temporaire; 
- examiner l'eventualite de doter les premiers d'un statut qui corresponde a la stabilite de fait de 
ces emplois, et d'appliquer, pour les seconds, un regime contractuel permettant la plus grande 
souplesse; 
- examiner si un certain pourcentage de ces emplois contractuels devrait etre reserve a des agents 
appartenant a la fonction publique nationale des pays membres de !'organisation et detaches 
seulement pour un temps limite; 
- etudier plus particulierement la situation des agents « permanents », notamment de ceux qui sont 
en fonctions depuis de nombreuses annees, afin de proposer les mesures propres a leur assurer 
un deroulement de carriere satisfaisant. Preciser a cet effet les modifications qui pourraient etre 
apportees aux regles d'avancement actuellement en vigueur ; 
- etudier les moyens de faciliter les transferts de personnel entre organisations sans prejudice des 
droits acquis ; 
- tenir plein compte de l'etude actuellement entreprise par les Secretaires generaux de la question 
de l'indemnisation des agents en cas de perte d'emploi; 
- etudier si un regime de retraite commun et une caisse de retraites commune pourraient etre ins-
titues pour !'ensemble des organisations coordonnees. 
Au terme de ses travaux, le Comite soumettrait un rapport aux presidents en exercice des six Conseils. 
11 pourrait egalement examiner les moyens de coordonner, en accord avec les organisations, la mise en vigueur 
de ses recomma.ndations 11. 
231 
DOCUMENT 561 APPENDIX VII 
APPENDIX VII 
Questions put in national parliaments by members of the 
Assembly on Recommendation 200 and replies received 
Belgium 
Questions put by Mr. Delforge 
1. In Recommendations 173, 188 and 200, the 
Assembly of Western European Union asked for 
certain improvements to be made to the situation 
of its officials and those of the other co-ordinated 
organisations. In the WEU Council's replies and 
the speech by Mr. Rippon to the Assembly on 
16th June 1971, it was stated that careful 
preparatory work was at present being carried 
out. 
Will the Belgian Government do its utmost 
to ensure that final agreement is reached on 
these rules which have been under consideration 
since 19591 
2. A study of the problem of harmonising the 
conditions for seconding national officials has 
been undertaken in the framework of WEU at 
the request of the Council of Ministers. 
Can the Minister tell me what stage has been 
reached in this work ? 
3. Can the Minister inform me of the results 
of the study carried out by the independent com-
mittee of experts on the staff structures and 
statutes of the co-ordinated organisations? 
When will these results be published ? 
Replies by Mr. Harmel, Minister for Foreign 
Affairs 
1. The Belgian Government, which is aware of 
the need to make certain improvements in the 
situation of officials of WEU and the other 
co-ordinated organisations and anxious to 
encourage any measure likely to lead to the 
establishment of a general statute for the Euro-
pean civil service, will not fail to play its full 
part in the current work, aimed at remedying 
certain inadequacies or inequalities. 
2. With regard to the harmonisation of condi-
tions for seconding national officials to the inter-
national organisations, as a first stage of the 
study in question, each member State has just 
replied to the questionnaire of the WEU 
Secretariat-General, giving full details regarding 
procedure for seconding officials. 
3. The honourable member will be informed 
of the results of the study being made by the 
committee of experts on staff structures and 
statutes in the co-ordinated organisations. 
It is, however, difficult to say at present 
exactly when the recommendations to be made to 
governments will be published. The work is very 
complex, as was already pointed out in the WEU 
Council's reply to Recommendation 200 of the 
WEU Assembly. 
France 
Questions put by Mr. de Montesquiou 
1. To remind the Minister for Foreign Affairs 
that at the request of the Council of Ministers 
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Replies by Mr. Schumann, Minister for Foreign 
Affairs 
1. The honourable member is informed that 
the question of organising the conditions in 
ANNEXE VII DOCUMENT 561 
ANNEXE VII 
Questions posees dans les parlements nationaux par des 
membres de l' Assemblee sur la Recommandation n° 200 et reponses refues 
Belgique 
Questions posees par M. Delforge 
1. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale a demande, dans ses Recommandations 
nos 173, 188 et 200, certaines ameliorations de la 
situation des fonctionnaires de cette institution 
ainsi que des autres organisations coordonnees. 
Le Conseil de l'U.E.O. dans ses reponses, et le 
1\Iinistre Rippon, dans la declaration qu'il a faite 
devant l'Assemblee le 16 juin 1971, ont precise 
que les travaux preparatoires etaient actuelle-
ment menes avec diligence. 
Est-ce que le gouvernement beige voudra, 
pour sa part, faire tout son possible pour que 
l'on parvienne a une formulation definitive de 
ces reglements qui restent sur le chantier de-
puis 19591 
2. Dans le cadre de l'U.E.O. et a la demande 
du Conseil des Ministres, une etude du probleme 
de 1 'harmonisation des conditions de detache-
ment des fonctionnaires nationaux a ete entre-
prise. 
M. le 1\finistre peut-il m'indiquer a quel 
stade se trouve cette etude ? 
3. M. le Ministre pourra-t-il m'informer des 
resultats de l'examen par le Comite d'experts 
independants des structures et des statuts du 
personnel des organisations coordonnees? 
Quand seront-ils publies? 
Reponses de M. Harmel, Ministre des affaires 
etrangeres 
1. Le gouvernement beige, conscient de la neces-
site d'apporter certaines ameliorations a la situa-
tion des fonctionnaires de l'U.E.O. et de ceux 
des autres organisations coordonnees, desireux 
d'autre part de favoriser toute mesure pouvant 
mener a !'elaboration d'un statut general de la 
fonction publique europeenne, ne manquera pas 
de fournir sa pleine contribution aux travaux en 
cours, dont l'objet est de corriger certaines in-
suffisances ou inegalites. 
2. En ce qui concerne 1 'harmonisation des 
conditions de detachement des fonctionnaires na-
tionaux mis a la disposition des organisations 
internationales, chaque Etat membre vient, dans 
une premiere phase de l'etude entreprise, d'adres-
ser au Secretariat general de l'U.E.O., en reponse 
a son questionnaire, une documentation complete 
sur le regime de detachement de ses fonction-
naires. 
3. L'honorable membre sera informe des resul-
tats de l'examen par le Comite d'experts des 
structures et des statuts du personnel des organi-
sations coordonnees. 
Il est toutefois difficile de preciser, en ce 
moment, l'epoque a laquelle pourraient etre pu-
bliees les recommandations dont seront saisis les 
gouvernements ; il s'agit de travaux d'une grande 
complexite, comme l'a fait remarquer deja la 
reponse du Conseil de l'U.E.O. a la Recommanda-
tion no 200 de l'Assemblee de l'U.E.O. 
France 
Questions posees par M. de Montesquiou 
1. M. de Montesquiou rappelle a M. le Ministre 
des affaires etrangeres que, dans le cadre de 
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Reponses de M. Schumann, Ministre des affaires 
etrangeres 
1. Il est fait connaitre a l'honorable parlemen-
taire que la question de !'organisation des condi-
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a study is being carried out in the framework of 
WEU on the rules governing the secondment of 
national officials and to ask what stage this study 
has reached. 
2. To ask the Minister for Foreign Affairs if 
he can give details of the results of the study 
undertaken by a committee of independent 
experts on the structure and staff rules of the 
co-ordinated organisations (OECD, ELDO, 
ESRO and the Council of Europe) and when the 
conclusions of this study will be published. 
3. To inform the Minister for Foreign Affairs 
that in Recommendations 173, 188 and 200 the 
WEU Assembly advocated that certain improve-
ments be made in the status of officials of WEU 
and of the other co-ordinated organisations 
(OECD, Council of Europe, ELDO and ESRO). 
In the replies of the WEU Council and Mr. 
Rippon's speech to the Assembly on 16th June 
1971, it was specified that serious preparatory 
work on measures to be taken with a view to 
making these improvements was in progress. To 
ask whether the French Government is consider-
ing taking steps to ensure a final settlement of 




which national officials are seconded was con-
sidered by the WEU Council on 17th March 1971, 
and it asked the Secretary-General of WEU to 
study the matter. On 20th July 1971, this senior 
international official was able to circulate the 
replies which he had just received from the 
various member countries. After an interruption 
due to the holidays, at the next meeting of the 
Council, held on 15th September 1971, the 
Secretary-General recalled the background to the 
question and stated that he would submit a draft 
at the next meeting on 5th October 1971 setting 
out the terms of reference of a working group 
of experts formed to analyse the study of this 
difficult question since it had already been con-
sidered without any appreciable result in other 
European forums. 
2. The honourable member is informed that 
the actual principle of setting up a committee of 
independent experts to study staff structures and 
statutes in the co-ordinated organisations (which 
also include NATO and WEU) has so far been 
definitely adopted only by the WEU Council. 
However, present consultations between the 
secretaries-general of the other co-ordinated 
organisations seem to show that the councils of 
all these organisations might be able to reach 
final agreement by the end of this year, so that 
the actual work of the group of experts could 
start during the first quarter of 1972. It would 
therefore probably be optimistic to hope that the 
group might complete its work before the end 
of next year. 
3. The honourable member is informed that 
the most important measures to be taken concern-
ing the improvements in question will be decided 
on by the committee of experts referred to in 
question 19873 ; this question is therefore linked 
to the previous one. The principle of setting up 
a committee of independent experts was adopted 
with the unanimous agreement of our partners, 
but after the usual discussions of course, as a 
result of action taken by our Ambassador in 
London - the permanent representative to WEU 
- on instructions from the French Government. 
My Ministry will ensure that this action is fol-
lowed through and will thus lead at the appro-
priate time to the reshaping of several of the 
main European organisations. 
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l'U.E.O. et a la demande du Conseil des Ministres, 
une etude a ete entreprise concernant le probleme 
de !'organisation des conditions de detachement 
des fonctionnaires nationaux. Il lui demande s'il 
peut indiquer a quel stac.le en est actuellement 
cette etude. 
2. 1\I. de Montesquiou demande a M. le Ministre 
des affaires etrangeres s'il peut donner des pre-
cisions sur les resultats de l'examen auquel a 
procede un comite d'experts independants au 
sujet des structures et des statuts du personnel 
des organisations coordonnees (O.C.D.E., ELDO, 
ESRO et Conseil de l'Europe) et sur la date a 
laquelle les conclusions de cette etude seront 
publiees. 
3. M. de Montesquiou expose a M. le Ministre 
des affaires etrangeres que, dans ses Recomman-
dations no• 173, 188 et 200, l'Assemblee de 
l'U.E.O. a preconise que certaines ameliorations 
soient apportees a la situation des fonctionnaires 
de cette institution, ainsi qu'a des fonctionnaires 
des organisations coordonnees (O.C.D.E., Conseil 
de l'Europe, ELDO et ESRO). Dans les reponses 
du Conseil de l'U.E.O. et dans la declaration 
faite par M. le Ministre Rippon devant l'Assem-
blee le 16 juin 1971, il est precise que les travaux 
preparatoires concernant les mesures a prendre 
pour realiser ces ameliorations sont actuellement 
menes avec diligence. Il lui demande si le gou-
vernement fran<_;ais n'envisage pas d'entreprendre 
une action en vue d'obtenir un reglement definitif 
de ce probleme qui est a l'etude depuis 1959. 
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tions de detachement des fonctionnaires natio-
naux a ete examinee le 17 mars 1971 par le 
Conseil de l'U.E.O. qui a charge le Secretaire 
general de cette organisation d'etudier la ques-
tion. Ce haut fonctionnaire international a ete 
en mesure de diffuser, le 20 juillet 1971, les 
reponses des differents pays membres qui ve-
naient a cette epoque de lui parvenir. Apres 
!'interruption due aux vacances et des la premiere 
reunion du Conseil qui s'est tenue le 15 septem-
bre 1971, le Secretaire general a rappele l'histo-
rique de l'affaire et a indique qu'il soumettrait 
au Conseil suivant, le 5 octobre 1971, un projet 
precisant les modalites de fonctionnement d'un 
groupe de travail, compose de specialistes suscep-
tibles d'effectuer la synthese qui pourra resulter 
de l'etude de cette question difficile puisqu'elle a 
deja ete abordee sans resultat appreciable en 
d'autres enceintes europeennes. 
2. Il est fait connaitre a l 'honorable parlemen-
taire que le principe meme de la constitution 
d'un comite d'experts independants au sujet des 
structures et des statuts du personnel des organi-
sations coordonnees (qui comprennent egalement 
l'O.T.A.N. et l'U.E.O.) n'a ete definitivement 
adopte jusqu'ici que par le seul Conseil de 
l'U.E.O. Toutefois, il semble resulter de la concer-
tation actuellement en cours entre les Secretaires 
generaux des autres organisations coordonnees 
que !'ensemble des Conseils de ces organisations 
pourra s'etre mis definitivement d'accord d'ici la 
fin de la presente annee ; en consequence, les 
travaux proprement dits du groupe d'experts 
pourraient debuter au cours du premier trimestre 
1972. Il serait sans doute optimiste d'esperer que 
le groupe puisse dans ces conditions conclure 
avant la fin de l'annee prochaine. 
3. Il est fait connaitre a 1 'honorable parlemen-
taire que les plus importantes des mesures a 
prendre pour realiser les ameliorations souhaitees 
seront arretees par le comite d'experts qui fait 
l'objet de la question posee sous le numero 19873 ; 
de telle sorte que la presente question rejoint la 
precedente. Il est precise que c'est a la suite d'une 
initiative prise sur instruction du gouvernement 
fran<_;ais par notre ambassadeur a Londres - re-
presentant permanent aupres de l'U.E.O. - que 
le priDCipe de la creation d'un comite d'experts 
independants a pu etre arrete, avec l'accord 
unanime de nos partenaires; mais apres, bien 
entendu, les discussions qui sont la regie en la 
matiere. Mon departement veillera a ce que cette 
initiative aboutisse et puisse ainsi etre, le moment 
venu, a l'origine d'une restructuration de plu-
sieurs des principales organisations europeennes. 
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Question put by Mr. Premoli 
With reference to Recommendations 173, 188 
and 200 of the Assembly of WEU, asking that 
certain improvements be made in the position of 
officials of WEU and the other co-ordinated 
organisations, and in view of the fact that in the 
replies of the WEU Council and the statement by 
Mr. Rippon to the Assembly on 16th June 1971 
it is specified that the preparatory work on 
measures to be taken to obtain these improve-
ments are currently the subject of careful study, 
to ask that the Italian Government do its utmost 
to ensure that a final settlement is found for 
this problem, which has been under consideration 
since 1959. 
Since a study has also been undertaken in 
the framework of WEU at the request of the 
Council of Ministers on the harmonisation of 
conditions for seconding national officials, to ask 
whether the government can indicate what stage 
this study has reached and inform him of the 
results of the study carried out by the committee 
of independent experts on the structure and 
status of staff of the co-ordinated organisations 
and on what date the conclusions of the study 




Questions put by Mr. Lloyd 
1. Mr. Ian Lloyd asked the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs what 
progress has been made, following the replies of 
the Western European Union Council and the 
indications given by the Chancellor of the Duchy 
of Lancaster to the ·western European Union 
Assembly on 16th June 1971, in finalising 
arrangements for the improvement of staff con-
ditions in the Western European Union and 
other co-ordinated organisations proposed by the 
Assembly of Western European Union in Recom-
mendations 173, 188 and 200. 
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Replies by Mr. Royle, Under-Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs 
1. Arrangements designed to improve staffing 
structures and conditions of service in Western 
European Union and the other five co-ordinated 
organisations were embodied in a proposal by the 
Council of Western European Union that a com-
mittee of experts be set up to study these 
matters. 
This proposal of the Council of Western 
European Union was put to all the other 
co-ordinated organisations in May of this year, 
and their substantive responses are still awaited. 
The Standing Committee of the Secretaries-
General of the co-ordinated organisations met 
recently to discuss the proposal and to concert 
views which will be conveyed to their respective 
organisations. 
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Ita lie 
Question posee par M. Premoli 
M. Premoli, se referant aux Recommanda-
tions n°" 173, 188 et 200, adoptees par l'Assem-
blee de l'U.E.O., demandant que certaines ame-
liorations soient apportees a la situation des 
fonctionnaires de cette institution et des autres 
organisations coordonnees, et etant donne que, 
dans les reponses du Conseil de l'U.E.O. et dans 
la declaration faite par M. le Ministre Rippon 
devant l'Assemblee le 16 juin 1971, il est precise 
que les travaux preparatoires concernant les me-
sures a prendre pour realiser ces ameliorations 
sont actuellement menes avec diligence, demande 
que le gouvernement italien fasse, de son cote, 
tout ce qui est possible en vue d'obtenir un 
reglement definitif de ce probleme qui est a 
l'etude depuis 1959. 
En outre, etant donne que, dans le cadre de 
l'U.E.O. et a la demande du Conseil des Ministres, 
une etude a ete entreprise concernant le probleme 
de !'harmonisation des conditions de detachement 
des fonctionnaires nationaux, illui demande s'il 
peut indiquer a quel stade en est actuellement 
cette etude et lui faire connaitre les resultats 
de l'examen auquel a procede le comite d'experts 
independants au sujet des structures et des sta-
tuts du personnel des organisations coordonnees 
et la date a laquelle les conclusions de cette etude 
seront publiees. 
Royaume- Uni 
Questions posies par M. Lloyd 
1. M. Ian Lloyd demande au secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth 
quels progres ont ete accomplis, a la suite des 
reponses du Conseil de l'Union de !'Europe 
Occidentale et des indications donnees par le 
Chancelier du DuchC de Lancastre a l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale, le 16 juin 
1971, pour mettre definitivement au point les 
dispositions concernant !'amelioration du statut 
du personnel de l'Union de !'Europe Occidentale 
et des autres organisations coordonnees que l'As-
semblee de l'Union de !'Europe Occidentale avait 
proposees dans ses Recommandations no• 173, 
188 et 200. 
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Reponses de Ill. Royle, Sous-secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres et au Commonwealth 
1. Les mesures destinees a ameliorer les struc-
tures et les statuts du personnel de l'Union de 
l'Europe Occidentale et des cinq autres organi-
sations coordonnees etaient contenues dans la 
proposition du Conseil de l'Union de !'Europe 
Occidentale concernant la creation d'un comite 
d'experts pour l'etude de ces questions. 
Cette proposition du Conseil de l'Union de 
1 'Europe Occidentale a ete soumise en mai der-
nier a toutes les autres organisations coordonnees 
qui n'ont pas encore donne de reponse formelle. 
Le Comite permanent des Secretaires generaux 
des organisations coordonnees s'est reuni recem-
ment pour examiner la proposition et se concerter 
avant de saisir leurs organisations respectives. 
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2. Mr. Ian Lloyd asked the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs what 
progress has been made with the study of the 
harmonisation of conditions for the secondment 
of national officials to European Parliamentary 
institutions undertaken within the framework of 
the Western European Union at the request of 
the Council of Ministers. 
3. Mr. Ian Lloyd asked the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs when 
he expects to publish the results of the review 
undertaken by the committee of independent 
experts on the staffing structures and conditions 
of staff of the co-ordinated organisations of 
Western European Union. 
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I hope that this will lead to an early decision 
to set up a committee of experts. 
2. When replying to the Western European 
Union Assembly's Recommendation 200, the 
Council of Western European Union proposed 
that an expert working group be set up to study 
the possibility of harmonising the conditions for 
secondment of national officials to the co-
ordinated organisations. 
As a preliminary step comprehensive infor-
mation about their respective national procedures 
governing secondment was obtained from all 
members of Western European Union. This 
revealed that the subject was one of greater 
complexity than was at first thought because of 
a wide divergence in national procedures and 
practice. 
The Council of Western European Union is 
still considering the overall problem and it is 
possible that a working group of experts may 
be set up shortly. 
3. The proposal for a review by a committee 
of experts of staffing structures and conditions 
of service in the six co-ordinated organisations 
(Council of Europe, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, North Atlantic 
Treaty Organisation, European Space Research 
Organisation, European Launcher Development 
Organisation and Western European Union) was 
an initiative taken by the Council of Western 
European Union. It was put to the other 
organisations by my right hon. Friend in his 
capacity as the then Chairman-in-Office of the 
Council of Western European Union. But it will 
not be for us to publish the results of this 
review : that is likely to be a matter for the 
co-ordinated organisations acting in concert. 
I understand that the present position is 
that the proposal is still under study by the vari-
ous organisations. The Standing Committee of 
Secretaries-General of the co-ordinated organisa-
tions met recently to discuss the proposal and to 
concert views which will be conveyed to their 
respective organisations. 
I hope this will lead to an early decision to 
proceed with the review. 
2. M. Ian Lloyd demande au seeretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth 
quels progres ont ete accomplis en ce qui concerne 
!'etude de !'harmonisation des conditions de de-
tachement des fonctionnaires nationaux aupres 
des institutions parlementaires europeennes qui 
a ete entreprise d&1111 le cadre de !'Union de 
!'Europe Occidentale a la demande du Conseil 
des Ministres. 
3. M. Ian Lloyd demande au secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres et au Commonwealth 
quand il compte publier les resultats de l'examen 
des structures et des statuts du personnel des 
organisations coordonnees a l'Union de !'Europe 





J'espere que ceci aboutira rapidement a la 
decision de creer un comite d'experts. 
2. Dans sa reponse a la Recommandation no 200 
de l'Assemblee de I 'Union de !'Europe Occiden-
tale, le Conseil de l'Union de !'Europe Occiden-
tale a propose de creer un groupe de travail 
special qui etudierait la possibilite d'harmoniser 
les conditions de detachement des fonctionnaires 
nationaux aupres des organisations coordonnees. 
A titre preliminaire, des informations de-
taillees ont ete obtenues de tous les pays membres 
de l'Union de !'Europe Occidentale sur les proce-
dures nationales en vigueur concernant le deta-
chement. Ellcs ont revele que la question etait 
beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait pense 
a l'origine, car il existe une grande divergence 
entre les procedures nationales et la pratique. 
Le Conseil de l'Union de !'Europe Occiden-
tale examine toujours !'ensemble du probleme et 
ii est possible qu'un groupe de travail special soit 
cree sous peu. 
3. La proposition de faire examiner par un 
comite d'experts les structures et les statuts du 
personnel des six organisations coordonnees 
(Conseil de !'Europe, Organisation de Coopera-
tion et de Developpement Economiques, Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord, Organisa-
tion Europeenne de Recherches Spatiales, Orga-
nisation Europeenne pour la Mise au Point et 
la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux 
et Union de !'Europe Occidentale) emanait du 
Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale. Elle 
a ete soumise aux autres organisations coordon-
nees par mon tres honorable ami, alors qu'il etait 
President en exercice du Conseil de l'Union de 
!'Europe Occidentale. Il ne nous appartient pas, 
cependant, de publier les resultats de cette etude : 
cela revient vraisemblablement aux organisations 
coordonnees agissant de concert. 
Je crois savoir que la proposition est encore 
a l'etude des diverses organisations. Le Comite 
permanent des Secretaires generaux des organi-
sations coordonnees s'est reuni recemment pour 
!'examiner et se concerter avant de saisir leurs 
organisations respectives. 
J'espere que cela aboutira rapidement a la 
decision de proceder a cette etude. 
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APPENDIX VIII 
Extract from the Staff Rules of the Office of the Clerk 




An Appeals Board shall be set up. 
ARTICLE 50 
Jurilldiction 
The Appeals Board shall have authority to 
settle disputes arising out of violation of these 
Rules or of the contracts provided for in 
Article 11. To this end, it shall have jurisdiction 
with regard to appeals brought by members or 
former members of the staff or by their heirs 
and assigns against a decision of the Clerk of 
the Assembly. 
ARTICLE 51 
Compoaition and Status 
(a) The Appeals Board shall be composed of a 
Chairman and two members. They may be 
replaced by deputies. The Chairman or one of 
the members and one of their deputies must have 
legal qualifications. 
(b) The Chairman, his deputy, the members of 
the Board and their deputies shall be appointed 
by the Council in agreement with the Bureau of 
the Assembly from outside the staff of WEU for 
a period of two years. If any of these is at any 
time unable to continue to serve, a new appoint-
ment shall be made for the unexpired term. 
(c) No meeting of the Appeals Board is in order 
unless the three members referred to in this 
Article, or their deputies, are present. 
(d) The members of the Board shall be fully 
independent in the exercise of their duties. 
(e) The emoluments of the Chairman, members 
and deputies shall be fixed by the Council. 
236 
ARTICLE 52 
Secretariat of the Board 
(a) The Secretary of the Board shall be 
appointed by the Secretary-General in agreement 
with the Clerk of the Assembly and shall be a 
member of the staff of WEU. 
(b) In the exercise of his duties, the Secretary 
shall be subject only to the authority of the Board. 
ARTICLE 53 
Rules 
The Appeals Board shall establish its own 
Rules subject to the provisions of this Chapter. 
ARTICLE 54 
Appeals 
(a) The Appeals Board shall only admit appeals 
provided the claimant has written to the Clerk 
of the Assembly within twenty days from the 
date of notification of the decision complained 
of, requesting that such decision be withdrawn 
or modified, and provided the Clerk of the 
Assembly has either rejected the request or failed 
to reply to the claimant within twenty days. 
(b) Appeals may be lodged with the Secretariat 
of the Appeals Board within two months from 
the date of notification of the decision com-
plained of. Nevertheless, the Appeals Board may, 
in exceptional cases, admit appeals lodged within 
one year of the date of notification of the decision 
complained of. 
(c) Appeals must be in writing. They must state 
all grounds of appeal put forward by the 
claimant and documentary evidence in support 
must be produced at the same time. 
(d) Appeals shall not stay the execution of the 
decisions complained of. 
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ANNEXE VIII 
Extrait du Reglement du personnel du Greffe de l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale 
TITRE X 
Commiaions de recounr 
ARTICLE 49 
Il est cree une Commission de recours. 
ARTICLE 50 
Competence 
La Commission de recours est competente 
pour trancher les litiges auxquels pourrait donner 
lieu la violation du present Reglement ou des 
contrats prevus a !'article 11. A cette fin, elle 
connait des reclamations presentees par les mem-
bres ou anciens membres du personnel, ou par 
leurs ayants droit, contre une decision du Gref-
fier. 
ARTICLE 51 
Composition et atatut 
(a) La Commission de recours comprend un pre-
sident et deux membres. Ils peuvent se faire rem-
placer par des suppleants. Le president ou l'un 
des membres ainsi que son suppleant doivent 
avoir une formation juridique. 
(b) Le president, son suppleant, les membres et 
leurs suppleants, sont designes par le Conseil, sur 
avis conforme du Bureau de l'Assemblee, pour 
une duree de deux ans en dehors du personnel 
de !'Union de !'Europe Occidentale. En cas d'in-
disponibilite, il est procede a une nouvelle desi-
gnation pour la duree du mandat restant a courir. 
(c) Pour sieger valablement, la Commission de 
recours doit comprendre les trois membres pre-
vus par le present article, ou leurs suppleants. 
(d) Les membres de la Commission exercent leurs 
fonctions en pleine independance. 
(e) Les emoluments du president, des membres 
et des suppleants sont fixes par le Conseil. 
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ARTICLE 52 
Secretariat de la Commiaion 
(a) Le secretaire de la Commission de recours 
est designe par le Secretaire general, parmi le 
personnel de !'Union de !'Europe Occidentale, 
sur avis conforme du Greffier de l'Assemblee. 
(b) Dans l'exercice de ses fonctions, le secretaire 




La Commission de recours arrete son regle-




(a) Les requetes soumises a la Commission de 
recours ne sont recevables que si le requerant a 
adresse au Greffier dans un delai de 20 jours a 
compter de la notification de la decision lui 
faisant grief, une demande ecrite prealable ten-
dant a obtenir le retrait ou la modification de 
ladite decision, et si celui-ci a rejete cette de-
mande ou n 'a pas repondu dans les 20 jours. 
(b) Les requetes doivent etre deposees au secre-
tariat de la Commission de recours dans un delai 
de deux mois a compter de la notification de la 
decision attaquee. Dans des cas exceptionnels, la 
Commission de recours peut toutefois admettre 
des requetes presentees dans un delai d 'un an a 
compter de la notification de la decision attaquee. 
. 
(c) Les requetes doivent etre faites par ecrit ; 
elles doivent contenir tous les moyens invoques 
par !'interesse et etre accompagnees de pieces 
justificatives. 




(a) Appeals shall be transmitted immediately to 
the Clerk, who must make his comments thereon 
in writing. A copy of these comments shall, 
within one month from the date of lodging the 
appeal, be communicated by the Secretary of the 
Board to the claimant who, within twenty days, 
may make a reply in writing, a copy of which 
shall be sent immediately to the Clerk by the 
Secretary of the Board. 
(b) Appeals, together with the memoranda and 
the documentary evidence in support, the com-
ments of the Clerk and the claimant's reply, if 
any, shall be communicated to the members of the 
Appeals Board by its Secretariat within three 
months following lodging of the appeal and at 
least fifteen days before the date of the meeting 
at which they are to be considered. 
ARTICLE 56 
Convening of the Board 
(a) The Appeals Board shall be convened by its 
Chairman. 
(b) The Board shall, in principle, consider 
appeals submitted to it within four months from 
the date of lodging. 
In fixing the date of meetings of the Board, 
the Chairman may, however, depart from this 
principle in order that several appeals may be 
considered at the same session ; provided that 
not more than six months shall elapse between 
the date of lodging and consideration by the 
Board. 
ARTICLE 57 
Meetings of the Board 
(a) The meetings of the Appeals Board shall be 
held in private. The Board shall deliberate in 
secret. 
(b) The Clerk and the claimant shall attend the 
proceedings and may make oral statements in 
support of the grounds adduced in their 
memoranda. They may be aided or represented. 
The Staff Association may designate a rep-




(c) The Appeals Board may require the produc-
tion of any document which it deems useful for 
the consideration of the appeal before it. Docu-
ments so produced must also be communicated 
to the Clerk and to the claimant. 
The Board shall hear the parties and such 
witnesses as it deems may usefully depose in the 
proceedings. Any member of the staff called as 
a witness must appear before the Board and may 
not refuse to give the required information. 
(d) Persons attending a meeting of the Board 
shall in no case divulge any facts coming to their 
notice or any opinions expressed during the 
proceedings. 
ARTICLE 58 
Stay of Execution 
Under exceptional circumstances, the Board 
may make an interim order staying the execu-
tion of the measure complained of, pending a 
final decision in accordance with Article 59. 
ARTICLE 59 
Decisions of the Board 
(a) The Board may annul the decisions com-
plained of. It may also order the Office of the 
Clerk to redress the damage caused by the 
decision complained of. 
It may, in addition, decide that the Office 
of the Clerk shall reimburse, within limits to be 
fixed by the Board, justified expenses incurred 
by the claimant as well as expenses relating to 
transport and subsistence incurred by witnesses 
who have been heard. These expenses shall be 
calculated on the basis of the provisions of 
Article 25 of the present Rules. 
(b) Decisions shall be taken by majority vote. 
They must be rendered in writing and must 
state the grounds on which they are based. There 
shall be no appeal from them. 
The Board may, however, be requested to 
rectify a clerical or accidental mistake in a 
decision rendered. Requests for rectification must 
be submitted within six months of the date when 
the mistake was noted and not later than one 
year from the date of the Board's decision. 
ANNEXE VIII 
ARTICLE 55 
Instruction des requites 
(a) Les requetes sont immediatement communi-
quees au Greffier qui doit produire des obser-
vations par ecrit. Une copie de ces observations 
est communiquee par le secretaire de la Commis-
sion dans un delai d'un mois a compter du depot 
de la requete, au requerant qui dispose de vingt 
jours pour presenter une reponse par ecrit, dont 
copie est communiquee immediatement au Gref-
fier par le secretaire de la Commission. 
(b) Les requetes ainsi que les memoires et pieces 
justificatives produits, les observations du Gref-
fier et, le cas echeant, la reponse presentee par 
!'interesse, sont communiques aux membres de la 
Commission par les soins de son secretariat, dans 
les trois mois qui suivent le depot de la reclama-
tion et au moins quinze jours avant la seance au 
cours de laquelle ils sont examines. 
ARTICLE 56 
Convocation de la Commission 
(a) La Commission de recours se reunit sur 
convocation de son president. 
(b) Elle doit en principe examiner les requetes 
qui lui sont soumises dans un delai de quatre 
mois a compter de leur depot. 
En fixant la date des seances, le president 
peut toutefois deroger a ce principe, pour per-
mettre l'examen de plusieurs affaires au cours 
d'une meme session, sans que le delai prevu puisse 
depasser six mois. 
ARTICLE 57 
Seances de la Commission 
(a) Les seances de la Commission de recours ne 
sont pas publiques. La Commission delibere en 
secret. 
(b) Le Greffier et le requerant assistent aux 
debats et peuvent developper oralement tons ar-
guments a l'appui des moyens invoques dans 
leurs memoires. Ils peuvent se faire assister ou 
representer a cet effet. L'Association du person-
nel peut designer un represen~nt pour suivre les 
debats devant la Commission, 
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(c) La Commission de recours peut obtenir com-
munication de toute piece qu'elle estime utile a 
l'examen des requetes dont elle est saisie. Toute 
piece communiquee a la Commission doit egale-
ment etre communiquee au Greffier et au re-
querant. 
La Commission de recours entend les parties 
ainsi que tous les temoins dont elle estime que la 
deposition est utile aux debats. Tout membre du 
personnel cite en temoignage est tenu de compa-
raitre devant la Commission et ne peut refuser 
de fournir les renseignements demandes. 
(d) Toute personne ayant assiste a une seance 
de la Commission est tenue de garder le secret le 
plus absolu sur les faits qui sont venus a sa 
connaissance a !'occasion des debats et sur les 
opinions qui y ont ete exprimees. 
ARTICLE 58 
Suspension de !'execution 
Dans des circonstances exceptionnelles, la 
Commission statuant en refere, peut decider que 
!'execution de la mesure attaquee sera suspendue, 
jusqu'a !'intervention de la decision finale prevue 
a !'article 59. 
ARTICLE 59 
Decisions de la Commission 
(a) La Commission peut annuler les decisions 
attaquees. Elle peut aussi condamner le Greffe 
de l'Assemblee a reparer le dommage cause par 
une decision attaquee. 
Elle peut decider, en outre, que le Greffe de 
l'Assemblee remboursera, dans une limite fixee 
par la Commission, les frais justifies encourus 
par le requerant, ainsi que les frais de transport 
et de sejour encourus par les temoins qui ont ete 
entendus. Ces frais seront calcules sur la base des 
dispositions de !'article 25 du present Reglement. 
(b) Les decisions de la Commission sont prises 
a la majorite des voix. Elles sont ecrites et moti-
vees. Elles sont sans appel. 
Elles peuvent toutefois faire 1 'objet d'un 
recours en rectification dans le cas ou une deci-
sion serait entachee d'une erreur materielle. Les 
recours en rectification doivent etre introduits 
dans un delai de six mois apres la constatation 
de l'erreur et au plus tard un an l!-Pres la date 
de la d~cil!!\on de la Comm\~a,io~, · 
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on the prospects of space collaboration 
between the United States and Europe 
Aware that the next few months will be very important in deciding the terms of American-
European space collaboration over the next decade and thereafter; 
Convinced that American-European collaboration in the post-Apollo programme will be advan-
tageous for both partners in the technological, economic and industrial fields; 
Considering that interdependence in this type of collaboration will require a United States 
undertaking to use the hardware produced by European industry in the framework of a possible 
general agreement to collaborate ; 
Considering the contents of the letter of 1st September 1971 from the United States Under-
Secretary of State, Mr. U. Alexis Johnson, to the Chairman of the European Space Conference, 
Mr. Theo Lefevre, in which the American Government professed its willingness, in principle, to 
provide launching facilities to the European space organisations ; 
Convinced that under Article XIV of the INTELSAT Treaty a two-thirds majority should be 
required in the Assembly of Parties, after taking into account the adviee of the Board of Governors, 
in order to give a negative recommendation on a. European request to set up a regional European 
communications satellite system ; 
Considering the harmful consequences of member governments' lack of political consensus on 
long-term European space programmes, as shown during space conferences, and their consequent 
inability to justify the use of and need for space expenditure, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. Urge all member States to re-examine with the United States the overall content and pur-
poses of the space programmes of the late 1970s and 1980s and, in particular, the 10-year post-
Apollo space programme; 
2. Invite the European Space Conference : 
(a) to conduct technical discussions in the joint expert group, as proposed in the letter by the 
United States Under-Secretary of State, Mr. Johnson, and to seek agreement with the 
United States on the allocation of tasks in the post-Apollo programme; 
(b) to take rapid decisions on its industrial, financial and technological obligations and pro-
vide the necessary mechanism for effective collaboration; 
3. Urge the WEU Ministers for Science and Technology to hold a conference in order to co-
ordinate their policies and prepare priority decisions ; 
~· Invite the member governments : 
(a) to set aside the funds necessary to ensure the application of these decisions; 
~b) to implement the decision on the establislunent of a single space organisation, NASA's 
~urovea.n Jl"'liner, capable of negotiating, establishing and d~ve).Qpini tile joint :pr~P-UDfllf· 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les perspectives d'une collaboration spatiale entre 
les Etats-Unis et l'Europe 
:OOOUMENT 562 
Consciente de ce que les procha.ins mois seront tres importants en ce qui conceme la. definition 
des moda.lites de la. collaboration spatiale entre 1' Amerique et !'Europe pour les dix prochaines a.nnees 
et les a.nnees suivantes ; 
Conva.incue que la. collaboration america.no-europeenne dans le cadre du programme post-
Apollo sera avantageuse pour les deux partenaires dans les domaines technologique, eoonomique et 
industrial ; 
Considerant que l'interdependance, dans ce genre de collaboration, exigera que les Eta.ts-Unis 
s'engagent a utiliser du material produit par l'industrie europeenne dans le cadre d'un eventual 
accord de collaboration ; 
Considerant la teneur de la. lettre adressee le 1er septembre 1971 par le sous-secretaire d'Etat 
a.mericain, M. U. Alexis Johnson, au President de la Conference Spatiale Europeenne, M. Theo 
Lefevre, et dans laquelle le gouvemement americain se declare dispose, en principe, a fournir des 
moyens de lancement aux organisations spatiales europeennes; 
Persuadee qu'aux termes de !'article XIV du traite d'INTELSAT, l'Assemblee des parties, 
apres avoir tenu compte de l'avis du Conseil des gouvemeurs, devrait reunir une majorite des deux 
tiers pour etre a meme de formuler une recommandation negative en reponse a la demande des 
Europeans de creer un systeme regional europeen de telecommunications par satellites; 
Considerant les consequences nefastes de !'absence d'un consensus politique entre les gouver-
nements membres en ce qui conceme les programmes spatiaux europeens a long terme, comme l'ont 
montre les diverses conferences spatiales, et I'impossibilite ou ils se trouvent de justifier, en conse-
quence, l'emploi et la necessite des credits destines a l'espa.ce, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De prier insta.mment tous les Etats membres de reexaminer avec les Etats-Unis !'ensemble 
du contenu et des objectifs des programmes spatiaux de la fin des annees 1970 et 1980, et notam-
ment le programme decennal post-Apollo; 
2. D'inviter la Conference Spatiale Europeenne: 
(a) a proceder a des discussions techniques au sein du groupe d'experts commun, comme il 
est propose dans la lettre de M. Johnson, Sous-secretaire d'Etat americain, et a rechercher 
un accord avec les Etats-Unis sur la. repartition des taches relatives au programme post-
Apollo; 
(b) a prendre rapidement des decisions en ce qui conceme ses obligations industrielles, finan-
cieres et technologiques et a offrir le mecanisme necessaire a une collaboration efficace ; 
3. De prier instamment les ministres de la science et de la technologie de l'U.E.O. de tenir 
une conference en vue de coordonner leurs politiques et de preparer les decisions priorita.ires ; 
4. D'inviter les gouvemements membres : 
15* 
(a) a reserver les credits necessa.ires pour assurer !'application de ces decisions; 
(b) a appliquer la. decision de creer une organisation spatiale unique, pa.rtena.ire europeen de 
la. NASA, capable de negocier, d'etablir et de developper les programmes communs. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mrs. Walz, Rapporteur) 
Introduction 
1. In her first report on the state of European 
space activities 1 your Rapporteur drew the fol-
lowing political conclusions : 
"(i) The European States will have to meet 
the political, economic and technolog-
ical challenges of space research. They 
will have to work out a comprehensive, 
coherent and long-term space research 
programme if they do not want to be 
subjected to those who master space 
technology and wish to use it for their 
own political, economic and military 
purposes. 
(ii) This programme will have to be backed 
mainly by the major European States 
in order to achieve continuity and thus 
make it sufficiently attractive to other 
European States willing to co-operate. 
(iii) All major States should participate in 
carrying out all the essential parts of 
such a European programme, which 
does not mean that each partial project 
should be implemented jointly by all 
of them. 
(iv) The space research programme should 
include provision for Europe to have 
its own space transport system so that 
it will be able to act independently if 
absolute United States guarantees can-
not be obtained on the availability of 
launchers and continuing co-operation 
based upon interdependence in the 
post-Apollo programme. 
(v) As a consequence and an organisational 
condition of a European space policy, 
ESRO and ELDO will have to be 
amalgamated into a central European 
space organisation whose function will 
be to conduct the implementation of 
the programmes, their further develop-
1. Document 544. 
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ment and the development of new con-
cepts. 
(vi) To guarantee the long-term harmonisa-
tion of space research with the other 
fields of technological policy, the six 
EEC States and the United Kingdom 
should hold a technological conference 
as soon as possible in order to co-
ordinate their efforts on the most 
important top sectors and prepare 
priority decisions. Moreover, the meas-
ures recommended are urgent and 
should be implemented as soon as pos-
sible. In the technological field the 
United Kingdom should participate 
from the very beginning. European 
technological co-operation must make 
Europe a valuable partner for the 
Americans and thereby ensure 
Europe's political position in the 
world. 
(vii) All-party decisions introduced by par-
liamentarians who are members of the 
WED Assembly and taken by all par-
liamentary groups in the national par-
liaments should encourage the govern-
ments to convene such a technological 
conference as soon as possible in order 
to lay down the priorities and establish 
the foundations of medium-term and 
long-term planning in the field of 
advanced technology as no treaty 
objections exist. Any claims to hege-
mony in a given sector of any of the 
member countries should be aban-
doned." 
2. These were incorporated in the recommenda-
tion adopted by the Assembly on 16th June 1971. 
The Council replied to this recommendation on 
16th November as follows : 
"The Council recognise that it would be 
advantageous if the member States were 
able to co-ordinate their technological poli-
cies, prepare priority decisions guaranteeing 
the long-term harmonisation of space 
research with other fields of advanced 
technology and to consider European techno-
logical co-operation in the light of a partner-
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Expose des motifs 
(presente par Mme Walz, rapporteur) 
Introduction 
1. Dans son premier rapport sur l'etat des 
activites europeennes en matiere spatiale 1, votre 
rapporteur tirait les conclusions politiques sui-
vantes: 
« (i) Les Etats europeens devront faire face 
aux perspectives qu'offre la recherche 
spatiale sur le plan politique, econo-
mique et technologique. Pour cela, il 
leur faudra elaborer un programme 
complet, coherent et a long terme s'ils 
ne veulent pas etre tributaires de ceux 
qui ont maitrise la technologie spatiale 
et souhaitent !'utiliser a des fins poli-
tiques, economiques et militaires qui 
leur sont propres. 
(ii) Ce programme devra etre appuye prin-
cipalement par les grands Etats euro-
peens afin d'en assurer la continuite 
et de le rendre suffisamment attrayant 
pour les autres Etats europeens desi-
reux d'y participer. 
(iii) Tous les grands Etats devront parti-
ciper a !'execution de toutes les parties 
essentielles de ce programme euro-
peen, ce qui ne signifie pas que chaque 
projet partiel doive etre mis en reuvre 
conjointement par tons. 
(iv) Ce programme de recherche devrait 
prevoir la possibilite, pour !'Europe, 
de disposer de son propre systeme de 
transport spatial, ce qui lui permettra 
d'agir en toute independance si elle ne 
peut obtenir des Etats-Unis de garan-
ties absolues en ce qui concerne la 
mise a disposition de lanceurs et la 
poursuite de la cooperation dans le 
cadre du programme post-Apollo sur 
la base de l'interdependance. 
(v) Comme consequence et comme condi-
tion structurelle de cette politique 
spatiale europeenne, le C.E.C.L.E.S. 
et le C.E.R.S. devront fusionner en 
une organisation spatiale europeenne 
unique qui sera chargee de la realisa-
tion et du developpement des program-
1. Doownent 544. 
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mes ainsi que de l'etude de concepts 
nouveaux. 
(vi) Afin de garantir !'harmonisation a 
long terme de la recherche spatiale et 
des autres secteurs de la politique tech-
nologique, les six Etats membres de la 
C.E.E. et le Royaume-Uni devraient, 
des que possible, tenir une conference 
technologique en vue de coordonner 
leurs efforts dans les secteurs de pointe 
les plus importants et de preparer des 
decisions prioritaires. Les mesures re-
commandees sont urgentes et devraient 
etre mises en reuvre des que possible. 
Dans le domaine technologique, le 
Royaume-Uni devrait participer des 
le commencement. La cooperation tech-
nologique europeenne doit faire de 
!'Europe un partenaire valable pour 
les An11~ricains et assurer ainsi la posi-
tion politique de l'Europe dans le 
monde. 
( vii) Des decisions engageant tous les par-
tis, proposees par les parlementaires 
membres de l'Assemblee de l'U.E.O. et 
prises par tous les groupes parlemen-
taires dans les parlements nationaux, 
devraient encourager les gouverne-
ments a convoquer cette conference 
technologique des que possible afin de 
fixer les priorites et de jeter les bases 
d'un plan a moyen et long terme dans 
le domaine de la technologie avancee, 
puisque les traites n'y font pas obsta-
cle. Les pays membres devraient aban-
donner toute pretention a I 'hegemonie 
dans un secteur quelconque. » 
2. Ces conclusions ont ete incorporees dans la 
recommandation adoptee par l'Assemblee le 
14 juin 1971, a laquelle le Conseil a repondu le 
16 novembre comme suit: 
«Le Conseil reconnait l'interet pour les 
Etats membres de parvenir a coordonner 
leurs politiques en matiere de technologie, 
de preparer des decisions prioritaires qui 
garantissent !'harmonisation a long terme de 
la recherche spatiale avec les autres secteurs 
de pointe et de considerer la cooperation 
technologique europeenne en liaison avec les 
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ship with the United States, in order to 
ensure Europe's technological position in the 
world. 
Without underestimating the potential 
importance and utility of convening a 
technological ministerial conference of the 
seven member States specifically to discuss 
these matters, it would seem that no such 
meeting can be contemplated in the near 
future. Moreover, a conference of the 
Ministers of Technology of the nineteen 
European States which are members of the 
scientific and technical co-operation group 
(COST group) is planned for November 
1971. At that meeting, ministers will be 
asked to decide to put in hand certain 
specific projects involving scientific and 
technical co-operation, for which preliminary 
studies have already been carried out by 
panels of experts ; they will also examine 
how European scientific co-operation should 
be organised in the future. 
In addition, on 31st October 1967, the group 
on scientific and technical research policy 
(PREST), set up by the European Commu-
nities, was instructed, among other assign-
ments, to "compare national methods, plans 
programmes and general budgets of interest 
to research". In future, this task could be 
extended to include the comparison of 
various requirements and resources in the 
field of scientific research. 
No firm date has yet been fixed for the next 
European Space Conference, but it will 
probably be held either at the end of this 
year or early next year. By then, govern-
ments should have the information needed 
to reach a decision on the problems men-
tioned in point 2 of the WEU Assembly's 
recommendation. [See sub-paragraphs (i) to 
(iv) .] 
The reform of ESRO, which has been under 
consideration for more than a year, should 
be completed before the end of the year ; 
a working party has been set up to submit 
proposals for reorganisation to the next 
meeting of the Council of the organisation. 
241 
This will be based mainly on the following 
considerations : side by side with the scien-
tific programme, there will from now on be 
a substantial but optional programme of 
practical applications, in which the four 
principal member States will participate ; 
in addition, the structure of the organisation 
will be both strengthened and made more 
flexible, to achieve greater efficiency. 
As to the future of the ELDO programme, 
this will depend on the expected develop-
ments in the matters referred to ... above. 
In any case, amalgamation of the two Euro-
pean space organisations remains a possi-
bility ; the proposals for the reorganisation 
of ESRO should make this easier. [See sub-
paragraph (v).] 
'l'he Council share the Assembly's view that 
the European States, sharing the same inter-
pretation of Article XIV of the Final Agree-
ments on INTELSAT, should have the free-
dom of action to create regional satellite 
systems if they so wish. The most advanced 
plan is that for setting up an operational 
system of European telecommunications 
satellites by about 1980, in accordance with 
the requirements· stated by the European 
Conference of Posts and Telecommunications 
Administrations (CEPT) and the European 
Broadcasting Union (EBU). Economic and 
technical studies are well advanced and 
important decisions on the subject should be 
taken before the end of the year." 
3. From 18th to 22nd October 1971, the Com-
mittee visited the United States and had dis-
cussions at the Goddard Space Flight Centre 
with Dr. W ernher von Braun, Deputy Associate 
Administrator of NASA, and Mr. Arnold W. 
Frutkin, Assistant Administrator for Interna-
tional Affairs. In Washington discussions were 
held between the Committee and Dr. Edward E. 
David, Jr., Science Adviser to the President, Mr. 
Herman Pollack, Director of International Scien-
tific and Technological Affairs, State Department, 
and, at the Capitol, with Mr. Don Fuqua, Chair-
man of the Sub-Committee on International Co-
operation in Science and Space of the House of 
Representatives' Committee on Science and 
Astronautics, and about 12 members of the Com-
mittee. The purpose of these talks was to 
ascertain whether continuing co-operation based 
Btats-Unis afin d'assurer la position tech-
nologique de l'Europe dans le monde. 
Sans vouloir sous-estimer !'importance et 
l'utilite que pourrait avoir la reunion d'une 
conference des ministres de la technologie 
des sept Etats membres qui discuteraient 
d'une fa<_;on specifique de ces questions, il 
semble que cette reunion ne puisse etre envi-
sagee clans un futur proche. Par ailleurs, il 
est d'ores et deja prevu de reunir dans le 
courant du mois de novembre 1971 une 
conference des ministres de la technologie 
des dix-neuf Etats europeens qui participent 
aux travaux du groupe de cooperation scien-
tifique et technique (groupe COST). Lors 
de cette conference, les ministres auront en 
principe a decider de la mise en amvre d'un 
certain nombre d'actions concretes de coope-
ration scientifique et technique pour les-
quelles des etudes prealables ont deja ete 
menees par des groupes d'experts et de la 
fa<_;on d'organiser dans l'avenir la coopera-
tion scientifique europeenne. 
D'autre part, le groupe « politique de la re-
cherche scientifique et technique » (PREST), 
qui a ete cree au sein des Communautes 
europeennes, s'est vu confier le 31 octobre 
1967, entre autres missions, le soin de 'pro-
ceder a la confrontation des methodes natio-
nales, des plans, programmes et budgets 
generaux interessant la recherche'. Dans 
l'avenir, cette activite pourrait etre etendue 
de fa<:on ace qu'il soit procede a la confron-
tation des divers besoins et ressources en 
matiere de recherche scientifique. 
Une date ferme n'a pas encore ete fixee pour 
la prochaine reunion de la Conference Spa-
tiale Europeenne, mais il est probable qu'elle 
aura lieu soit a la fin de la presente annee 
soit au debut de l'annee prochaine. Vers 
cette epoque, en effet, les elements d'infor-
mation necessaires devraient etre a la dis-
position des gouvernements pour parvenir 
a une decision sur les problemes mentionnes 
au point 2 de la recommandation de l'As-
semblee de l'U.E.O. [Voir paragraphe pre-
cedent, points (i) a (iv).] 
I1a reforme du C.E.R.S., a l'ordre du jour 
depuis plus d'un an, devrait normalement 
aboutir avant la fin de l'annee ; un groupe 
de travail a ete constitue en vue de sou-
mettre au prochain conseil de !'organisation 
un projet de reforme qui s'inspirera notam-
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ment des considerations suivantes : a cote 
du programme scientifique, prendra place 
desormais un substantiel programme d'ap-
plications, de caractere facultatif, mais au-
quel participeront en fait les quatre Etats 
membres principaux ; d'autre part, les 
structures de !'organisation seront a la fois 
assouplies et renforcees dans le sens de 
l'efficacite. 
L'avenir du programme du C.E.C.L.E.S. est 
quant a lui fonction de !'evolution attendue 
des donnees mentionnees ci-dessus ... 
En tout etat de cause, il n'est pas exclu que 
l'on puisse en fait aboutir a la fusion des 
deux organisations spatiales europeennes ; 
les dispositions envisagees pour reformer le 
C.E.R.S. devraient la rendre plus aisee. 
[Voir paragraphe precedent, point (v).] 
J_Je Conseil partage le point de vue de l'As-
semblee que les Etats europeens, ayant la 
meme interpretation de l'article XIV des 
accords definitifs relatifs a INTELSAT, 
devraient etre libres de creer des systemes 
de satellites regionaux s'ils le desirent. Le 
projet le plus avance est celui de la mise 
en place vers 1980, conformement aux be-
soins exprimes par la Conference Euro-
peenne des Postes et Telecommunications 
(C.E.P.T.) et l'Union Europeenne de Radio-
diffusion (U.E.R.), d'un systeme operation-
ne! de satellites europeens de telecommuni-
cations. Les etudes economiques et techni-
ques sont tres avancees et des decisions im-
portantes devraient etre prises a ce sujet 
avant la fin de l'annee. » 
3. Du 18 au 22 octobre 1971, la commission a 
effectue une visite aux Etats-Unis, ou elle s'est 
entretenue, au Goddard Space Flight Center, 
avec le Dr. Wernher von Braun, Administrateur 
associe delegue de la NASA, et M. Arnold W. 
Frutkin, Administrateur adjoint pour les affai-
res internationales; a Washington, avec le Dr. 
Edward E. David, Jr., Conseiller scientifique du 
President, et M. Herman Pollack, Directeur des 
affaires scientifiques et technologiques interna-
tionales an Departement d'Etat ; an Capitole, 
avec M. Don Fuqua, President de la Sous-com-
mission sur la cooperation internationale en 
matiere scientifique et spatiale de la Commission 
des affaires scientifiques et astronautiques de la 
Chambre des representants, et avec une douzaine 
de membres de cette commission. Ces entretiens 
avaient pour but de determiner s'il etait possi-
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upon interdependence could be assured in the 
space programmes of the 1!>70s and 1980s and 
especially in the post-Apollo programme 1 • 
4. In his address to the twelfth meeting with 
the panel on science and technology in the House 
of Representatives on 26th January 1971, Mr. 
William P. Rogers, Secretary of State, declared: 
"We now want to go further and make the 
exploration of space a truly international 
endeavour. Space should not be the exclu-
sive preserve of a small number of countries. 
Our post-Apollo programme aims at the 
development on a multilateral basis of a new 
generation of reusable space vehicles 
designed to make the exploration and use of 
space easier, and more economical. We are 
currently engaged in international consulta-
tions to bring this co-operative effort to 
reality." 
5. In our talks with Mr. Herman Pollack, he 
stated quite bluntly that, in fostering interna-
tional co-operation in science and technology, the 
overall objective of governments was to advance 
their national interests. The desire to extend, 
improve or expedite the acquisition and diffusion 
of knowledge was inherent in such co-operation. 
Each government expected to obtain particular 
tangible benefits of an economic nature or less 
tangible benefits such as improvements in health, 
safety, the quality of life and, of course, the 
advancement of science. For instance, during the 
first decade of space programmes a worldwide 
weather watch was established which had resulted 
in extremely large returns, saved lives and 
avoided property destruction. Another example 
was the worldwide satellite communications net-
work. As was well known, the space programme 
in the first decade had greatly improved health 
facilities and public safety. 
6. In a way this was all the better as the public 
in Europe as well as in America had become more 
and more sensitive to technology and it was 
becoming increasingly necessary for governments 
and industry to consider the likely future inter-
1. A separate report on the visit will be submitted by 
the Chairman on behalf of the Committee. 
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action of technology with society and man's 
environment. 
7. In order to judge the possibilities of Euro-
pean-American space collaboration, your Rappor-
teur wishes to give a summary of these possibil-
ities in the scientific and technological fields. 
I. Scientific collaboration 
8. One of the aims of America's space activities 
is to improve scientific lmowledge. Space flight 
has already greatly enhanced scientific progress 
and in this sphere NASA's role is that of a 
service agency which provides the technology, 
engineering and management that allow space to 
be explored. The scientific community identifies 
the problems and designs the experiments that 
will provide answers for the key questions. 
9. At the Manned Spacecraft Centre in Hous-
ton, one of the scientists, Dr. P.W. Gast, 
explained to the Committee how, by seminars 
and conf<.'rcnces, this community had prepared 
experiments for certain space missions. For 
instance, NASA had sent out questionnaires to 
all kinds of universities and scientific institutes 
both in the United States and abroad requesting 
them to submit proposals for experiments to be 
carried out in the first earth resources technology 
satellite and in the manned Skylab which will 
carry an earth resources experiment package. 
Proposals were submitted by 28 States of the 
United States and 22 other countries. 
10. The experiments selected from the United 
States proposals will be paid for by NASA, 
whereas experiments proposed by foreign 
scientists will have to be financed by the scien-
tists' own countries. 
11. The subjects range from damage to vegeta-
tion caused by highway construction in Maine 
to the formation and location of icebergs near 
Alaska. The non-American experiments include 
the study of the feasibility of surveying soil ero-
sion in Guatemala to detection of locust breeding 
sites in Saudi Arabia. 
12. The earth resources technology satellite will 
be launched in Spring 1972 and its data will be 
processed at the Goddard Space Flight Centre. 
ble d 'assurer une cooperation permanente fondee 
sur l'interdependance dans le cadre des program-
mes spatiaux pour les annees 1970 et 1980, et 
notamment du programme post-Apollo 1 • 
4. Prenant la parole a la douzieme reunion 
avec le groupe des affaires scientifiques et tech-
nol~giq':es de la Chambre des representants, le 
26 Janvter 1971, M. William P. Rogers Secre-
taire d'Etat, declarait t ' 
« Nous voulons d~sormais aller plus loin et 
:£~ire de !'exploration de l'espace une entre-
'prise veritablement internationale. Il con-
vient que l'espace ne soit pas la chasse 
gardee d'un petit nombre de pays. Notre 
programme post-Apollo vise a la mise au 
point, sur une base multilaterale, d'une nou-
velle generation de vehicules spatiaux reuti-
lisables, destines a rendre !'exploration et 
!'utilisation de l'espace plus faciles et plus 
economiques. Nous procedons, en ce moment, 
a des consultations internationales destinees 
a concretiser cet effort de cooperation. » 
5. Au cours de nos conversations avec M. Her-
man Pollack, celui-ci a declare tres franchement 
que l~s gouve;nements, en facilitant la coopera-
tiOn mternatwnale en matiere scientifique et 
technologique, se proposaient avant tout de favo-
riser les interets nationaux. Le desir d'etendre, 
d'ameliorer ou d'accelerer !'acquisition et la dif-
fusion des connaissances est inherent a cette 
c?operation. Chaque gouvernement compte re-
t~rer des be:t~.efices d'ordre economique particu-
hers et tangibles, ou des benefices moins tangi-
bles comme les ameliorations dans le domaine de 
l~ medecine, de la securite, de la qualite de la 
v1e et, naturellement, du progres de la science. 
Par exemple, au cours de la premiere decennie 
des programmes spatiaux, on a institue une 
veille meteorologique mondiale qui s'est revelee 
extremement rentable, a sauve des vies humaines 
et a evite des destructions materielles. Il en est 
de meme du reseau mondial de telecommunica-
tions par satellites. Il est de notoriete publique 
que le programme spatial des dix premieres 
annees a grandement ameliore les services de 
saute et la securite collective. 
6. Il convient de s'en feliciter d'autant plus 
q.u'en Eu;ope comme en Amerique, les popula-
tlons devlennent de plus en plus sensibles a la 
technologie et qu'il est de plus en plus necessaire, 
pour les gouvernements et l'industrie, d'envi-
1; Un rapport separe sur la. visite sera presente par le 
president a.u nom de la commission. 
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sager !'interaction probable de la technologie et 
de l'environnement social et humain. 
7. Pour evaluer les perspectives offertes a la 
collaboration spatiale entre !'Europe et l'Ame-
rique, votre rapporteur voudrait d'abord les 
recapituler dans le domaine de la science et de 
la technologie. 
I. La collaboration scientifique 
8. L'un des buts des activites spatiales ameri-
caines est !'amelioration des connaissances scien-
tifiques. Les vols spatiaux ont deja grandement 
accelere les progres scientifiques et dans ce 
domaine, la NASA joue le role d'une 'agence de 
services qui fournit la technologie, l'ingenierie 
et la gestion necessaires a !'exploration de l'es-
pace. La communaute scientifique definit les 
problemes et con<;oit les experiences qui fourni-
ront les reponses aux questions cles. 
9. Au Centre des vols spatiaux habites de 
Houston, l'un des chercheurs, M. P. W. Gast, a 
explique a la commission comment cette commu-
naute avait prepare, au cours de seminaires et 
de conferences, les experiences destinees a cer-
taines missions spatiales. r~a NASA, par exemple, 
a envoye des questionnaires, taut aux Etats-Unis 
qu'a l'etranger, a toutes sortes d'universites et 
d'instituts scientifiques en leur demandant de 
soumettre des projets d'experiences destinees a 
etre placees a bord du premier satellite techno-
logique de ressources terrestres et du labora-
toire spatial Skylab qui emportera, lui aussi, un 
certain nombre d'experiences de ce genre. Des 
projets ont ete soumis par 28 Etats americains 
et par 22 autres pays. 
10. Les experiences selectionnees parmi les pro-
jets americains seront financees par la NASA, 
tandis que les experiences proposees par les 
chercheurs etrangers devront etre financees par 
leurs pays respectifs. 
11. La gamme des problemes a etudier va des 
dommages causes a la vegetation par la construc-
tion des autoroutes dans le Maine a la formation 
et a !'emplacement des icebergs au large de 
l'Alaska. Les experiences americaines vont de 
l'etude des possibilites d'evaluation de l'erosion 
des sols au Guatemala a la localisation des zones 
de reproduction du criquet migrateur en Arabie 
seoudite. 
12. Le satellite technologique de ressources ter-
restres sera lance au printemps de 1972 et les 
donnees qu'il fournira seront traitees au God-
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It will produce more than 300,000 photographs 
each week. Skylab I will be launched in 1973. 
It is, as will be seen later, a manned spacecraft 
and will operate for some 140 days. The earth 
resources experiment package's data will be 
returned to earth with the crew and processed at 
the Manned Spacecraft Centre at Houston. 
13. After the lunar investigations of the 1960s, 
NASA is now planning multiplanet missions for 
the 1970s. At the time of the lunar investigations 
pictures were also taken of Mars and, in 1969, 
the entire planet was photographed. The investi-
gation of Mars is being continued and its surface 
is being mapped. 
14. In addition to Mars, investigations have been 
made of the planet Venus, the earth's nearest 
neighbour. In 1973 a mission is planned to the 
planet Mercury and on its way pictures and other 
scientific observations of Venus will be made. 
15. In a way these missions are the forerunners 
of the so-called grand tour of the outer planets 1 • 
This interplanetary tour is made possible by an 
alignment of the outer planets which will not 
occur again for 175 years. Using the gravitational 
attraction of Jupiter, a spacecraft can be 
accelerated to speeds that reduce the time of a 
trip from earth to Pluto from 40 to 8 1/2 years. 
Some 100 lbs of scientific instruments could be 
put into the spacecraft. 
16. A deep space network will provide earth-
based support to all unmanned deep space mis-
sions. This network is already being used for 
missions to the moon and other nearby planets. 
By mid-1973 most of the network will have been 
built and will be linked together by NASA's 
global communications network. 
17. The last of the scientific missions your 
Rapporteur wishes to mention here is the Viking 
project. The objective of this project is to explore 
the surface of Mars and determine whether life 
exists on that planet. The question to be answered 
is whether the earth is the only planet where life 
is possible. To many scientists it would be 
surprising if conditions similar to those on earth 
1. See Appendix IV. 
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did not exist elsewhere in the universe. The 
Viking mission is to search for evidence of life 
on Mars. In 1976 two Viking spacecraft will land 
on Mars to place scientific instruments on the 
planet's surface investigating a broad range of 
characteristics for a period of at least 90 days. 
18. In all these scientific projects European 
scientists could play a very useful role, but in 
order to ensure that these experiments are of 
universal interest and acceptable to NASA the 
Science Ministers of the member countries should 
try to co-ordinate and make available sufficient 
funds for a most effective participation. The 
great advantage of NASA publishing its dif-
ferent plans for the next decade is that there is 
thus sufficient time for full preparations. 
11. Technological collaboration 
19. Technological collaboration covers two pro-
jects: the Skylab programme and the post-
Apollo programme. 
20. The Skylab programme is the next major 
step after Apollo 15 in manned space flight. 
From the Apollo programme NASA still has two 
Saturn V boosters on order which will be 
delivered in 1973 and 1974. As two Apollo mis-
sions were cancelled, NASA ordered the third 
stage of the Saturn V to be converted into an 
experimental space station called Skylab. The 
main purpose of Skylab is to understand in detail 
the ability of human beings to live and do useful 
work in space and to perform important investi-
gations on earth resources and materials proces-
sing. At the same time it will carry out scientific 
investigations in solar astronomy. 
21. Because of its long station in orbit, Skylab 
will prove invaluable in studies of possibilities 
of living in space and the medical consequences 
and the effectiveness of the work done. Fifty-
five experiments in all will be made of which 
18 will be medical, 5 in respect of earth resources 
and 5 on the solar system, for which 11 tele-
scopes will be carried on Skylab. Another area 
of interest is the study of materials and manu-
dard Space Flight Center. Il transmettra plus 
de 300.000 photographies par semaine. Skylab I 
sera lance en 1973. Il s'agit, comme nous le ver-
rons plus loin, d'un vehicule habite qui fonction-
nera pendant 140 jours environ. Les donnees 
relatives aux experiences sur les ressources ter-
restres seront ramenees sur terre en meme temps 
que l'equipage et seront traitees au Centre des 
vols spatiaux habites a Houston. 
13. Apres !'exploration de la lune dans les 
annees 1960, la NASA envisage maintenant des 
missions vers diverses planetes pour la decennie 
1970. Au cours des missions lunaires, des cliches 
de Mars ont egalement ete pris et, en 1969, !'en-
semble de la planete a ete photographie. L'explo-
ration se poursuit et l'on est en train de dresser 
la carte de la surface de Mars. 
14. Des recherches sur Venus, la planete la plus 
proche de la terre, ont egalement ete entreprises 
et l'on envisage de lancer, en 1973, une mission 
en direction de Mercure, qui permettra, au pas-
sage, de prendre des cliches de Venus et de pro-
ceder a diverses autres observations scientifiques. 
15. Ces missions serviront, en quelque sorte, de 
preliminaire au « grand tour » des planetes loin-
taines 1 . Cette mission interplanetaire deviendra 
possible du fait que toutes ces planetes se trouve-
ront alors en conjonction, phenomene qui ne se 
renouvellera pas avant 175 ans. En utilisant la 
force de gravitation de Jupiter, la vitesse d'un 
vaisseau spatial pourra etre accrue de maniere 
a reduire de 40 a 8 ans et demi la duree du 
voyage de la terre a Pluton. Ce vaisseau spatial 
pourra emporter une cinquantaine de kilos d'ins-
truments scientifiques. 
16. Un reseau special de telecommunications 
fournira l'appui terrestre necessaire a toutes les 
missions automatiques dans l'espace lointain. Ce 
reseau est deja utilise pour les missions lancees 
en direction de la lune et des planetes voisines. 
La majeure partie de ce reseau sera terminee en 
1973 et sera reliee au reseau global de telecom-
munications de la NASA. 
17. La derniere mission scientifique que votre 
rapporteur voudrait mentionner est le projet 
Viking. Celui-ci a pour objet d'explorer la sur-
face de Mars et de determiner si la vie existe 
sur cette planete. Il s'agit de savoir si la terre 
est la seule planete sur laquelle la vie soit pos-
sible. Pour de nombreux scientifiques, il serait 
surprenant que les conditions prevalant sur la 
1. Voir annexellV. 
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terre n'existent pas ailleurs dans l'univers. Les 
engins Viking auront done pour mission de 
decouvrir s'il existe des traces de vie sur Mars ; 
deux d'entre eux atterriront sur la planete en 
1976 pour y deposer des instruments scienti-
fiques qui etudieront toute une serie de caracte-
ristiques pendant une periode d'au moins 90 
jours. 
18. Les hommes de science europeens pourraient 
jouer un role extremement utile dans la realisa-
tion de tous ces projets scientifiques, mais pour 
faire en sorte que l'interet de ces experiences 
soit universellement reconnu et qu'elles soient 
acceptees par la NASA, les ministres de la 
recherche scientifique des pays membres de-
vraient tenter d'en coordonner le financement 
et de degager des credits suffisants pour per-
mettre la participation la plus efficace. Le fait 
que la NASA ait deja rendu publics ses diffe-
rents projets pour la prochaine decennie pre-
sente le grand avantage de permettre de consa-
crer le temps necessaire a une preparation soi-
gneuse. 
11. La collaboration technologique 
19. La collaboration technologique couvre deux 
projets : le programme Skylab et le programme 
post-Apollo. 
20. Skylab est le grand programme qui suc-
cedera a Apollo 15 dans le domaine des vols 
spatiaux habites. Dans le cadre du programme 
Apollo, la NASA va disposer encore de deux 
fusees Saturn V qui seront livrees en 1973 et 
en 1974. Deux missions Apollo ayant ete annu-
lees, la NASA a demande que le troisieme etage 
de Saturn V soit transforme en une station 
spatiale experimentale appelee Skylab. Cette 
station permettra essentiellement de compren-
dre en detail comment l'homme peut vivre et 
travailler utilement dans l'espace, de proceder 
a des etudes importantes sur les ressources ter-
restres et la transformation des materiaux, et 
de faire des observations scientifiques en matiere 
d'astronomie solaire. 
21. Comme la station Skylab restera longtemps 
sur orbite, elle permettra de faire des observations 
precieuses sur les possibilites de vie dans l'espace, 
sur les consequences pour l'organisme humain 
et sur l'efficacite du travail accompli. Cinquante-
cinq experiences sont prevues, dont dix-huit 
concerneront la medecine, cinq les ressources ter-
restres et cinq le systeme solaire. Pour ces der-
nieres, Skylab emportera onze telescopes. La 
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facturing in space, for which 8 experiments are 
planned. The weightlessness of orbital flights 
provides an opportunity of altering the behaviour 
of chemical and physical processes and manipu-
lating materials in a novel fashion, 
22. There will also be 5 experiments outside the 
space station since the astronauts will have to 
leave the spacecraft in order to change the films 
on the telescope mount. Five experiments in bio-
science and 8 in different other sciences are to 
be made. 
23. One day after the orbiting of Skylab by a 
Saturn V, a 3-man crew will be sent up by a 
Saturn IB. They will remain 28 days at the 
station and then return to earth to be replaced 
by a second flight crew of 3 men which will stay 
up 56 days, followed by another 3-man crew for 
a further 56 days. After having been used for 
140 days, the station will be abandoned and will 
disintegrate. All its provisions, water, food, 
electric power, etc., will then have been exhausted. 
The crews will bring back the data of the experi-
ments. 
24. The Skylab crews will be astronauts and 
pilots to manoeuvre the command module, but 
they will also have had training as physicians, 
engineers and scientists. 
25. The basic Skylab design has been completed 
and the manufacturing has started as well as 
preparations for flight operations and training 
of the flight crews. Some 26,000 people are 
involved in building the space station. 
26. For the post-Apollo programme, in Sep-
tember 1969 a space task force submitted a 
report to the President of the United States in 
which it recommended that the United States 
should accept a balanced manned and unmanned 
space programme which would be of direct 
benefit for mankind and which would lead to the 
development of new capabilities for operating in 
space. This new capability led to the development 
of the space shuttle concept. 
27. The space shuttle should make it possible 
to replace most of the present-day launch 
vehicles and reduce considerably the cost of the 
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existing space systems. At the same time the 
experience of the former manned and unmanned 
flights should be used and therefore the develop-
ment cost should be minimised. 
28. The shuttle will have to replace the Thor, 
Atlas, Titan and Saturn boosters. It could replace 
the Saturn V as well by flying multiple pay-
loads. 
29. The characteristics of the shuttle would be 
that they would provide airline-type operations ; 
it would be reusable after two weeks' interval 
for up to 100 missions. It would have a large 
cargo bay and be self-sustaining for seven days, 
providing the crew with a comfortable environ-
ment. Moreover, the shuttle should be about 
the same size as the existing Galaxy V aircraft. 
Its configuration should therefore be the same 
as present-day aircraft. 
30. The capabilities of the space shuttle would 
be to place a satellite in orbit, repair and service 
orbiting satellites, perform short duration science 
and application missions, carry crews and sup-
plies to space stations, perform space rescue 
missions and deliver propellants and payloads 
for high-energy missions. 
31. The shuttle will consist of two vehicles, 
each with a 2-man crew : the launch vehicle and 
the orbiter which straddles the booster. It will 
take off vertically under rocket power with the 
booster accelerating the orbiter stage to the outer 
fringe of the earth's atmosphere where separation 
will occur. The booster will then decelerate and 
cruise to a designated landing field. The orbiter 
will proceed to orbit, powered by its own rocket 
engines, to deliver the payload and perform the 
assigned missions. After spending up to seven 
days in orbit, the orbiter will re-enter and return 
to a conventional airport runway and also land 
horizontally. To return to the airport it will not 
need engines but will come in as a glider. 
32. By eliminating the need for ships, planes, 
helicopters and a water recovery team, the shuttle 
will incur no recovery expenses. 
33. Reductions in the cost of space operations, 
made possible by use of the shuttle, will permit 
many more space activities than has been econo-
mically feasible to date. The logical sequence of 
station permettra egalement de proceder a 
l'etude des materiaux et de leur fabrication dans 
l'espace ; huit experiences sont prevues dans ce 
domaine. En effet, l'apesanteur au cours des 
vols orbitaux offre la possibilite de modifier le 
deroulement des processus chimiques et physi-
ques et de manipuler les materiaux suivant des 
techniques nouvelles. 
22. Cinq experiences seront egalement executees 
a l'exterieur de la station spatiale etant donne 
que les astronautes devront quitter leur vehicule 
pour changer les films des telescopes. Cinq expe-
riences dans le domaine des sciences biologiques 
et huit dans divers autres domaines scientifiques 
seront aussi effectuees. 
23. Vingt-quatre heures apres la mise sur orbite 
de Skylab par une fusee Saturn V, une fusee 
Saturn IB lancera une equipe de trois astro-
nautes qui restera dans le laboratoire durant 28 
jours. Ensuite, cette equipe retournera a terre 
et sera remplacee par deux autres equipes de 
trois hommes qui resteront pendant 56 jours 
chacune. Apres avoir ete utilisee pendant 140 
jours, la station sera abandonnee et se desinte-
grera. Toutes ses reserves d'eau, de nourriture, 
d'electricite, etc., seront alors epuisees. Les diver-
ses equipes rapporteront les donnees relatives 
a leurs experiences. 
24. Les equipes de Skylab seront composees 
d'astronautes qui seront des pilotes capables de 
manoouvrer le module de commande, mais qui 
auront reQu aussi une formation de physiciens, 
d'ingenieurs et, d'une maniere generale, de scien-
tifiques. 
25. La conception de Skylab est terminee et la 
construction a commence, ainsi que les prepara-
tifs pour les operations de vol et l'entrainement 
des equipages. Quelque 26.000 personnes tra-
vaillent a la construction de la station spatiale. 
26. En ce qui concerne le programme post-
Apollo, un groupe d'experts en matiere spatiale 
a presente en septembre 1969 au President Nixon 
un rapport dans lequel il recommandait l'accep-
tation par les Etats-Unis d'un programme spatial 
equilibre de vols habites et de vols non habites, 
qui presenterait des avantages directs pour 
l 'humanite et conduirait au developpement de 
nouveaux moyens d'exploration de l'espace. C'est 
ce qui a permis la mise au point du concept de 
navette spatiale. 
27. La navette spatiale doit remplacer graduel-
lement tous les lanceurs actuels et reduire consi-
derablement le cout des systemes de transport 
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spatiaux existants. De plus, !'experience acquise 
au cours des vols habites et non habites qui 
auront precede doit etre utilisee et permettre de 
reduire au minimum les frais de mise au point. 
28. La navette devra remplacer les fusees Thor, 
Atlas, Titan et Saturn. Elle pourrait remplacer 
egalement la fusee Saturn V puisqu'elle trans-
portera un plus grand nombre de charges utiles. 
29. Elle presentera les caracteristiques suivan-
tes : elle operera dans des conditions voisines de 
celles de !'aviation ; elle sera reutilisable dans un 
delai de quinze jours et pourra effectuer jusqu'a 
cent missions de suite. Elle disposera d'un vaste 
compartiment fret et aura une autonomie de vol 
de sept jours. Les conditions de sejour y seront 
confortables. Ses dimensions devraient etre voi-
sines de celles d'un avion du type Galaxy V : sa 
configuration devrait done etre celle des avions 
actuels. 
30. La navette spatiale permettra de mettre en 
place des satellites, de reparer et d'entretenir 
les satellites sur orbite, d'effectuer des missions 
scientifiques et d'application de courte duree, 
de transporter les equipages et les approvision-
nements destines aux stations spatiales, d'exe-
cuter des missions de sauvetage en milieu spatial 
et de ravitailler en carburant et en charges uti-
les les engins destines aux missions lointaines. 
31. La navette comprendra deux vehicules abri-
tant chacun un equipage de deux hommes : le 
lanceur et l'orbiteur que le lanceur portera sur 
son dos. Elle decollera a la verticale grace aux 
reacteurs du lanceur qui accelerera jusqu'a ce 
qu'il atteigne les couches limites de !'atmosphere 
terrestre ou la separation aura lieu. Puis le Jan-
ceur reduira sa vitesse et reviendra sur terre 
ou il atterrira en un point determine. L'orbiteur 
gagnera son orbite grace a ses propres reacteurs 
pour livrer sa charge utile et executer les mis-
sions dont il aura ete charge. Apres avoir passe 
jusqu'a sept jours sur orbite, l'orbiteur rentrera 
dans !'atmosphere et regag-nera un aeroport clas-
sique ou il atterrira a 1 'horizon tale. Pour ce 
faire, il n'aura pas besoin de moteurs puisqu'il 
utilisera sa configuration de planeur. 
32. Eliminant ainsi la necessite d'utilisE>r des 
navires, des avions, des helicopteres et une equipe 
de recuperation en mer, la recuperation de la 
navette n'aura aucune incidence financiere. 
33. Les economies realisees sur le cout des ope-
rations spatiales grace a !'utilisation de la navette 
rendront possibles un grand nombre d'activites 
qui n'etaient pas realisables, jusqu'ici, sur le plan 
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the shuttle will be the establishment of an opera-
tional space station. Man needs a platform in 
space where he can live and work for long 
periods of time and can conduct important 
scientific investigations which require a space 
environment. The experience to be gained with 
the Skylab programme is of major importance. 
The space station and the shuttle will provide 
the first opportunity for non-astronaut members 
of the scientific research and industrial com-
munity to conduct experiments and develop acti-
vities in space. 
34. Initially, the space station will house a crew 
of six, contain general purpose laboratories and 
support two research and application modules. 
Four modules make up the initial station and 
provide quarters for the six members of the crew. 
Ports are available on a central core for cargo 
modules, research and application modules and 
the solar array power boom. The gross capability 
of the space station is the housing of 12 men 
and the accommodation of six research and appli-
cation modules. 
35. In the framework of American-European 
collaboration, the Europeans may well build one 
or two research and application modules to 
execute their own experiments. 
36. The other logical development once the 
shuttle becomes operational will be the building 
of the tug. This vehicle will be carried into 
orbit in the shuttle and will then be used to 
place payloads in orbits which are not attainable 
by the shuttle. The tug will be used to retrieve 
satellites for repair or adjustments for lunar 
operations and other outer space operations. 
27. Since 1970 the Americans and Europeans 
have been discussing in general terms the possi-
bility of the Europeans financing and building 
parts of the space transportation system for 
advanced manned and unmanned missions. The 
shuttle should become operational in 1979, 
followed by the space station in the early 1980s, 
and therefore the tug will have to be ready one 
or two years later. The possibilities of collabora-
tion should be considered jointly in the light of 
a broader examination of the United States and 
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European countries' space programmes for the 
last quarter of the century. 
Ill. Conclusions 
38. One of the principal objectives in the general 
outline of the post-Apollo space programme, as 
proposed by the American Government, is inter-
national participation and co-operation. This 
would mean the Europeans being directly 
involved in those parts of the programme which 
they undertook to execute and generally being 
associated with the entire programme. 
39. During its visit to the United States from 
18th to 22nd October, the Committee learned that 
the United States had not yet taken final deci-
sions on its post-Apollo programme as the 
technological aspects of the space shuttle were 
still being discussed. No details have been 
specified with regard to the tug. 
40. The original idea for the space shuttle was 
to build a spacecraft capable of transporting 
payloads at low cost from earth into low orbit. 
Being a single multi-purpose vehicle, this space-
craft should be reusable and autonomous and 
capable of replacing most launchers. It should 
operate at far lower cost than the throw-away 
boosters. This overriding cost factor induced 
NASA to study, in comparison with a fully 
reusable model, alternative - cheaper - con-
cepts, certain parts of which, for instance the 
fuel tanks, would be used only once. In this 
form the shuttle could be much smaller and 
therefore cheaper. 
41. Another idea was to use existing launch 
vehicles, for instance the first two stages of the 
Saturn V booster, which would be made recover-
able. After refurbishing, such a booster could 
be used again. 
42. The alternative proposals are still being 
studied and NASA has allowed American 
industry another six months before it will submit 
its definite proposals to the United States 
Government. These extra six months will enable 
Europe to reconsider its position and the United 
States will then know which financial and 
industrial obligations Europe might undertake. 
Decisions on the definite configuration of the 
shuttle will then be possible. 
~conomique. La suite logique de la navette sera 
la mise en place d'une station spatiale operation-
nelle. L'homme a besoin, en effet, d'une plate-
forme spatiale oil. il puisse vivre et travailler 
pendant de longues periodes et proceder a des 
recherches scientifiques importantes qui doivent 
etre effectuees en milieu spatial. L'experience 
que le programme Skylab permettra d'acquerir 
est d'un interet capital. La station spatiale et la 
navette donneront, pour la premiere fois, aux 
membres de la communaute scientifique et indus-
trielle qui ne sont pas astronautes la possibilite 
de faire des experiences et de mener des activites 
dans l'espace. 
34. Dans un premier stade, la station spatiale 
abritera une equipe de six personnes et contien-
dra des laboratoires a vocation generale ; deux 
modules de recherche et d'applications y seront 
attaches. La station initiale se composera de 
quatre modules et comprendra les amenagements 
necessaires au sejour de six personnes. Le noyau 
central sera equipe de dispositifs d'amarrage 
pour les modules de transport, les modules de 
recher1~he et d'applications et le dispositif d'ali-
mentation electrique par panneaux solaires. La 
station sera ulterieurement capable d'abriter 
douze personnes et de recevoir six modules de 
recherche et d'applications. 
35. Dans le cadre de la collaboration americano-
europeenne, les Europeens pourraient fort bien 
construire un ou deux modules de recherche et 
d'applications pour executer leurs propres expe-
riences. 
36. Une fois la navette operationnelle, la suite 
logique sera egalement la construction du remor-
queur. Ce vehicule sera transporte sur orbite 
dans la navette et sera ensuite utilise pour placer 
des charges utiles sur des orbites que celle-ci ne 
peut atteindre. Le remorqueur sera utilise egale-
ment pour la recuperation de satellites aux fins 
de reparation ou pour la mise au point d'opera-
tions lunaires ou d'autrcs missions dans l'espace 
lointain. 
37. Les Americains et les Europeens discutent, 
depuis 1970, sur le plan general, des possibilites 
de financement et de construction par l'Europe 
de certains elements d'un systeme de transport 
spatial en vue de missions habitees ou non habi-
tees plus ambitieuses. La navette devant etre 
operationnelle en 1979 et la station spatiale au 
debut des annees 1980, le remorqueur devra done 
etre pret un ou deux ans plus tard. Il convient 
d'etudier conjointement les possibilites de colla-
boration a la lumiere d'un examen plus appro-
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fondi des programmes spatiaux des Etats-Unis 
et des pays europeens pour le dernier quart du 
siecle. 
Ill. Conclusions 
38. L'un des principaux objectifs du programme 
spatial post-Apollo, tel qu'il a ete propos~ dans 
ses grandes lignes par le gouvernement ameri-
cain, est la participation et la cooperation inter-
nationales. Les Europeens seraient done directe-
ment interesses aux parties du programme qu'ils 
se seraient engages a executer et seraient, d'une 
maniere generale, associes au programme dans 
son ensemble. 
39. Pendant la visite qu'elle a effectuee aux 
Etats-Unis du 18 au 22 octobre, la commission 
a appris que les Etats-Unis n'avaient pas encore 
pris de decisions definitives a l'egard du pro-
gramme post-Apollo, etant donne que les aspects 
technologiques de la navette spatiale sont tou-
jours a l'etude. Aucun detail n'a ete donne en 
ce qui concerne le remorqueur. 
40. On a d'abord envisage de construire un 
engin spatial capable de placer a peu de frais 
des charges utiles sur orbite basse autour de la 
terre. Vehicule polyvalent unique, cet engin spa-
tial devrait etre reutilisable, autonome et capable 
de remplacer la plupart des lanceurs. Son utili-
sation serait beaucoup moins couteuse que celle 
des engins non recuperables. Le caractere deter-
minant du facteur cout a incite la NASA a 
etudier, parallelement a ce modele entierement 
reutilisable, d'autres solutions, moins onereuses, 
dans lesquelles certains elements, par exemple 
les reservoirs de carburant, ne seraient utilises 
qu'une fois. Sous cette forme, la navette pourrait 
etre de dimensions beaucoup plus reduites et, 
partant, moins couteuse. 
41. On a envisage egalement d'utiliser les lan-
ceurs existants, par exemple les deux premiers 
etages de la fusee Saturne V, qui deviendraient 
recuperables. Apres remise en etat, cette fusee 
pourrait etre reutilisee. 
42. Les autres solutions sont toujours a l'etude 
et la NASA a donne a l'industrie americaine un 
delai supplementaire de six mois pour presenter 
des propositions definitives au gouvernement 
americain. Ces six mois supplementaires per-
mettront a l'Europe de revoir sa position et les 
Etats-Unis sauront alors queUes obligations 
d'ordre financier et industriel elle pourrait assu-
mer. Il sera alors possible de prendre des deci-
sions definitives en ce qui concerne la configu-
ration de la navette. 
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43. Since the last European Space Conference, 
held in Brussels in November 1970, Europe has 
been in disarray and the fact that the Americans 
have not yet taken definite decisions gives it the 
necessary respite. Nevertheless time is running 
out and the next few months will be very 
important in deciding the terms of American-
European space collaboration for the 1970s and 
1980s. 
44. As far as the shuttle is concerned the 
European aerospace industry has already expres-
sed its interest in manufacturing certain parts. 
This type of collaboration will require inter-
dependence between the two partners. 
45. During the Committee's visit it became quite 
clear that the American Government considers 
collaboration with Europe in the post-Apollo 
programme and thereafter as a very serious 
objective. It wants to secure this collaboration 
and it was for this reason that, on 1st September, 
the United States Under-Secretary of State, Mr. 
U. Alexis Johnson, wrote to the Chairman of 
the European Space Conference, the Belgian 
Minister for Scientific Policy and Planning, Mr. 
Theo Lefevre, stressing that the United States 
certainly did not wish to stop European progress 
in the space field. As the INTELSAT negotia-
tions and the subsequent treaty were causing 
anxiety in Europe, the letter stated that, in 
principle, the United States would provide launch 
facilities in accordance with Europe's requests 
(whether for scientific or applications satellites). 
46. The definitive arrangements impose certain 
commitments on the members of INTELSAT: 
in particular any regional communications 
satellite system must be technically and opera-
tionally compatible with the INTELSAT world-
wide system and cause no significant economic 
harm to the system. The recommendations put 
forward by the Assembly of Parties under 
Article XIV of the INTELSAT Treaty do not 
contain obligations under international law but 
are advisory opinions. 
47. Mr. Johnson's letter assures European 
nations that United States launchers, such as 
Scout, Thor Delta and Atlas-Centaur, will be 
available at cost price for satellite projects which 
are for peaceful purposes and which arc consis-
tent with obligations under relevant international 
agreements and arrangements, subject only to the 
following: 
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(a) the United States will provide appro-
priate launch assistance for satellite 
systems on which INTELSAT makes a 
favourable recommendation in accord-
ance with Article XIV of its definitive 
arrangements; 
(b) if launch assistance is requested in the 
absence of a favourable recommendation 
by INTELSAT the United States 
expects that it would provide launch 
assistance for systems which it had 
supported within INTELSAT provided 
the country or international entity 
requesting assistance considered in good 
faith it had met its relevant obligations 
under Article XIV of the definitive 
arrangements; 
(c) in cases where requests for launch 
assistance are maintained in the absence 
of a favourable INTELSAT recom-
mendation and the United States had 
not supported the proposed system, the 
United States would reach a decision on 
such a request after taking into account 
the degree to which the proposed system 
would be modified in the light of the 
factors which were the basis for the 
lack of support within INTELSAT ; 
(d) with respect to future operational 
satellite applications which do not have 
broad international acceptance (e.g. 
direct television broadcasting, earth 
resources survey satellites) the United 
States would hope to be able to work 
with the relevant States in seeking sueh 
acceptance and would favourably 
consider requests for launch assistance 
when broad international acceptance has 
been obtained. 
48. With respect to European proposals for 
satellites intended to provide international public 
telecommunications services the United States 
is prepared to consult with the European Space 
Conference in advance so as to advise the confer-
ence whether the United States would support 
such proposals within INTELSAT. The United 
States has told the European States that 
according to a preliminary analysis of this Euro-
pean project the United States has found that the 
"example of a possible operational system of 
European communication satellites", which was 
presented during discussions in February in the 
United States, would appear to cause measur-
43. Depuis la derniere Conference Spatiale 
Europeenne qui s'est tenue a Bruxelles en novem-
bre 1970, l'Europe est en proie a la confusion 
et le fait que les Americains n'ont pas encore 
pris de decisions definitives lui accorde le repit 
necessaire. Neanmoins, le temps passe et les pro-
chains mois seront tres importants en ce qui 
concerne la definition des modalites de la colla-
boration spatiale entre l'Amerique et l'Europe 
pour les annees 1970 et 1980. 
44. En ce qui concerne la navette, l'industrie 
aerospatiale europeenne a deja manifest€ son in-
teret pour la fabrication de certains elements. 
Ce genre de collaboration exigera l'interdepen-
dance des deux partenaires. 
45. Lors de sa visite, la commission a parfaite-
ment compris que le gouvernement americain 
considerait la collaboration avec l'Europe dans le 
cadre du programme post-Apollo comme un ob-
jectif tres serieux. Il desire se }'assurer et c'est 
pourquoi, le 1•• septembre, le sous-secretaire 
d'Etat americain, M. U. Alexis Johnson, a ecrit 
au President de la Conference Spatiale Euro-
peenne, M. Theo Lefevre, egalement Ministre 
beige de la politique et de la programmation 
scientifiques, en insistant sur le fait que les 
Etats-Unis ne souhaitaient nullement empecher 
l'Europe de progresser dans le domaine spatial. 
Les negociations d'INTELSAT et le traite qui a 
suivi suscitant de l'anxiete en Europe, il ajoutait 
que les Etats-Unis etaient disposes, en principe, 
a fournir les moyens de lancement dont l'Europe 
ferait la demande (qu'il s'agisse de satellites 
scientifiques ou d'applications). 
46. Les accords definitifs imposent certaines 
obligations aux membres d'INTELSAT: en par-
ticulier, tout systeme regional de telecommuni-
cations par satellites doit etre techniquement et 
operationnellement compatible avec le systeme 
mondial d'INTELSAT et ne lui causer aucun 
prejudice economique considerable. Les recom-
mandations formulees par l'Assemblee des parties 
en vertu de l'article XIV du traite d'INTELSAT 
ne sont pas contraignantes en droit international, 
mais sont des avis consultatifs. 
47. La lettre de M. Johnson donne aux pays 
europeens !'assurance que des lanceurs ameri-
cains, tels que le Scout, le Thor Delta et l'Atlas-
Centaur, seront mis a leur disposition, au prix 
coutant, pour les projets de satellite realises a 
des fins pacifiques et compatibles avec les obli-
gations imposees par les accords et les disposi-




(a) Les Etats-Unis fourniront des lanceurs 
appropries pour les systemes de satel-
lites apropos desquels INTELSAT fera 
une recommandation favorable confor-
mement a !'article XIV des Accords 
definitifs ; 
(b) Si une aide est demandee en !'absence 
de recommandation favorable d'IN-
TELSAT, les Etats-Unis pensent four-
nir des lanceurs pour les systemes qu'ils 
auront appuyes au sein d'INTELSAT, 
pour autant que la nation ou l'entite 
internationale demandant cette assis-
tance considerera de bonne foi qu'elle 
a rempli les obligations qui lui incom-
bent en vertu de !'article XIV des 
Accords definitifs ; 
(c) Dans les cas ou les demandes de lan-
ceurs seront maintenues en !'absence de 
recommandation favorable d'INTEL-
SAT et ou les Etats-Unis n'auront pas 
appuye le systeme propose, les Etats-
Unis prendront une decision apres avoir 
tenu compte de la mesure dans laquelle 
le systeme propose serait modifie a la 
lumiere des facteurs qui ont entraine le 
manque d'appui au sein d'INTELSAT; 
(d) S'agissant des applications futures des 
satellites operationnels qui ne recueil-
lent pas un large agrement sur le plan 
international (par exemple, les satellites 
de retransmission des emissions televi-
sees en direct et les satellites de pros-
pection des ressources terrestres), les 
Etats-Unis esperent qu'ils pourront 
ceuvrer avec les Etats correspondants 
pour obtenir cet agrement et considere-
ront favorablement les demandes de 
lanceurs lorsqu'un large accord inter-
national aura ete obtenu. 
48. S'agissant des propositions europeennes 
concernant les satellites destines a fournir des 
services publics de telecommunications interna-
tionales, les Etats-Unis sont disposes a consulter 
prealablement la Conference Spatiale Euro-
peenne pour lui indiquer s'ils donneraient leur 
appui a ces propositions au sein d'INTELSAT. 
Les Etats-Unis ont declare aux Etats europeens 
que, selon une etude preliminaire de cette pro-
position, ils ont estime que 1'« Exemple d'un 
systeme operationnel possible de satellites euro-
pcens de telecommunications », presente durant 
les discussions qui se sont deroulees en fevrier 
aux Etats-Unis, serait de nature a porter un 
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able, but not significant economic harm to 
INTELSAT. Thus, ifthis specific proposal were 
submitted for consideration the United States 
would expect to support it in INTELSAT. 
49. The United States has further declared that 
the use of the phrases "we expect that we would 
provide launch assistance" and "we would 
expect to support" in the section of the J ohnson 
letter dealing with regional telecommunications 
satellites (sub-paragraphs lA and 3) simply 
recognises a priori the views of its INTELSAT 
partners. These words were not designed to 
provide a loophole in the offer of launch assist-
ance. 
50. Mr. Herman Pollack of the State Depart-
ment explained to the Committee that United 
States policy was to keep the United States 
rocket industry commercially viable and to 
encourage international space co-operation. 
51. As far as costs are concerned, the small 
Scout rockets will cost $ 2-4 million, the larger 
Thor Delta $ 5-7 million, and the even more 
powerful Atlas-Centaur $10-12 million. This last 
launcher will be used to orbit the German-
American Heliossatellite in 1974-75. 
52. In order to continue with its applications 
satellite programme Europe must be certain that 
somehow launchers will be available for its 
satellites. No decision has yet been taken on 
building the Europa Ill launcher and the failure 
of Europa II on 5th November was not encour-
aging. The governments should also consider the 
possibility of buying American licences and 
manufacturing launchers on that basis. The 
Japanese-American agreements of this type 
should be studied. 
53. Your Rapporteur is of the opinion that the 
recent American proposals give more assurance 
to the Europeans that American launch facilities 
will be available ; they are certainly a step 
forward compared to earlier proposals. Never-
theless, if the European governments agree to 
act on the basis of Mr. Johnson's latest letter, 
there will still be a certain risk. However, in 
order to collaborate one must have confidence 
in one's partner. The American authorities have 
already made it clear that the existing plan for 
an operational regional system of communication 
satellites, as proposed by the European Space 
Conference, is acceptable to them ; it would 
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"cause measurable but not significant economic 
harm to INTELSAT". 
54. In this context the word "regional" is also 
important ; if it applied to the European region 
in a geographical sense the Americans would 
have no objection, but if it included various 
regions on other continents (which is not the 
case in the present plans) the matter would have 
to be reconsidered. 
55. Europe's faith in the Americans will be 
strengthened if the memorandum of understand-
ing on the joint aeronautical satellite programme 
is signed in London on 1st December 1971, and 
by further collaboration on a meteorological 
satellite system. 
56. In this connection mention should be made 
of the interpretation of Article XIV of the 
INTELSAT Treaty. On the European side the 
opinion is that the treaty should be interpreted 
in such a way that a two-thirds majority is 
required to give a negative recommendation to a 
European request for launch assistance of this 
type of satellite. This would provide a much-
needed assurance for the future as definite 
European plans have not yet been drawn up. The 
same type of agreement could be concluded in 
respect of earth resources surveillance by satellite 
and, moreover, multi-purpose satellites could 
well be built later. 
57. Article VII of the definitive arrangements 
(paragraph (g)) states that "the Assembly of 
Parties shall adopt its own rules of procedure". 
This provides the European governments with 
the opportunity to press their interpretation of 
Article XIV. 
58. If the Europeans do not take part in the 
post-Apollo programme the Americans alone will 
reap all the benefits in the scientific field and 
in the economic and industrial fields too. 
'fhrough its earth resources satellite programme 
they would be very well informed of possibilities 
of exploration and exploitation of minerals, the 
world crop situation, pollution, and in many 
other spheres. 
59. If, in the framework of American-European 
collaboration and therefore interdependence, 
prejudice economique appreciable mais non 
important a INTELSAT. Par consequent, si 
cette proposition particuliere etait soumise a 
leur examen, ils pensent qu'ils l'appuieraient a 
INTELSAT. 
49. Les Etats-Unis ont en outre declare que les 
phrases : « je pense que nous fournirions des 
lanceurs » et « nous pensons que nous l'appuie-
rions » employees dans la partie de la lettre de 
1\I. Johnson qui traite des satellites de telecom-
munications regionales (alineas lA et 3) recon-
naissent simplement le fait que les Etats-Unis ne 
peuvent ecarter a priori les vues de leurs parte-
naires d'INTELSAT et ne visent pas a constituer 
une « echappatoire ». 
50. M. Herman Pollack, du Departement d'Etat, 
a explique a la commission que les Etats-Unis 
avaient pour politique de maintenir la viabilite 
de l'industrie americaine des lanceurs sur le 
plan commercial et d'encourager la cooperation 
internationale dans le domaine spatial. 
51. En ce qui concerne les couts, la fusee Scout 
coutera de 2 a 4 millions de dollars, la fusee 
Thor Delta de 5 a 7 millions et l'Atlas-Centaur, 
plus puissante, de 10 a 12 millions. Ce dernier 
lanceur sera utilise pour placer sur orbite le 
satellite germano-americain Helios en 1974-75. 
52. Pour etre en mesure de poursuivre son pro-
gramme de satellites d'applications, l'Europe doit 
etre certaine que, d'une maniere ou d'une autre, 
elle disposera de lanceurs. Aucune decision n'a 
encore ete prise sur la construction de la fusee 
Europa Ill et l'echec d'Europa II, le 5 novembre, 
n'a pas ete encourageant. Les gouvernements 
devraient egalement envisager la possibilite 
d'acquerir des licences americaines et de fabri-
quer des lanceurs sur cette base. Les accords de 
ce genre conclus entre les Etats-Unis et le Japon 
meriteraient d'etre etudies. 
53. Votre rapporteur est d'avis que les recentes 
propositions americaines apportent aux Euro-
peens de nouvelles assurances que les Etats-Unis 
mettront des lanceurs a leur disposition ; elles 
marquent de toute evidence un progres par rap-
port aux propositions precedentes. Toutefois, si 
les gouvernements europeens conviennent d'agir 
sur la base de la derniere lettre de M. Johnson, 
ils n'en courront pas moins un certain risque. 
Mais, dans toute collaboration, i1 faut avoir 
confiance dans le partenaire. Les autorites ame-
ricaines ont deja indique clairement que l'actuel 
projet de systeme regional operationnel de satel-
lites de telecommunications, propose par la 
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Conference Spatiale Europeenne, leur paraissait 
acceptable : il serait de nature a « porter un 
prejudice economique appreciable mais non im-
portant a INTELSAT ». 
54. Dans ce contexte, le mot « regional » est 
important lui aussi : s'il s'applique a la zone 
europeenne au sens geographique du terme, les 
Americains n'auraient aucune objection, mais 
s'il comprend diverses regions d'autres continents 
(ce qui n'est pas le cas pour les projets actuels), 
il faudrait revoir la question. 
55. La confiance de !'Europe dans les Etats-
Unis sera renforcee par la signature du memo-
randum de cooperation concernant le programme 
commun de satellite aeronautique a Londres, le 
1•• decembre 1971, et par une collaboration plus 
poussee dans le domaine des satellites meteoro-
logiques. 
56. Il convient, a ce propos, de mentionner 
!'interpretation de !'article XIV du traite 
d'INTELSAT. Du cote europeen, on estime qu'il 
devrait etre interprete de telle sorte qu'il exige 
une majorite des deux tiers pour formuler une 
recommandation negative en reponse a toute 
demande europeenne d'assistance pour le lance-
ment de ce genre de satellite. Cela donnerait une 
garantie fort necessaire pour l'avenir, etant 
donne que l'Europe n'a pas encore etabli de 
plans definitifs. On pourrait conclure le meme 
genre d'accord en ce qui concerne la surveillance 
des ressources terrestres par satellite et, qui plus 
est, des satellites polyvalents pourraient etre 
construits ulterieurement. 
57. L'article VII de !'accord definitif (para-
graphe (g)) dispose que « l'Assemblee des parties 
adopte son reglement interieur », ce qui fournit 
aux gouvernements europeens la possibilite d'im-
poser leur interpretation de !'article XIV. 
58. Si les Europeens ne participent pas au pro-
gramme post-Apollo, les Americains seront seuls 
a recueillir tous les avantages dans le domaine 
scientifique, de meme que dans les domaines 
economique et industriel. Grace au programme 
de satellites de prospection des ressources ter-
restres, ils seraient tres bien informes des pers-
pectives de prospection et d'exploitation des 
mineraux, de l'etat des recoltes mondiales, de 
la pollution et dans beaucoup d'autres domaines. 
59. Si, dans le cadre de la collaboration ameri-
cano-europeenne et, par consequent, de l'inter. 
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European industry built some well-defined parts 
of the new transportation system the Americans 
should accept the obligation to use them. 
60. In line with these conclusions, the recom-
mendation must therefore contain a request that 
the governments re-examine the overall content 
and purposes of the space programmes of the 
1970s and 1980s and especially in the post-
Apollo programme, as indicated in the letter of 
1st September 1971 of Under-Secretary of State, 
Mr. Johnson. The broad examination would allow 
the European governments to assess the need for 
their own joint effort and its relation to a wider 
framework of American-European collaboration. 
As is the intention of the American Government, 
the joint expert group should define in technical 
discussions the possibilities of co-operation in a 
programme of development of the space trans-
portation system as well as the content of space 
activities in which Europe might wish to parti-
cipate in the post-Apollo era. Skylab might be 
a topic of discussion, especially its earth resources 
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experiments. The activities of the joint group 
would not entail any commitment on either side. 
61. Once discussions have been concluded, the 
European Space Conference should take the 
necessary decisions on industrial, financial and 
technological obligations. Once an agreement is 
reached assurances should be given that not one 
country would back out and thus unilaterally 
change the burden for the other countries. 
62. Your Rapporteur remains of the opinion that 
the WEU Ministers for Science and Technology 
should hold a conference in order to co-ordinate 
their policies and prepare priority decisions in 
all fields of advanced technology. 
63. Everyone should agree that only a European 
NASA is capable of assuring the management 
and co-ordination required. 
dependance, l'industrie europeenne construisait 
certains elements bien determines du nouveau 
systeme de transport, les Americains devraient 
accepter !'obligation de les utiliser. 
60. Conformement a ces conclusions, la recom-
mandation doit done prier instamment les gou-
vernements de reexaminer !'ensemble du contenu 
et des objectifs des programmes spatiaux pour 
les annees 1970 et 1980, et notamment du pro-
gramme post-Apollo, comme l'indique la lettre 
du sous-secretaire d'Etat, M. Johnson, en date 
du r· septembre 1971. L'examen general per-
mettrait aux gouvernements europeens d'evaluer 
la necessite de leur effort commun et de ses 
rapports avec le cadre plus large de la colla-
boration americano-europeenne. Selon le gouver-
nement americain, le groupe commun d'experts 
devrait definir, au cours de discussions tech-
niques, les possibilites de cooperation dans un 
programme de mise au point du systeme de 
transport spatial, ainsi que le contenu des acti-
vites spatiales auxquelles l'Europe pourrait sou-
haiter participer dans l'ere post-Apollo. Skylab 
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pourrait etre l'un des sujets de discussion, notam-
ment les experiences concernant les ressources 
terrestres. Les activites du groupe commun n'im-
pliqueraient aucun engagement de l'une ou 
l'autre des parties. 
61. Une fois ces discussions terminees, la Confe-
rence Spatiale Europeenne devrait prendre les 
decisions necessaires en ce qui concerne ses obli-
gations industrielles, financieres et technolo-
giques. Lorsqu'un accord serait conclu, des assu-
rances devraient etre donnees qu'aucun pays ne 
se retirerait et ne modifierait, par consequent, 
la charge des autres pays. 
62. Votre rapporteur reste d'avis que les 
ministres de la science et de la technologie des 
pays de l'U.E.O. devraient tenir une conference 
en vue de coordonner leurs politiques et de pre-
parer les decisions prioritaires dans tous les 
domaines des techniques de pointe. 
63. Il conviendrait de reconnaitre unanimement 
que seule une NASA europeenne est capable 
d'assurer la gestion et la coordination requises. 
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APPENDIX I 
Agreement relating to the Intemational Telecommunications Satellite Organisation 
"INTELSAT" 1 
19th May 1911 
PREAMBLE 
The States Parties to this Agreement, 
Considering the principle set forth in Resolu-
tion 1721 (XVI) of the General Assembly of the 
United Nations that communication by means of 
satellites should be available to the nations of the 
world as soon as practicable on a global and non-
discriminatory basis, 
Considering the relevant provisions of the 
Treaty on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial 
Bodies, and in particular Article I, which states 
that outer space shall be used for the benefit and 
in the interests of all countries, 
Noting that pursuant to the Agreement 
Establishing Interim Arrangements for a Global 
Commercial Communications Satellite System 
and the related Special Agreement, a global com-
mercial telecommunications satellite system has 
been established, 
Desiring to continue the development of this 
telecommunications satellite system with the aim 
of achieving a single global commercial telecom-
munications satellite system as part of an impro-
ved global telecommunications network which will 
provide expanded telecommunications services to 
all areas of the world and which will contribute 
to world peace and understanding, 
Determined, to this end, to provide, for the 
benefit of all mankind, through the most advan-
ced technology available, the most efficient and 
economic facilities possible consistent with the 
best and most equitable use of the radio fre-
quency spectrum and of orbital space, 
Believing that satellite telecommunications 
should be organised in such a way as to permit 
all peoples to have access to the global satellite 
system and those States members of the Inter-
national Telecommunication Union so wishing to 
invest in the system with consequent participa-
tion in the design, development, construction, 
including the provision of equipment, establish-
ment, operation, maintenance and ownership of 
the system, 
Pursuant to the Agreement Establishing 
Interim Arrangements for a Global Commercial 
Communications Satellite System, 
Agree as follows : 
ARTICLE I 
(Definitions) 
For the purposes of this Agreement : 
(a) "Agreement" means the present agree-
ment, including its Annexes but excluding all 
titles of Articles, opened for signature by Govern-
ments at Washington on ... , by which the inter-
national telecommunications satellite organisation 
"INTELSAT" is established; 
(b) "Operating Agreement" means the agree-
ment, including its Annex but excluding all titles 
of Articles, opened for signature at Washington 
on ... , by Governments or telecommunications 
entities designated by Governments in accord-
ance with the provisions of this Agreement ; 
(c) "Interim Agreement" means the Agree-
ment Establishing Interim Arrangements for a 
Global Commercial Communications Satellite 
System signed by Governments at Washington 
on 20th August 1964 ; 
Source : Resumed Plenipotentiary Conference on definitive arrangements for the International Telecommunications 
Satellite Consortium, Document 232. 
1. The text of the Agreements establishing interim arrangemen~!l is given in the lleport by Mr. Berkban, 




Accord relatif d l'organi&ation intemationale de telecommunications par satellites 
«lNTELSAT» 1 
19 mal 1971 
Les Etats parties au present accord, 
Considerant le principe enonce dans la Re-
solution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale des 
Nations Unies selon lequelles nations du monde 
doivent pouvoir des que possible communiquer 
au moyen de satellites sur une base mondiale 
et non discriminatoire ; 
Considerant les dispositions pertinentes du 
Traite sur les principes regissant les activites 
des Etats en matiere d'exploration et d'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique, y compris 
la lune et les autres corps celestes et, en particu-
lier, l'article I qui affirme que l'espace extra-
atmospherique doit etre utilise pour le bien et 
dans l'interet de tous les pays ; 
Prenant acte du fait que, conformement a 
!'Accord etablissant un regime provisoire appli-
cable a un systeme commercial mondial de tele-
communications par satellites et a !'Accord spe-
cial y afferent, un systeme commercial mondial 
de telecommunications par satellites a ete mis 
sur pied; 
Desirant poursuivre le developpement de ce 
systeme de telecommunications par satellites 
dans le but de parvenir a un systeme commercial 
mondial unique de telecommunications par satel-
lites faisant partie d'un reseau mondial perfec-
tionne de telecommunications qui assurera a 
toutes les regions du monde des services plus 
etendus de telecommunications et qui contribuera 
a la paix et a !'entente mondiales ; 
Resolus a cet effet a fournir pour le bien de 
l 'humanite tout entiere, grace aux techniques les 
plus avancees dont on dispose, les installations 
les plus efficaces et les plus economiques possi-
bles, compatibles avec !'utilisation la plus ration-
nelle et la plus equitable des frequences du spec-
tre radio-electrique et de l'espace orbital ; 
Estimant que les telecommunications par sa-
tellites doivent etre organisees de telle fac;on que 
tous les peuples puissent avoir acces au systeme 
mondial de satellites et que les Etats membres 
de !'Union Internationale des Telecommunica-
tions qui le souhaitent puissent y investir des 
capitaux et participer ainsi a la conception, a la 
mise au point, a la construction, y compris la 
fourniture de materiel, a la mise en place, a !'ex-
ploitation, a l'entretien et a la propriete du 
systeme; 
En vertu de !'Accord etablissant un regime 
provisoire applicable a un systeme commercial 
mondial de telecommunications par satellites ; 
Sont convenus de ce qui suit : 
ARTICLE I 
(Definitions) 
Aux fins du present accord: 
(a) le terme « accord:. designe le present 
accord, y compris ses annexes, mais a !'exclusion 
des titres des articles, ouvert a la signature des 
gouvernements le ........ ' a w ashington, et 
etablissant !'organisation internationale de tele-
communications par satellites « INTELSAT » ; 
(b) les termes « accord d'exploitation » desi-
gnent l'accord, y compris son annexe, mais a !'ex-
clusion des titres des articles, ouvert a la signa-
ture des gouvernements ou des organismes de 
telecommunications designes par les gouverne-
ments, conformement aux dispositions de !'ac-
cord, le ........ ' a w ashington ; 
(c) les termes «accord provisoire » designent 
!'accord etablissant un regime provisoire appli-
cable a un systeme commercial mondial de tele-
communications par satellites, signe par les gou-
vernements a Washington le 20 aout 1964 ; 
Source : Reprise de la Conference plenipotentiaire portant sur un regime definitif applicable au Consortium 
international de telecommunications par satellites, Document 232. 
1. Pour le texte des accords etablissant un regime provisoire, voir le rapport de M. Berkhan, Document 402, 
2 mai 1967. 
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(d) "Special Agreement" means the agree-
ment signed on 20th August 1964 by Govern-
ments or telecommunications entities designated 
by Governments, pursuant to the provisions of 
the Interim Agreement ; 
(e) "Interim Communications Satellite Com-
mittee" means the Committee established by 
Article IV of the Interim Agreement ; 
(f) "Party" means a State for which the 
Agreement has entered into force or been pro-
visionally applied ; 
(g) "Signatory" means a Party, or the tele-
communications entity designated by a Party, 
which has signed the Operating Agreement and 
for which it has entered into force or been pro-
visionally applied ; 
(h) "Space segment" means the telecom-
munications satellites, and the tracking, tele-
metry, command, control, monitoring and related 
facilities and equipment required to support the 
operation of these satellites ; 
(i) "lNTELSAT space segment" means the 
space segment owned by INTELSAT ; 
(j) "Telecommunications" means any trans-
mission, emission or reception of signs, signals, 
writing, images and sounds or intelligence of any 
nature, by wire, radio, optical or other electro-
magnetic gystems ; 
(k) "Public telecommunications services" 
means fixed or mobile telecommunications services 
which can be provided by satellite and which 
are available for use by the public, such as tele-
phony, telegraphy, telex, facsimile, data trans-
mission, transmission of radio and television 
programmes between approved earth stations 
having access to the INTELSAT space segment 
for further transmission to the public, and leased 
circuits for any of these purposes ; but excluding 
those mobile services of a type not provided 
under the Interim Agreement and the Special 
Agreement prior to the opening for signature of 
this Agreement, which are provided through 
mobile stations operating directly to a satellite 
which is designed, in whole or in part, to provide 
services relating to the safety or flight control 




(l) "Specialised telecommunications services" 
means telecommunications services which can be 
provided by satellite, other than those defined 
in paragraph (k) of this Article, including, but 
not limited to, radio navigation services, broad-
casting satellite services for reception by the 
general public, space research services, meteoro-
logical services, and earth resources services ; 
(m) "Property" includes every subject of 
whatever nature to which a right of ownership 
can attach, as well as contractual rights; and 
(n) "Design" and "development" include 
research directly related to the purposes of 
INTELSAT. 
ARTICLE 11 
(Establishment of INTELSAT) 
(a) With full regard for the principles set 
forth in the Preamble to this Agreement, the 
Parties hereby establish the international tele-
communications satellite organisation "INTEL-
SAT", the main purpose of which is to continue 
and carry forward on a definitive basis the 
design, development, construction, establishment, 
operation and maintenance of the space segment 
of the global commercial telecommunications 
satellite system as established under the provi-
sions of the Interim Agreement and the Special 
Agreement. 
(b) Each State Party shall sign, or shall 
designate a telecommunications entity, public or 
private, to sign, the Operating Agreement which 
shall be concluded in conformity with the provi-
sions of this Agreement and which shall be open-
ed for signature at the same time as this Agree-
ment. Relations between any telecommunications 
entity, acting as Signatory, and the Party which 
has designated it shall be governed by applicable 
domestic law. 
(c) Telecommunications administrations and 
entities may, subject to applicable domestic law, 
negotiate and enter directly into appropriate 
traffic agreements with respect to their use of 
channels of telecommunications provided pursu-
ant to this Agreement and the Operating Agree-
ment, as well as services to be furnished to the 
ANNEXE I 
(d) les termes «accord special» designent 
l'accord signe le 20 aout 1964 par les gouverne-
ments ou les organismes de telecommunications 
designes par les gouvernements, conformement 
aux dispositions de l'Accord provisoire; 
(e) les termes « Comite interimaire des tele-
communications par satellites :. designent le 
comite institue par !'article IV de !'Accord pro-
visoire; 
(/) le terme « partie » designe un Etat a 
l'egard duquel l'accord est entre en vigueur ou 
est applique a titre provisoire j 
(g) le terme « signataire » designe une partie 
ou l'organisme de telecommunications designe 
par une partie, qui a signe !'Accord d'exploita-
tion et a l'egard desquels ce dernier est entre en 
vigueur ou est applique a titre provisoire j 
(h) les termes « secteur spatial» designent 
les satellites de telecommunications ainsi que les 
installations de poursuite, de telemesure, de tele-
commande, de controle, de surveillance et les 
autres equipements associes, necessaires au fonc-
tionnement de ces satellites ; 
(i) les termes « secteur spatial d'INTEL-
SAT » designent le secteur spatial qui appar-
tient a INTELSAT; 
(j) le terme «telecommunication» designe 
toute transmission, emission ou reception de 
signes, de signaux, d'ecrits, d'images, de sons ou 
de renseignements de toute nature, par fil, radio-
electricite, optique ou autres systemes electro-
magnetiques ; 
(k) les termes « services publics de telecom-
munications » designent les services de telecom-
munications fixes ou mobiles qui peuvent etre 
assures par satellites et qui sont accessibles aux 
fins d'utilisation par le public tels que le tele-
phone, le telegraphe, le telex, la transmission de 
fac-similes, la transmission de donnees, la trans-
mission de programmes de radiodiffusion et de 
television entre des stations terriennes approu-
vees ayant acces au secteur spatial d'INTELSAT 
en vue d'une transmission ulterieure au public, 
ainsi que les circuits loues pour l'une quelconque 
des utilisations ci-dessus mentionnees ; ces termes 
excluent les services mobiles d'une categorie qui 
n'a pas ete fournie en application de l'Accord 
provisoire et de l'Accord special prealablement 
a l'ouverture de l'accord a la signature et qui sont 
assures par des stations mobiles operant directe-
ment avec un satellite con<;u en tout ou en partie 
pour assurer des services ayant trait a la securite 
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ou au controle en vol d'aeronefs, ou a la radiona-
vigation aerienne ou maritime j 
(l) les termes «services specialises de tele-
communications» designent les services de tele-
communications, autres que ceux definis au para-
graphe (k) du present article, qui peuvent etre 
assures par satellites, y compris, sans que cette 
liste soit limitative, les services de radionaviga-
tion, de radiodiffusion par satellites destines a 
etre re<;us par le public en general, de recherche 
spatiale, de meteorologic et de teledetection des 
ressources terrestres ; 
(m) le terme «biens» comprend tout ele-
ment, queUe qu'en soit la nature, a l'egard duquel 
un droit de propriete peut etre exerce, ainsi que 
tout droit contractuel ; 
( n) les termes « conception » et « mise au 
point » comprennent la recherche directement 
liee aux objectifs d'INTELSAT. 
ARTICLE 11 
(Creation d'INTELSAT) 
(a) Tenant dflment compte des principes 
enonces ci-dessus dans le preambule, les parties 
creent par le present accord !'organisation inter-
nationale de telecommunications par satellites 
« INTELSAT », dont le but principal est de 
poursuivre a titre definitif la conception, la mise 
au point, la construction, la mise en place, }'ex-
ploitation et l'entretien du secteur spatial du 
systeme commercial mondial de telecommunica-
tions par satellites etabli aux termes de l'Accord 
provisoire et de l'Accord special. 
(b) Chaque Etat partie signe !'Accord d'ex-
ploitation conclu conformement aux dispositions 
de l'accord et ouvert a la signature en meme 
temps que celui-ci, ou designe l'organisme de 
telecommunications, public ou prive, qui signera 
l'Accord d'exploitation. Les rapports entre tout 
organisme, agissant en qualite de signataire, et la 
partie qui l'a designe, sont regis par le droit 
national applicable. 
(c) Les administrations et organismes de 
telecommunications pcuvent, sous reserve de leur 
droit national applicable, negocier et conclure 
directement les accords de trafic appropries por-
tant sur !'utilisation qu'ils feront des voies de 
telecommunications fournies en vertu du present 
accord et de l'Accord d'exploitation, ainsi que 
public, facilities, divisions of revenue and related 
business arrangements. 
ARTICLE Ill 
(Scope of INTELSAT activities) 
(a) In continuing and carrying forward on 
a definitive basis activities concerning the space 
segment of the global commercial telecommunica-
tions satellite system referred to in paragraph (a) 
of Article 11 of this Agreement, INTELSA T 
shall have as its prime objective the provision, 
on a commercial basis, of the space segment 
required for international public telecommunica-
tions services of high quality and reliability to be 
available on a non-discriminatory basis to all 
areas of the world. 
(b) The following shall be considered on the 
same basis as international public telecommunica-
tions services : 
(i) domestic public telecommunications 
services between areas separated 
by areas not under the jurisdiction 
of the State concerned, or between 
areas separated by the high seas ; 
and 
(ii) domestic public telecommunications 
services between areas which are 
not linked by any terrestrial wide-
band facilities and which are 
separated by natural barriers of 
such an exceptional nature that 
they impede the viable establish-
ment of terrestrial wide-band 
facilities between such areas, pro-
vided that the Meeting of Signa-
tories, having regard to advice 
tendered by the Board of Govern-
ors, has given the appropriate 
approval in advance. 
(c) The INTELSA T space segment estab-
lished to meet the prime objective shall also be 
made available for other domestic public tele-
communications services on a non-discriminatory 
basis to the extent that the ability of INTELSAT 
to achieve its prime objective is not impaired. 
(d) The INTELSAT space segment may 
also, on request and under appropriate terms and 
conditions, be utilised for the purpose of specia-
lised telecommunications services, either inter-
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national or domestic, other than for military 
purposes, provided that : 
(i) the provision of public telecom-
munications services is not un-
favourably affected thereby ; and 
(ii) the arrangements are otherwise 
acceptable from a technical and 
economic point of view. 
(e) INTELSA T may, on request and under 
appropriate terms and conditions, provide satel-
lites or associated facilities separate from the 
INTELSAT space segment for: 
(i) domestic public telecommunications 
services in territories under the 
jurisdiction of one or more 
Parties; 
(ii) international public telecommuni-
cations services between or among 
territories under the jurisdiction 
of two or more Parties ; 
(iii) specialised telecommunications ser-
vices, other than for military 
purposes; 
provided that the efficient and economic opera-
tion of the INTELSA T space segment is not 
unfavourably affected in any way. 
(f) The utilisation of the INTELSAT space 
segment for specialised telecommunications ser-
vices pursuant to paragraph (d) of this Article, 
and the provision of satellites or associated faci-
lities separate from the INTELSA T space seg-
ment pursuant to paragraph (e) of this Article, 
shall be covered by contracts entered into between 
INTELSAT and the applicants concerned. The 
utilisation of INTELSAT space segment facilities 
for specialised telecommunications services pur-
suant to paragraph (d) of this Article, and the 
provision of satellites or associated facilities 
separate from the INTELSAT space segment for 
specialised telecommunications services pursuant 
to sub-paragraph (e) (iii) of this Article, shall be 
in accordance with appropriate authorisations, at 
the planning stage, of the Assembly of Parties 
pursuant to sub-paragraph (c) (iv) of Article VII 
of this Agreement. Where the utilisation of 
INTELSAT space segment facilities for specia-
lised telecommunications services would involve 
additional costs which result from required modi-
fications to existing or planned INTELSAT 
space segment facilities, or where the provision 
of satellites or associated facilities separate from 
sur les semces destinea au public, les inatalla· 
tions, la ~partition de Mn~fices et les disposi· 
tions commerciales qui s'y rapportent. 
ARTICl.E Ill 
(Domaine des activites d'INTELSAT) 
(a) En poursuivant a titre d~finitif les acti-
vites relatives au secteur spatial du systeme com· 
lll.ercial mondial de tele~om1Ii.unications par satel-
lites, visees au paragraphe (a) de !'article 11 de 
!'accord, INTELSAT a pour objectif premier la 
fourniture, sur une base commerciale et, sans 
discrimination, a toutes les regions du monde, 
du secteur spatial necessaire a des services pu-
blics de telecommunications internationales de 
haute qualite et de grande fiabilite. 
(b) Sont assimilM aux services publics de 
t~Mcommunications interilationales : 
( i) les services publics de telecommu-
nications nationales entre des re. 
gions separ~es par des regions qui 
ne sont pas sous la juridiction de 
l'Etat interesse ou entre des re-
gions separee& par la haute mer ; 
(ii) les services publics de telecommu-
nications nationales entre des re-
gions qui ne sont reliees par au-
cune installation terrestre a bande 
large et qui sont separees par des 
obstacles naturels d'un caractere 
si exceptionnel qu'ils excluent la. 
creation viable d'installations ter-
restres a bande large entre ces r&. 
gions, a condition que la Reunion 
des signataires, compte tenu de 
l'avis exprime par le Conseil des 
gouverneurs, ait donne prealable-
ment l'autorisation appropriee. 
(c) Le secteut spatial d 'INTELSAT, etabli 
aj'in d'atteindre son objectif premier, est egale-
ment fourni sans discrimination aux fins d'autres 
services publics de teMcommunications natio-
nales dans la mesure ou cela. 11e port~ pas pre-
judice a la realisation de l'objectif premier 
d'INTELSAT. 
(d) Le secteur spatial d'INTELSAT peut 
etre, en outre, sur demande et selon des modalites 
et a des conditions appropriees, utilise pour les 
besoins de services specia~ de telecommunica-
10 
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tions, internationales ou nationales, autres qu'a 
des fins militaires, sous reserve que : 
(i) la fourniture de sel'Vices publics 
de telecommunieations n'en su-
bisse pas d'effets defayorables ; 
( ii) les dispositions adoptees soient par 
ailleurs acceptables des points de 
vue technique et economique. 
(e) INTELSAT peut, sur demande et selon 
des modalites et a des conditions appropriOOs, 
fournir des satellites ou des installations con· 
nexes distincts du secteur spatial d'INTELSAT 
aux fins: 
(i) de services publics de telecommu-
nications nationales a l'interieur 
de territoires relevant de la juri· 
diction d'une ou plusieurs parties ; 
(ii) de services publics de t6lecommu-
nications internationales entre des 
territoires relevant de la juridic-
tion de deux ou plus de deux 
parties; 
(iii) de services specialises de telecom-
mutlications, autres qu'a des fins 
militaires ; 
sous reserve que !'exploitation efficace et econo-
mique du secteur spatial d'INTELSAT n'en su-
bisse pas d'effets defavorables. 
(f) L'utilisation du secteur spatial 
d'INTELSA'r aux fins de services specialises de 
telecommunications prevue au paragraphe (d) du 
present article, et la fourniture de satellites ou 
d'installations connexes distincts du secteur spa-
tial d'INTELSAT, prevue au paragraphe (e) du 
prMent article, font l'objet de contrats conclus 
entre INTELSAT et les demandeurs interesses. 
L'utilisation des installations du secteur spatial 
d'INTELSAT aux fins de services specialises de 
telecommunications prevue au paragraphe (d) du 
present article, et la fourniture de satellites ou 
d'i11stallationa COilllexes distincts du secteur spa-
tial d'INTELSAT aux fitu~ de services speciali-
ses de telecommunications prevue a l'alin~a. (Ui) 
du paragraphe (e) du present article, doivent 
etre conformes aux autorisations appropriees, au 
stade de la planification, de l'Assemblee des par-
ties, en application de l'alinea (iv) du paragra-
phe (c) de !'article VII de !'accord. Si !'utilisa-
tion d'installations du secteur spatial 
d'INTELSAT aux fins de services specialises de 
telecommunications implique des depenses sup-
plementaires qui resultent des modifications A 
apporter aux installations existantes ou previ-
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the INTELSAT space segment is sought for 
specialised telecommunications services as provi-
ded for in sub-paragraph (e) (iii) of this Article, 
authorisation pursuant to sub-paragraph (c) (iv) 
of Article VII of this Agreement shall be sought 
from the Assembly of Parties as soon as the 
Board of Governors is in a position to advise the 
Assembly of Parties in detail regarding the 
estimated cost of the proposal, the benefits to 
be derived, the technical or other problems in-
volved and the probable effects on present or 
foreseeable INTELSAT services. Such author-
isation shall be obtained before the procurement 
process for the facility or facilities involved is 
initiated. Before making such authorisations, the 
Assembly of Parties, in appropriate cases, shall 
consult or ensure that there has been consultation 
by INTELSAT with Specialised Agencies of the 
United Nations directly concerned with the pro-
vision of the specialised telecommunications 
services in question. 
ARTICLE IV 
(Juridical personality) 
(a) INTELSAT shall possess juridical per-
sonality. It shall enjoy the full capacity necessary 
for the exercise of its functions and the achieve-
ment of its purposes, including the capacity to : 
(i) conclude agreements with States or 
international organisations ; 
( ii) contract ; 
( iii) acquire and dispose of property ; 
and 
(iv) be a party to legal proceedings. 
(b) Each Party shall take such action as is 
necessary within its jurisdiction for the purpose 
of making effective in terms of its own law the 
provisions of this Article. 
ARTICLE V 
(Financial principles) 
(a) INTELSAT shall be the owner of the 
INTELSAT space segment and of all other pro-
perty acquired by INTELSAT. The financial 
interest in INTELSAT of each Signatory shall 
be equal to the amount arrived at by the applica-
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tion of its investment share to the valuation 
effected pursuant to Article 7 of the Operating 
Agreement. 
(b) Each Signatory shall have an invest-
ment share corresponding to its percentage of all 
utilisation of the INTELSAT space segment by 
all Signatories as determined in accordance with 
the provisions of the Operating Agreement. How-
ever, no Signatory, even if its utilisation of the 
INTELSAT space segment is nil, shall have an 
investment share less than the minimum estab-
lished in the Operating Agreement. 
(c) Each Signatory shall contribute to the 
capital requirements of INTELSAT, and shall 
receive capital repayment and compensation for 
use of capital in accordance with the provisions 
of the Operating Agreement. 
(d) All users of the INTELSAT space seg-
ment shall pay utilisation charges determined in 
accordance with the provisions of this Agreement 
and the Operating Agreement. The rates of space 
segment utilisation charge for each type of utili-
sation shall be the same for all applicants for 
space segment capacity for that type of utilisa-
tion. 
(e) The separate satellites and associated 
facilities referred to in paragraph (e) of Article 
Ill of this Agreement may be financed and own-
ed by INTELSAT as part of the INTELSAT 
space segment upon the unanimous approval of 
all the Signatories. If such approval is withheld, 
they shall be separate from the INTELSAT space 
segment and shall be financed and owned by 
those requesting them. In this case the financial 
terms and conditions set by INTELSAT shall be 
such as to cover fully the costs directly resulting 
from the design, development, construction and 
provision of such separate satellites and associat-
ed facilities as well as an adequate part of the 
general and administrative costs of INTELSAT. 
ARTICLE VI 
(Structure of INTELSAT) 
(a) INTELSAT shall have the following 
organs: 
(i) the Assembly of Parties; 
(ii) the Meeting of Signatories; 
(iii) the Board of Governors; and 
(iv) an executive organ, responsible to 
the Board of Governors. 
sibles du secteur spatial d'INTELSAT, ou si la 
fourniture de satellites ou d'installations con-
nexes distincts du secteur spatial d'INTELSAT 
est demandee pour des services specialises de tele-
communications conformement a l'alinea (iii) du 
paragraphe (e) du present article, l'autorisation 
visee a l'alinea (iv) du paragraphe (c) de !'ar-
ticle VII doit etre obtenue de l'Assemblee des 
parties des que le Conseil des gouverneurs est 
en mesure d'informer celle-ci en detail du cout 
estimatif de la proposition, des avantages que 
l'on peut en attendre, des problemes techniques 
ou d'autre nature qu'elle souleve et de ses inci-
dences probables sur les services existants ou 
previsibles d'INTELSAT. Une telle autorisation 
doit etre obtenue avant que la procedure de pas-
sation des marches pour !'acquisition des instal-
lations concernees ne soit entamee. Avant d'ac-
corder de telles autorisations, l'Assemblee des 
parties, suivant les cas, entre en consultation ou 
veille a ce que des consultations aient lieu avec 
les institutions specialisees des Nations Unies di-
rectement interessees par la fourniture des ser-
vices specialises de telecommunications en cause. 
ARTICLE IV 
(Personnalite juridique) 
(a) INTELSAT a la personnalite juridique. 
Elle a toute la capacite requise pour exercer ses 
fonctions et atteindre ses objectifs, y compris 
celle: 
(i) de conclure des accords avec des 
Etats ou des organisations inter-
nationales ; 
(ii) de contracter; 
( iii) d'acquerir des biens et d'en dis-
poser; 
(iv) d'ester en justice. 
(b) Chaque partie prend toute mesure qui 
s'impose dans le cadre de sa juridiction afin de 
donner effet aux dispositions du present article 
en fonction de son propre droit. 
ARTICLE V 
(Principes financiers) 
(a) INTELSAT est proprietaire du secteur 
spatial d'INTELSAT et de tout autre bien acquis 
par INTELSAT. L'interet financier dans 
INTELSAT de chaque signataire est egal au 
montant obtenu en appliquant sa part d'inves-
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tissement, exprimee en pourcentage, a !'evalua-
tion effectuee conformement a !'article 7 de !'Ac-
cord d'exploitation. 
(b) Chaque signataire a une part d'inves-
tissement correspondant a son pourcentage d'uti-
lisation totale du secteur spatial d'INTELSAT 
par tous les signataires, determinee conforme-
ment aux dispositions de !'Accord d'exploitation. 
Toutefois, aucun signataire, meme si son utilisa-
tion du secteur spatial d'INTELSAT est nulle, 
ne doit avoir une part d'investissement inferieure 
a la part d'investissement minimale fixee par 
!'Accord d'exploitation. 
(c) Chaque signataire contribue aux besoins 
en capital d'INTELSAT et rec;oit le rembourse-
ment et la remuneration du capital, conforme-
ment aux dispositions de !'Accord d'exploitation. 
(d) Tous les usagers du secteur spatial 
d'INTELSAT versent les redevances d'utilisa-
tion fixees conformement aux dispositions du pre-
sent accord et de !'Accord d'exploitation. Le taux 
de redevance d'utilisation du secteur spatial pour 
chaque categorie d'utilisation est le meme pour 
tous les demandeurs de capacite du secteur spa-
tial pour ladite categorie. 
(e) Les satellites distincts et les installations 
connexes vises au paragraphe (e) de !'article Ill 
de !'accord peuvent etre finances par INTELSAT 
et lui appartenir en tant que partie du secteur 
spatial d'INTELSAT avec !'approbation una-
nime de tous les signataires. Si cette approba-
tion n'est pas donnee, ils sont distincts du secteur 
spatial d'INTELSAT et finance par ceux qui en 
font la demande, dont ils deviennent la propriete. 
Dans ce cas, les modalites financieres fixees par 
INTELSAT doivent etre de nature a couvrir 
integralement les frais decoulant directement de 
la conception, de la mise au point, de la cons-
truction et de la fourniture de ces satellites et des 
installations connexes distincts de meme qu'une 




(a) INTELSAT comprend les organes sui-
vants: 
(i) l'Assemblee des parties ; 
(ii) la Reunion des signataires; 
(iii) le Conseil des gouverneurs ; 
(iv) un organe executif responsable 
devant le Conseil des gouverneurs. 
(b) Except to the extent that this Agree-
ment or the Operating Agreement specifically 
provides otherwise, no organ shall make determin-
ations or otherwise act in such a way as to alter, 
nullify, delay or in any other manner interfere 
with the exercise of a power or the discharge of 
a responsibility or a function attributed to an-
other organ by this Agreement or the Operating 
Agreement. 
(c) Subject to paragraph (b) of this Article, 
the Assembly of Parties, the Meeting of Signa-
tories and the Board of Governors shall each take 
note of and give due and proper consideration 
to any resolution, recommendation or view made 
or expressed by another of these organs acting 
in the exercise of the responsibilities and func-
tions attributed to it by this Agreement or the 
Operating Agreement. 
ARTICLE VII 
(Assembly of Parties) 
(a) The Assembly of Parties shall be com-
posed of all the Parties and shall be the principal 
organ of INTELSAT. 
(b) The Assembly of Parties shall give con-
sideration to those aspects of INTELSAT which 
are primarily of interest to the Parties as sover-
eign States. It shall have the power to give con-
sideration to general policy and long-term 
objectives of INTELSAT consistent with the 
principles, purposes and scope of activities of 
INTELSAT, as provided for in this Agreement. 
In accordance with paragraphs (b) and (c) of 
.Article VI of this Agreement, the Assembly of 
Parties shall give due and proper consideration 
to resolutions, recommendations and views 
addressed to it by the Meeting of Signatories or 
the Board of Governors. 
(c) The Assembly of Parties shall have the 
following functions and powers : 
(i) in the exercise of its power of con-
sidering general policy and long-
term objectives of INTELSAT, to 
formulate its views or make 
recommendations, as it may deem 
appropriate, to the other organs 
of INTELSAT ; 
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(ii) to determine that measures should 
be taken to prevent the activities 
of INTELSAT from conflicting 
with any general multilateral con-
vention which is consistent with 
this Agreement and which is 
adhered to by at least two-thirds 
of the Parties ; 
(iii) to consider and take decisions on 
proposals for amending this Agree-
ment in accordance with Article 
XVII of this Agreement and to 
propose, express its views and 
make recommendations on amend-
ments to the Operating Agree-
ment; 
(iv) to authorise, through general rules 
or by specific determinations, the 
utilisation of the INTELS.A T 
space segment and the provision of 
satellites and associated facilities 
separate from the INTELSAT 
space segment for specialised tele-
communications services within the 
scope of activities referred to in 
paragraph (d) and sub-paragraph 
(e) ( iii) of Article Ill of this 
Agreement; 
(v) to review, in order to ensure the 
application of the principle of 
non-discrimination, the general 
rules established pursuant to sub-
paragraph (b) ( v) of Article VIII 
of this Agreement; 
(vi) to consider and express its views 
on the reports presented by the 
Meeting of Signatories and the 
Board of Governors concerning 
the implementation of general 
policies, the activities and the 
long-term programme of INTEL-
S.AT; 
( vii) to express, pursuant to Article 
XIV of this Agreement, its find-
ings in the form of recommenda-
tions, with respect to the intended 
establishment, acquisition or uti-
lisation of space segment facilities 
separate from the INTELSAT 
space segment facilities ; 
(viii) to take decisions, pursuant to sub-
paragraph (b) (i) of Article XVI 
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(b) Sauf dans la mesure ou le present accord 
ou l'Accord d'exploitation le prevoit expresse-
ment, aucun organe ne prend de decision ou n'en-
treprend d'action propre a modifier, annuler, 
differer ou entraver de toute autre maniere 
l'exercice d'une attribution, d'une responsabilite 
ou d'une fonction attribuee a un autre organe 
par le present accord ou par l'Accord d'exploi-
tation. 
(c) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (b) du present article, l'Assemblee des 
parties, la Reunion des signataires et le Conseil 
des gouverneurs prennent acte et tiennent du-
ment compte, chacun en ce qui le concerne, de 
toute resolution ou recommandation adoptee ou 
de tout point de vue exprime par un autre de 
ces organes lorsqu'il assume les responsabilites 
ou exerce les fonctions qui lui ont ete attribuees 
par le present accord ou par l'Accord d'exploi-
tation. 
ARTICLE VII 
(Assemblee des parties) 
(a) L'Assemblee des parties est composee de 
toutes les parties et est le principal organe 
d'INTELSAT. 
(b) L'Assemblee des parties prend en consi-
deration les questions relatives a INTELSAT qui 
interessent particulierement les parties en tant 
qu'Etats souverains. Elle a le pouvoir de prendre 
en consideration la politique generale et les ob-
jectifs a long terme d'INTELSAT qui sont com-
patibles avec les principes, les buts et le domaine 
des activites d'INTELSAT, prevus par l'accord. 
Con:formement aux dispositions des paragraphes 
(b) et (c) de !'article VI de l'accord, l'Assemblee 
des parties prend dftment en consideration les 
resolutions, recommandations et vues qui lui sont 
transmises par la Reunion des signataires ou le 
Conseil des gouverneurs. 
(c) L'Assemblee des parties a les fonctions 
et pouvoirs suivants : 
(i) dans l'exercice de son pouvoir 
ayant trait a la consideration de 
la politique generale et des objec-
ti:fs a long terme d'INTELSAT, 
elle exprime ses vues ou adopte 
des recommandations, si elle le 
juge opportun, a !'intention des 
autres organes d'INTELSAT; 
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(ii) elle decide que des mesures doi-
vent etre prises pour eviter que les 
activites d'INTELSAT ne soient 
en conflit avec toute convention 
multilaterale generale compatible 
avec l'accord et a laquelle au 
moins deux tiers des parties ont 
adhere; 
(iii) elle delibere et statue sur les pro-
positions d'amendement a l'accord, 
con:formement aux dispositions de 
!'article XVII de celui-ci ; elle 
propose des amendements a !'Ac-
cord d'exploitation, exprime ses 
vues et adopte des recommanda-
tions a ce sujet ; 
( iv) elle donne, par voie de reglement 
general ou de decisions speci:fiques, 
les autorisations relatives a !'utili-
sation du secteur spatial d'IN-
TELSAT et a la :fourniture de 
satellites et d'installations con-
nexes distincts du secteur spatial 
d'INTELSAT aux fins de services 
specialises de telecommunications 
dans le domaine des activites vi-
sees au paragraphe (d) et a l'ali-
nea (iii) du paragraphe (e) de 
!'article III de l'accord; 
(v) elle examine, afin d'assurer !'ap-
plication du principe de non-dis-
crimination, les regles generales 
instituees en application de l'ali-
nea (v) du paragraphe (b) de !'ar-
ticle VIII de !'accord ; 
(vi) elle etudie les rapports presentes 
par la Reunion des signataires et 
le Conseil des gouverneurs, con-
cernant la mise en amvre de la 
politique generale, les activites et 
le programme a long terme 
d'INTELSAT et exprime ses vues 
sur ces rapports ; 
( vii) elle exprime, sous forme de recom-
mandation, en vertu des disposi-
tions de !'article XIV de l'accord, 
ses avis sur la mise en place, !'ac-
quisition ou !'utilisation envisagee 
des installations de secteur spatial 
distinctes de celles du secteur spa-
tial d'INTELSAT; 
(viii) elle adopte, en vertu des disposi-
tions de l'~Unea (i) du para~raphe. 
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of this Agreement, in connection 
with the withdrawal of a Party 
from INTELSAT ; 
(ix) to decide upon questions concern-
ing formal relationships between 
INTELSA T and States, whether 
Parties or not, or international 
organisations ; 
(x) to consider complaints submitted 
to it by Parties ; 
(xi) to select the legal experts referred 
to in Article 3 of Annex C to this 
Agreement; 
(xii) to act upon the appointment of the 
Director-General in accordance 
with Articles XI and XII of this 
Agreement; 
(xiii) pursuant to Article XII of this 
Agreement, to adopt the organisa-
tional structure of the executive 
organ; and 
(xiv) to exercise any other powers com-
ing within the purview of the 
Assembly of Parties according to 
the provisions of this Agreement. 
(d) The first ordinary meeting of the 
Assembly of Parties shall be convened by the 
Secretary-General within one year following the 
date on which this Agreement enters into force. 
Ordinary meetings shall thereafter be scheduled 
to be held every two years. The Assembly of 
Parties, however, may decide otherwise from 
meeting to meeting. 
(e) (i) In addition to the ordinary meet-
ings provided for in paragraph 
(d) of this Article, the Assembly 
of Parties may meet in extra-
ordinary meetings, which may be 
convened either upon request of 
the Board of Governors acting 
pursuant to the provisions of 
Article XIV or XVI of this Agree-
ment, or upon the request of one 
or more Parties which receives the 
support of at least one-third of 
the Parties including the request-
ing Party or Parties. 
(ii) Requests for extraordinary meet-
ings shall state the purpose of the 
meeting and shall be addressed in 
writing to the Secretary-General 
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or the Director-General, who shall 
arrange for the meeting to be held 
as soon as possible and in accord-
ance with the rules of procedure 
of the Assembly of Parties for 
convening such meetings. 
(f) A quorum for any meeting of the 
Assembly of Parties shall consist of representa-
tives of a majority of the Parties. Each Party shall 
have one vote. Decisions on matters of substance 
shall be taken by an affirmative vote cast by at 
least two-thirds of the Parties whose representa-
tives are present and voting. Decisions on pro-
cedural matters shall be taken by an affirmative 
vote cast by a simple majority of the Parties 
whose representatives are present and voting. 
Disputes whether a specific matter is procedural 
or substantive shall be decided by a vote cast by 
a simple majority of the Parties whose repre-
sentatives are present and voting. 
(g) The Assembly of Parties shall adopt its 
own rules of procedure, which shall include pro-
vision for the election of a Chairman and other 
officers. 
(h) Each Party shall meet its own costs of 
representation at a meeting of the Assembly of 
Parties. Expenses of meetings of the Assembly 
of Parties shall be regarded as an administrative 
cost of INTELSAT for the purpose of Article 8 
of the Operating Agreement. 
ARTICLE VIII 
(Meeting of Signatories) 
(a) The Meeting of Signatories shall be com-
posed of all the Signatories. In accordance with 
paragraphs (b) and (c) of Article VI of this 
Agreement, the Meeting of Signatories shall give 
due and proper consideration to resolutions, 
recommendations and views addressed to it by 
the Assembly of Parties or the Board of Gover-
nors. 
(b) The Meeting of Signatories shall have 
the following functions and powers : 
(i) to consider and express its views 
to the Board of Governors on the 
annual report and annual finan-
cial statements submitted to it by 
the Board of Governors ; 
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(b) de I' article XVI de !'accord, 
les decisions concernant le retrait 
d'une partie d'INTELSAT; 
( ix) elle adopte les decisions con-
cernant les questions relatives 
aux relations officielles entre 
INTELSAT et les Etats, qu'ils 
soient ou non parties, ou les orga-
nisations internationales ; 
(x) elle examine les reclamations qui 
lui sont soumises par les parties; 
(xi) elle choisit les experts juridiques 
mentionnes a !'article 3 de !'an-
nexe C de !'accord ; 
(xii) elle adopte toute decision concer-
nant la nomination du Directeur 
general conformement aux articles 
XI et XII de !'accord; 
(xiii) elle adopte, conformement aux dis-
positions de !'article XII de !'ac-
cord, la structure de l'organe exe-
cutif ; 
(xiv) elle exerce tout autre pouvoir rele-
vant de la competence de l'Assem-
blee des parties conformement aux 
dispositions de !'accord. 
(d) La premiere session ordinaire de l'As-
semblee des parties est convoquee par le Secre-
taire general et a lieu dans l'annee qui suit la 
date d'entree en vigueur de !'accord. Les sessions 
ordinaires doivent etre organisees par la suite 
tousles deux ans. Toutefois, l'Assemblee des par-
ties peut en decider autrement d'une session a 
une autre. 
(e) ( i) En plus des sessions ordinaires 
prevues au paragraphe precedent, 
l'Assemblee des parties peut tenir 
des sessions extraordinaires convo-
quees, soit a la demande du Con-
seil des gouverneurs, agissant en 
vertu des dispositions des articles 
XIV ou XVI de !'accord, soit a la 
demande d'une ou plusieurs par-
ties sous reserve de l'acceptation 
d'au moins un tiers des parties, y 
compris celles qui ont presente la 
demande. 
(ii) Les demandes de sessions extra-
ordinaires doivent etre motivees et 
adressees par ecrit au Secretaire 
general ou au Directeur general 
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qui prend les mesures necessaires 
pour que la session ait lieu des 
que possible conformement aux 
dispositions du reglement inte-
rieur de l'Assemblee des parties 
applicables a la convocation de 
telles sessions. 
(f) Pour toute session de l'Assemblee des 
parties, le quorum est constitue par les represen-
tants d'une majorite des parties. Chaque partie 
dispose d'une voix. Toute decision sur une ques-
tion de fond est adoptee par un vote affirmatif 
emis par au moins les deux tiers des parties dont 
les representants sont presents et votant. Toute 
decision sur une question de procedure est adop-
tee par un vote affirmatif emis a la majorite 
simple des parties dont les representants sont 
presents et votant. Tout differend sur le point 
de savoir si une question est de procedure ou de 
:fond est regie par un vote emis a la majorite 
simple des parties dont les representants sont 
presents et votant. 
(g) L'Assemblee des parties adopte son re-
glement interieur qui comprend notamment des 
dispositions concernant !'election du president 
et des autres membres du bureau. 
(h) Chaque partie :fait face a ses propres 
frais de representation lors des reunions de l'As-
semblee des parties. Les depenses relatives aux 
reunions de 1' Assemblee des parties sont consi-
derees comme :faisant partie des depenses admi-
nistratives d'INTELSAT aux :fins d'application 
de !'article 8 de !'Accord d'exploitation. 
ARTICLE VIII 
(Reunion des signataires) 
(a) La Reunion des signataires est composee 
de tous les signataires. Conformement aux dis-
positions des paragraphes (b) et (c) de !'article 
VI de !'accord, la Reunion des signataires prend 
dument en consideration les resolutions, recom-
mandations et vues qui lui sont transmises par 
l'Assemblee des parties ou le Conseil des gou-
verneurs. 
(b) La Reunion des signataires a les fonc-
tions et pouvoirs suivants : 
(i) elle etudie le rapport et les etats 
financiers annuels qui lui sont sou-
mis par le Conseil des gouverneurs 
et exprime a ce dernier ses vue~ 




to express its views and make 
recommendations on proposed 
amendments to this Agreement 
pursuant to Article XVII of this 
Agreement and to consider and 
take decisions, in accordance with 
Article 22 of the Operating Agree-
ment and taking into account any 
views and recommendations receiv-
ed from the Assembly of Parties 
or the Board of Governors, on 
proposed amendments to the Oper-
ating Agreement which are con-
sistent with this Agreement; 
to consider and express its views 
regarding reports on future pro-
g,rammes, including the estimated 
financial implications of such 
programmes, submitted by the 
Board of Governors ; 
(iv) to consider and decide on any 
recommendation made by the 
Board of Governors concerning an 
increase in the ceiling provided 
for in Article 5 of the Operating 
Agreement; 
( v) to establish general rules, upon the 
recommendation of and for the 
guidance of the Board of Govern-
ors, concerning : 
(A) the approval of earth stations 
for access to the INTELSAT 
space segment, 
(B) the allotment of INTELSAT 
space segment capacity, and 
(0) the establishment and adjust-
ment of the rates of charge 
for utilisation of the INTEL-
SAT space segment on a non-
discriminatory basis; 
(vi) to take decisions pursuant to 
Article XVI of this Agreement in 
connection with the withdrawal of 
a Signatory from INTELSAT ; 
(vii) to consider and express its views 
on complaints submitted to it by 
Signatories directly or through the 
Board of Governors or submitted 
to it through the Board of Gover-
pors b;r user~ of the INTELSAT 
(viii) 
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space segment who are not Signa-
tories; 
to prepare and present to the 
Assembly of Parties, and to the 
Parties reports concerning the 
' .. implementation of general policies, 
the activities and the long-term 
programme of INTELSAT; 
( ix) to take decisions concerning the 
approval referred to in sub-par~­
graph (b) (ii) of Article III of thiS 
Agreement; 
(x) to consider and express its views 
on the report on permanent man-
agement submitted by the Board 
of Governors to the Assembly of 
Parties pursuant to paragraph (g) 
of Article XII of this Agreement ; 
(xi) to make annual determinati?ns for 
the purpose of representation on 
the Board of Governors in accord-
ance with Article IX of this 
Agreement ; and 
(xii) to exercise any other powers com-
ing within the purview of the 
Meeting of Signatories according 
to the provisions of this Agreement 
or the Operating Agreement. 
(c) The first ordinary meeting of the Meet-
ing of Signatories shall be convened by the 
Secretary-General at the request of the Board of 
Governors within nine months after the entry 
into force of this Agreement. Thereafter an 
ordinary meeting shall be held in every calendar 
year. 
(d) (i) In addition to the ordinary meet-
ings provided for in paragraph (c) 
of this Article, the Meeting of 
Signatories may hold extraordin-
ary meetings, which may be con-
vened either upon the request of 
the Board of Governors or upon the 
request of one or more Signatories 
which receives the support of at 
least one-third of the Signatories 




(ii) elle exprime ses vues et formule des 
recommandations sur les amende-
menta proposes a !'accord en vertu 
de !'article XVII ci-apres ; 
elle procede a une etude et arrete 
des decisions, conformement aux 
dispositions de !'article 22 de !'Ac-
cord d'exploitation, en tenant 
compte de toutes vues et recom-
mandations exprimees par l'As-
semblee des parties ou le Conseil 
des gouverneurs, sur les amende-
menta proposes a !'Accord d'ex-
ploitation qui sont compatibles 
avec l'accord ; 
(iii) elle procede a une etude et ex-
prime ses vues au sujet des rap-
ports sur les programmes futurs, 
qui sont soumis par le Conseil des 
gouverneurs, y compris au sujet 
des implications financieres pro-
babies de ces programmes ; 
(iv) elle procede a une etude et adopte 
toute decision au sujet des recom-
mandations faites par le Conseil 
des gouverneurs concernant !'ele-
vation de la limite visee a !'article 
5 de l'Accord d'exploitation; 
(v) elle etablit, sur recommandation 
du Conseil des gouverneurs et aux 
fins d'orientation de celui-ci, les 
regles generales concernant : 
A. !'approbation des stations ter-
riennes devant avoir acces au 
secteur spatial d'INTELSAT, 
B. !'attribution de la capacite du 
secteur spatial d'INTELSAT, 
c. l'etablissement et le reajuste-
ment des taux de redevance 
d'utilisation du secteur spatial 
d'INTELSAT sur une base 
non discriminatoire ; 
(vi) elle prend toutes decisions, en 
vertu des dispositions de !'article 
XVI de !'accord, concernant le 
retrait d'un signataire d'INTEL-
SAT; 
( vii) elle procede a un examen et ex-
prime ses vues au sujet des recla-
mations soumises par les signa-
taires, directement ou par l'inter-
mediaire du Conseil des gouver-
neurs, ainsi qu'au sujet de celles 
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soumises, par l'intermediaire du 
Conseil des gouverneurs, par les 
usagers du secteur spatial 
d'INTELSAT qui ne sont pas 
signataires; 
(viii) elle prepare, a !'intention de l'As-
semblee des parties ainsi que des 
parties elles-memes, les rapports 
concernant la mise en reuvre de la 
politique generale, les activites et 
le programme a long terme 
d'INTELSAT ; 
( ix) elle prend toutes decisions concer-
nant les autorisations visees a 
l'alinea (ii) du paragraphe (b) de 
!'article Ill de l'accord ; 
(x) elle procede a une etude et ex-
prime ses vues au sujet du rap-
port sur les dispositions definiti-
ves relatives a la gestion presente 
par le Conseil des gouverneurs a 
l' Assemblee des parties en vertu 
des dispositions du paragraphe (g) 
de !'article XII de l'accord ; 
(xi) elle procede annuellement a la de-
termination prevue a !'article IX 
de !'accord aux fins de la repre-
sentation au sein du Conseil des 
gouverneurs; 
(xii) elle exerce tous autres pouvoirs re-
levant de la competence de la Reu-
nion des signataires en vertu du 
present accord et de l'Accord d'ex-
ploitation. 
(c) La premiere session ordinaire de la Reu-
nion des signataires est convoquee par le Secre-
taire general a la demande du Conseil des gou-
verneurs dans les neuf mois qui suivent !'entree 
en vigueur de !'accord. Une session ordinaire a 
lieu par la suite au cours de chaque annee civile. 
(d) (i) En plus des sessions ordinaires 
prevues au paragraphe precedent, 
la Reunion des signataires peut 
tenir des sessions extraordinaires 
convoquees, soit a la demande du 
Conseil des gouverneurs, soit a la 
demande d'un ou de plusieurs 
signataires sous reserve de l'accep-
tation d'au moins un tiers des si-
gnataires, y compris ceux qui ont 
presente la demande; 
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( ii) Requests for extraordinary meet-
ings shall state the purpose for 
which the meeting is required and 
shall be addressed in writing to 
the Secretary-General or the 
Director-General, who shall 
arrange for the meeting to be held 
as soon as possible and in accord-
ance with the rules of procedure 
of the Meeting of Signatories for 
convening such meetings. The 
agenda for an extraordinary meet-
ing shall be restricted to the pur-
pose or purposes for which the 
meeting was convened. 
(e) A quorum for any meeting of the Meet-
ing of Signatories shall consist of representatives 
of a majority of the Signatories. Each Signatory 
shall have one vote. Decisions on matters of 
substance shall be taken by an affirmative vote 
cast by at least two-thirds of the Signatories 
whose representatives are present and voting. 
Decisions on procedural matters shall be taken 
by an affirmative vote cast by a simple majority 
of the Signatories whose representatives are 
present and voting. Disputes whether a specific 
matter is procedural or substantive shall be 
decided by a vote cast by a simple majority of the 
Signatories whose representatives are present and 
voting. 
(f) The Meeting of Signatories shall adopt 
its own rules of procedure, which shall include 
provision for the election of a Chairman and 
other officers. 
(g) Each Signatory shall meet its own costs 
of representation at meetings of the Meeting of 
Signatories. Expenses of meetings of the Meeting 
of Signatories shall be regarded as an adminis-
trative cost of INTELSAT for the purpose of 
Article 8 of the Operating Agreement. 
ARTICLE IX 
(Board of Governors: composition and voting) 
(a) The Board of Governors shall be com-
posed of: 
(i) one Governor representing each 
Signatory whose investment share 
is not less than the minimum in-
vestment share as determined in 
accordance with paragraph (b) of 
this Article ; 
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(ii) one Governor representing each 
group of any two or more Signa-
tories not represented pursuant to 
sub-paragraph (i) of this para-
graph whose combined investment 
share is not less than the minimum 
investment share as determined in 
accordance with paragraph (b) of 
this Article and which have agreed 
to be so represented ; 
(iii) one Governor representing any 
group of at least five Signatories 
not represented pursuant to sub-
paragraph (i) or (ii) of this para-
graph from any one of the regions 
defined by the Plenipotentiary 
Conference of the International 
Telecommunication Union, held at 
Montreux in 1965, regardless of 
the total investment shares held 
by the Signatories comprising the 
group. However, the number of 
Governors under this category 
shall not exceed two for any region 
defined by the Union or five for 
all such regions. 
(b) ( i) During the period between the 
entry into force of this Agreement 
and the first meeting of the Meet-
ing of Signatories, the minimum 
investment share that will entitle 
a Signatory or group of Signa-
tories to be represented on the 
Board of Governors shall be equal 
to the investment share of the 
Signatory holding position thir-
teen in the list of the descending 
order of size of initial investment 
shares of all the Signatories. 
(ii) Subsequent to the period mention-
ed in sub-paragraph (i) of this 
paragraph, the Meeting of Signa-
tories shall determine annually the 
minimum investment share that 
will entitle a Signatory or group 
of Signatories to be represented on 
the Board of Governors. For this 
purpose, the Meeting of Signa-
tories shall be guided by the 
desirability of the number of 
Governors being approximately 
twenty, excluding any selected 
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( ii) Les demandes de sessions extra-
ordinaires doivent etre motivees et 
adressees par ecrit au Secretaire 
general ou au Directeur general 
qui prend les mesures necessaires 
pour que la session ait lieu des que 
possible, conformement aux dispo-
sitions du reglement interieur de 
la Reunion des signataires appli-
cables a la convocation de telles 
sessions. L'ordre du jour d'une 
telle session est limite aux ques-
tions pour lesquelles la Reunion 
des signataires a ete convoquee. 
(e) Pour toute session de la Reunion des 
signataires, le quorum est constitue par les re-
presentants d'une majorite des signataires. Cha-
que signataire dispose d'une voix. Toute decision 
sur une question de fond est adoptee par un vote 
affirmatif emis par au moins les deux tiers des 
signataires dont les representants sont presents 
et votant. Toute decision sur une question de 
procedure est adoptee par un vote affirmatif 
emis a la majorite simple des signataires dont les 
representants sont presents et votant. Tout dif-
ferend sur le point de savoir si une question est 
de procedure ou de fond est regie par un vote 
emis a la majorite simple des signataires dont les 
representants sont presents et votant. 
(f) La Reunion des signataires adopte son 
reglement interieur qui comprend notamment des 
dispositions concernant !'election du president et 
des autres membres du bureau. 
(g) Chaque signataire fait face a ses propres 
frais de representation lors des reunions de la 
Reunion des signataires. Les depenses relatives 
aux reunions de la Reunion des signataires sont 
considerees comme faisant partie des depenses 
administratives d'INTELSAT aux fins d'appli-
cation de !'article 8 de l'Accord d'exploitation. 
ARTICLE IX 
(Oonseil des gouverneurs: composition et vote) 
(a) Le Conseil des gouverneurs est compose : 
(i) d'un gouverneur representant cha-
que signataire dont la part d'in-
vestissement n'est pas inferieure a 
la part minimale determinee con-
formement au paragraphe (b) du 
present article ; 
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( ii) d'un gouverneur representant cha-
que groupe de deux signataires ou 
plus qui ne sont pas representes 
en vertu de l'alinea precedent, 
dont le total des parts d'investis-
sement n'est pas inferieur a la 
part minimale determinee confor-
mement au paragraphe (b) du 
present article et qui ont convenu 
d'etre ainsi representes ; 
( iii) d'un gouverneur representant cha-
que groupe comprenant au moins 
cinq signataires qui ne sont pas 
representes en vertu des alineas (i) 
ou (ii) du present paragraphe et 
qui font partie de l'une des re-
gions definies lors de la Confe-
rence plenipotentiaire de l'Union 
Internationale de Telecommunica-
tions reunie a Montreux en 1965, 
quel que soit le total des parts 
d'investissement detenues par les 
signataires qui composent le 
groupe. Toutefois, le nombre de 
gouverneurs appartenant a cette 
categorie ne doit pas etre supe-
rieur a deux pour une region ou 
a cinq pour toutes les regions de-
finies par l'Union. 
(b) ( i) Pendant la periode separant I' en-
tree en vigueur de l'accord de la 
premiere session de la Reunion des 
signataires, la part d'investisse-
ment minimale qui donne le droit 
a un signataire ou a un groupe de 
signataires d'etre represente au 
Conseil des gouverneurs est egale 
a celle du signataire qui occupe la 
treizieme place sur la liste etablie 
dans l'ordre decroissant des parts 
d'investissement initiales de tous 
les signa taires. 
( ii) Apres la fin de la periode visee 
a l'alinea (i) du present paragra-
phe, la Reunion des signataires 
fixe annuellement la part d'inves-
tissement minimale qui permet a 
un signataire ou a un groupe de 
signataires d'etre represente au 
Conseil des gouverneurs. A cet 
effet, la Reunion des signataires 
s'efforce de maintenir a vingt en-
viron le nombre des gouverneurs, 
non compris ceux choisis confor-
mement a l'alinea (iii) du para-
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pursuant to sub-paragraph (a) (iii) 
of this Article. 
(iii) For the purpose of making the 
determinations referred to in sub-
paragraph (ii) of this paragraph, 
the Meeting of Signatories shall 
fix a minimum investment share 
according to the following provi-
sions: 
(A) if the Board of Governors, at 
the time the determination is 
made, is composed of twenty, 
twenty-one or twenty-two 
Governors, the Meeting of 
Signatories shall fix a mini-
mum investment share equal 
to the investment share of the 
Signatory which, in the list in 
effect at that time, holds the 
same position held in the list 
in effect when the previous 
determination was made, by 
the Signatory selected on that 
occasion, 
(B) if the Board of Governors, at 
the time the determination is 
made, is composed of more than 
twenty-two Governors, the 
Meeting of Signatories shall 
fix a minimum investment 
share equal to the investment 
share of a Signatory which, in 
the list in effect at that time, 
holds a position above the one 
held in the list in effect when 
the previous determination 
was made, by the Signatory 
selected on that occasion, 
(C) if the Board of Governors, at 
the time the determination is 
made, is composed of less than 
twenty Governors, the Meet-
of Signatories shall fix a 
minimum investment share 
equal to the investment share 
of a Signatory which, in the 
list in effect at that time, 
holds a position below the one 
held in the list in effect when 
the previous determination 
was made, by the Signatory 
selected on that occasion. 
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(iv) If, by applying the ranking 
method set forth in sub-paragraph 
(iii) (B) of this paragraph, the 
number of Governors would be less 
than twenty, or, by applying that 
set forth in sub-paragraph (iii) (C) 
of this paragraph, would be more 
than twenty-two, the Meeting of 
Signatories shall determine a 
minimum investment share that 
will better ensure that there will 
be twenty Governors. 
( v) For the purpose of the provisions 
of sub-paragraphs (iii) and (iv) of 
this paragraph, the Governors 
selected in accordance with sub-
paragraph (a) (iii) of this Article 
shall not be taken into considera-
tion. 
(vi) For the purpose of the provisions 
of this paragraph, investment 
shares determined pursuant to 
sub-paragraph (c) (ii) of Article 6 
of the Operating Agreement shall 
take effect from the first day of 
the ordinary meeting of the Meet-
ing of Signatories following such 
determination. 
(c) Whenever a Signatory or group of 
Signatories fulfils the requirements for represen-
tation pursuant to sub-paragraph (a) (i), (ii) or 
(iii) of this Article, it shall be entitled to be 
represented on the Board of Governors. In the 
case of any group of Signatories referred to in 
sub-paragraph (a) (iii) of this Article, such entit-
lement shall become effective upon receipt by 
the executive organ of a written request from 
such group, provided, however, that the number 
of such groups represented on the Board of 
Governors has not, at the time of receipt of any 
such written request, reached the applicable 
limitations prescribed in sub-paragraph (a) (iii) 
of this Article. If at the time of receipt of any 
such written request representation on the Board 
of Governors pursuant to sub-paragraph (a) (iii) 
of this Article has reached the applicable limita-
tions prescribed therein, the group of Signatories 
may submit its request to the next ordinary meet-
ing of the Meeting of Signatories for a determin-
ation pursuant to paragraph (d) of this Article. 
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graphe (a) du present article. 
( iii) Aux fins d'effectuer la determina-
tion visee a l'alinea (ii) du pre-
sent paragraphe, la Reunion des 
signataires fixe la part d'investis-
sement minimale conformement 
aux dispositions suivantes : 
A. si le Conseil des gouverneurs, 
au moment d'une telle determi-
nation, comprend de vingt a 
vingt-deux gouverneurs, la 
Reunion des signataires fixe 
une part d'investissement mi-
nimale egale a celle que de-
tient le signataire qui, sur la 
liste en vigueur a ce moment, 
occupe la place qu'occupait, 
sur la liste en vigueur au mo-
ment de la determination ante-
rieure, le signataire choisi a 
cette occasion, 
B. si le Conseil des gouverneurs, 
au moment d'une telle determi-
nation, comprend plus de 
vingt-deux gouverneurs, la 
Reunion des signataires fixe 
une part d'investissement mi-
nimale egale a celle que de-
tient le signataire qui, sur la 
liste en vigueur a ce moment, 
occupe une place au-dessus de 
celle qu'occupait, sur la liste 
en vigueur au moment de la 
determination anterieure, le 
signataire choisi a cette occa-
sion, 
C. si le Conseil des gouverneurs, 
au moment d'une telle determi-
nation, comprend moins de 
vingt gouverneurs, la Reunion 
des signataires fixe une part 
d'investissement minimale ega-
le a celle que detient le signa-
taire qui, sur la liste en vigueur 
ace moment, occupe une place 
au-dessous de celle qu'occu-
pait, sur la liste en vigueur au 
moment de la determination 
anterieure, le signataire choisi 






Si !'application des dispositions 
des sous-alineas B ou C de l'alinea 
(iii) du present paragraphe parait 
conduire a un nombre de gouver-
neurs respectivement inferieur a 
vingt ou superieur a vingt-deux, 
la Reunion des signataires fixe 
une part d'investissement mini-
male de telle sorte que dans toute 
la mesure du possible, le nombre 
des gouverneurs soit egal a vingt. 
Pour !'application des dispositions 
des alineas (iii) et (iv) du present 
paragraphe, les gouverneurs choi-
sis conformement a l'alinea (iit) 
du paragraphe (a) du present 
article n'entrent pas en ligne de 
compte. 
Pour !'application des dispositions 
du present paragraphe, les parts 
d'investissement determinees pe-
riodiquement conformement a 
l'alinea (ii) du paragraphe (c) de 
!'article 6 de !'Accord d'exploita-
tion prennent effet a compter du 
premier jour de la session ordi-
naire de la Reunion des signa-
taires qui suit ladite determina-
tion. 
(c) Des qu'un signataire ou un groupe de 
signataires remplit les conditions en matiere de 
representation visees aux alineas (i), (ii) ou (iii) 
du paragraphe (a) du present article, il est en 
droit d'etre represente au sein du Conseil des 
g-ouverneurs. En ce qui concerne tout groupe 
de signataires vise a l'alinea (iii) du paragraphe 
(a) du present article, l'exercice de ce droit est 
sujet a reception par l'organe executif d'une 
demande ecrite emanant dudit groupe, sous re-
serve que le nombre des groupes ainsi repre-
sentes au Conseil des gouverneurs n'ait pas, au 
moment de la reception de la demande ecrite, 
atteint les limites fixees a l'alinea (iii) du para-
graphe (a) du present article. Si au moment de 
la reception d'une telle demande ecrite, les limi-
tes fixees a l'alinea (iii) du paragraphe (a) du 
present article sont deja atteintes au sein du 
Conseil des gouverneurs, le groupe de signataires 
peut presenter sa demande lors de la session 
ordinaire de la Reunion des signataires qui suit 
afin que celle-ci se prononce conformement aux 
dispositions du paragraphe (d) du present 
article. · 
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((d) Upon the request of any group or 
groups of Signatories referred to in sub-
paragraph (a) (iii) of this Article, the Meeting 
of Signatories shall annually determine which of 
these groups shall be or continue to be represent-
ed on the Board of Governors. For this purpose, 
if such groups exceed two for any one region 
defined by the International Telecommunication 
Union, or five for all such regions, the Meeting 
of Signatories shall first select the group which 
has the highest combined investment share from 
each such region from which there has been sub-
mitted a written request pursuant to paragraph 
(c) of this Article. If the number of groups so 
selected is less than five, the remaining groups 
which are to be represented shall be selected in 
decreasing order of the combined investment 
shares of each group, without exceeding the 
applicable limitations prescribed in sub-para-
graph (a) (iii) of this Article. 
(e) In order to ensure continuity within the 
Board of Governors, every Signatory or group 
of Signatories represented pursuant to sub-
paragraph (a) (i), (ii) or (iii) of this Article shall 
remain represented, either individually or as part 
of such group, until the next determination made 
in accordance with paragraph (b) or (d) of this 
Article, regardless of the changes that may occur 
in its or their investment shares as the result of 
any adjustment of investment shares. However, 
representation as part of a group constituted 
pursuant to sub-paragraph (a) (ii) or (iii) of this 
Article shall cease if the withdrawal from the 
group of one or more Signatories would make the 
group ineligible to be represented on the Board 
of Governors pursuant to this Article. 
(f) Subject to the provisions of paragraph 
(g) of this Article, each Governor shall have a 
voting participation equal to that part of the 
investment share of the Signatory, or group of 
Signatories, he represents, which is derived from 
the utilisation of the INTELSA T space segment 
for services of the following types : 
(i) international public telecommuni-
cations services ; 
(ii) domestic public telecommunica-
tions services between areas sepa-
rated by areas not under the 
jurisdiction of the State concern-
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ed, or between areas separated by 
the high seas ; and 
(iii) domestic public telecommunica-
tions services between areas which 
are not linked by any terrestrial 
wide-band facilities and which are 
separated by natural barriers of 
such an exceptional nature that 
they impede the viable establish-
ment of terrestrial wide-band 
facilities between such areas, pro-
vided that the Meeting of Signa-
tories has given in advance the 
appropriate approval required by 
sub-paragraph (b) (ii) of Article 
Ill of this Agreement. 
(g) For the purposes of paragraph (f) of 
this Article, the following arrangements shall 
apply: 
(i) in the case of a Signatory which 
is granted a lesser investment 
share in accordance with the pro-
visions of paragraph (d) of Article 
6 of the Operating Agreement, the 
reduction shall apply proportion-
ately to all types of its utilisation ; 
(ii) in the case of a Signatory which 
is granted a greater investment 
share in accordance with the pro-
visions of paragraph (d) of Article 
6 of the Operating Agreement, the 
increase shall apply proportion-
ately to all types of its utilisation ; 
(iii) in the case of a Signatory which 
has an investment share of 0.05 per 
cent in accordance with the provi-
sions of paragraph (h) of Article 6 
of the Operating Agreement and 
which forms part of a group for 
the purpose of representation in 
the Board of Governors pursuant 
to the provisions of sub-paragraph 
(a) (ii) or (a) (iii) of this Article, 
its investment share shall be 
regarded as being derived from 
utilisation of the INTELSAT 
space segment for services of the 
types listed in paragraph (f) of 
this Article ; and 
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(d) A la demande d'un ou plusieurs grou-
pes de signataires vises a l'alinea (iii) du para-
graphe (a) du present article, la Reunion des 
signataires determine annuellement ceux de ces 
groupes qui seront representes au Conseil des 
gouverneurs ou continueront a l'etre. A cette fin, 
si plus de deux groupes proviennent de la meme 
region, telle que definie par !'Union Internatio-
nale des Telecommunications ou plus de cinq 
groupes, de toutes les regions definies par ladite 
Union, la Reunion des signataires choisit en pre-
mier lieu pour chaque region definie par l'Union 
Internationale des Telecommunications le groupe 
ayant le total de parts d'investissement le plus 
eleve duquel emane une demande ecrite confor-
mement au paragraphe (c) du present article. 
Si le nombre de groupes ainsi obtenu est infe-
rieur a cinq, d'autres groupes sont choisis dans 
l'ordre decroissant du total des parts d'investis-
sement de chaque groupe, sans depasser les limi-
tes fixees a l'alinea (iii) du paragraphe (a) du 
present article. 
(e) Afin d'assurer une continuite au sein 
du Conseil des gouverneurs, chaque signataire 
ou groupe de signataires represente en vertu des 
alineas ( i), ( ii) et ( iii) du paragraphe (a) du 
-pre~e~t article continue a etre represente, soit 
mdividuellement, soit en tant que membre d'un 
tel groupe, jusqu'a la determination qui suit 
effectuee en vertu des paragraphes (b) ou (d) 
du present article, sans tenir compte des chan-
gements qui peuvent intervenir dans sa part 
d'investissement ou dans celle dudit groupe du 
fait de tout reajustement des parts d'investisse-
ment. Toutefois, la representation d'un groupe 
cesse au moment ou le retrait d'un ou de plu-
sieurs signataires dudit groupe ne permet plus 
a ce dernier d'etre represente au Conseil des 
gouverneurs en vertu des dispositions des alineas 
(ii) ou (iii) du paragraphe (a) du present article. 
(f) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (g) du present article, chaque gouverneur 
a une voix ponderee correspondant a la portion 
de la part d'investissement du signataire ou du 
groupe de signataires qu'il represente, calculee 
en fonction de !'utilisation du secteur spatial 
d'INTELSAT a. des fins de services des cate-
gories suivantes : 
( i) les services publics de telecom-
munications internationales ; 
( ii) les services publics de telecommu-
nications nationales entre des 
regions separees par des regions 
qui ne sont pas sous la juridiction 
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de l'Etat interesse ou entre des 
regions separees par la haute mer ; 
( iii) les services publics de telecom-
munications nationales entre des 
regions qui ne sont reliees par au-
cune installation terrestre a bande 
large et qui sont separees par des 
obstacles naturels d'un caractere 
si exceptionnel qu'ils excluent la 
creation viable d'installations ter-
restres a bande large entre ces 
regions, a condition que la Reu-
nion des signataires ait donne 
prealablement l'autorisation ap-
propriee prevue a l'alinea (ii) du 
paragraphe (b) de !'article Ill de 
I' accord. 
(g) Aux fins d'application du paragraphe 
(f) du present article, les dispositions suivantes 
sont prises en consideration : 
( i) au cas ou un signataire beneficie 
d'une reduction de sa part d'in-
vestissement conformement aux 
dispositions du paragraphe (d) de 
I' article 6 de 1' Accord d'exploita-
tion, la reduction s'applique pro-
portionnellement a tous les types 
de son utilisation ; 
(ii) au cas ou un signataire beneficie 
d'un accroissement de sa part 
d'investissement conformement 
aux dispositions du paragraphe 
(d) de !'article 6 de l'Accord d'ex-
ploitation, l'accroissement s'appli-
que proportionnellement a tous 
les types de son utilisation ; 
( iii) au cas ou un signataire a une part 
d'investissement de 0,05 % con-
formement aux dispositions du 
paragraphe (h) de I' article 6 de 
l' Accord d'exploitation et fait par-
tie d'un groupe aux fins de repre-
sentation au Conseil des gouver-
neurs conformement aux disposi-
tions des alineas ( ii) ou ( iii) du 
paragraphe (a) du present article, 
sa part d'investissement est consi-
deree comme etant calcuiee en 
fonction de !'utilisation du secteur 
spatial d'INTELSAT pour des 
services dont les categories sont 
enumerees au paragraphe (f) du 
present article i 
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(iv) no Governor may cast more than 
forty per cent of the total voting 
participation of all Signatories 
and groups of Signatories repre-
sented on the Board of Governors. 
To the extent that the voting 
participation of any Governor ex-
ceeds forty per cent of such total 
voting participation, the excess 
shall be distributed equally to the 
other Governors on the Board of 
Governors. 
(h) For the purposes of composition of the 
Board of Governors and calculation of the voting 
participation of Governors, the investment shares 
determined pursuant to sub-paragraph (c) (ii) of 
Article 6 of the Operating Agreement shall take 
effect from the first day of the ordinary meeting 
of the Meeting of Signatories following such 
determination. 
( i) A quorum for any meeting of the Boarrl 
of Governors shall consist of either a majority of 
the Board of Governors, which majority shall 
have at least two-thirds of the total voting parti-
cipation of all Signatories and groups of Signa-
tories represented on the Board of Governors, or 
else the total number constituting the Board of 
Governors minus three, regard1ess of the amount 
of voting participation they represent. 
(.i) The Board of Governors shall endeavour 
to take decisions unanimously. However, if it 
fails to reach unanimous agreement, it shall take 
decisions: 
(i) on all substantive questions, either 
by an affirmative vote cast by at 
least four Governors having at 
least two-thirds of the total voting 
participation of all Signatories 
and groups of Signatories repre-
sented on the Board of Governors 
taking into account the distribu-
tion of the excess referred to in 
sub-paragraph (g) (iv) of this 
Article, or else by an affirmative 
vote cast by at least the total 
number constituting the Board of 
Governors minus three, regardless 
of the amount of voting participa-
tion they represent ; 
(ii) on all procedural questions, by an 
11ffirmative vote representing a 
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simple majority of Governors 
present and voting, each having 
one vote. 
(k) Disputes whether a specific question is 
procedural or substantive shall be decided by the 
Chairman of the Board of Governors. The deci-
sion of the Chairman may be overruled by a two-
thirds majority of the Governors present and 
voting, each having one vote. 
I : • , . 
(l) The Board of Governors, if it deems 
appropriate, may create advisory committees to 
assist it in the performance of its responsibilities. 
(m) The Board of Governors shall adopt its 
own rules of procedure, which shall include the 
method of election of a Chairman and such other 
officers as may be required. Notwithstanding the 
provisions of paragraph (j) of this Article, such 
rules may provide for any method of voting in 
the election of officers which the Board of Gover-
nors deems appropriate. 
( n) The first meeting of the Board of Gov-
ernors shall be convened in accordance with para-
graph 2 of the Annex to the Operating Agree-
ment. The Board of Governors shall meet as often 
as is necessary but at least four times a year. 
ARTICLE X 
(Board of Governors: functions) 
(a) The Board of Governors shall have the 
responsibility for the design, development, con-
struction, establishment, operation and mainten-
ance of the INTELSAT space segment and, pur-
suant to this Agreement, the Operating Agree-
ment and such determinations that in this respect 
may have been made by the Assembly of Parties 
pursuant to Article VII of this Agreement, for 
carrying out any other activities which are under-
taken by INTELSAT. To discharge the foregoing 
responsibilities, the Board of Governors shall 
have the powers and shall exercise the functions 
coming within its purview according to the pro-
visions of this Agreement and the Operating 
Agreement, including : 
(i) adoption of policies, plans and 
programmes in connection with 
the design, development, con-
struction, establishment, opera-
tion and maintenance of the 
INTELSAT space segment and, 
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( iv) aucun gouverneur ne peut utiliser 
plus de 40 % du total des voix 
ponderees de tous les signataires 
et groupes de signataires repre-
sentes au Conseil des gouverneurs. 
Dans la mesure ou la voix pon-
deree d'un gouverneur excede 
40 % dudit total, l'excedent est 
reparti de fa<;on egale entre les 
autres membres du Conseil des 
gouverneurs. 
(h) Aux fins de fixer la composition du 
Conseil des gouverneurs et de calculer la ponde-
ration des voix des gouverneurs, les parts d'in-
vestissement determinees conformement a l'ali-
nea (ii) du paragraphe (c) de l'article 6 de 
l'Accord d'exploitation prennent effet a compter 
du premier jour de la session ordinaire de la 
Reunion des signataires qui suit ladite deter-
mination. 
(i) Pour toute reunion du Conseil des gou-
verneurs, le quorum est constitue soit par la 
majorite des membres du Conseil des gouver-
neurs si cette majorite dispose au moins des deux 
tiers du total des voix ponderees de tous les 
signataires et groupes de signataires representes 
au Conseil des gouverneurs, soit par le nombre 
total des gouverneurs moins trois, quel que soit 
le total des voix ponderees dont ces derniers 
disposent. 
(j) Le Conseil des gouverneurs s'efforce de 
prendre ses decisions a l'unanimite. A defaut 
d'accord unanime, il decide : 
( i) sur toute question de fond, par un 
vote affirmatif emis soit par au 
moins quatre gouverneurs dispo-
sant des deux tiers du total des 
voix ponderees de tous les signa-
taires et groupes de signataires 
representes au Conseil des gouver-
neurs, en tenant compte de la 
repartition de l'excedent des voix 
ponderees visee a l'alinea (iv) 
du paragraphe (g) du present arti-
cle, soit par un vote affirmatif 
emis par au moins le nombre total 
des gouverneurs moins trois, quel 
que soit le total des voix ponde-
rees dont ils disposent ; 
(ii) sur toute question de procedure, 
par un vote affirmatif emis a la 
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majorite simple des gouverneurs 
presents et votant, chacun dispo-
sant d'une voix. 
(k) Tout differend sur le point de savoir si 
une question est de procedure ou de fond fait 
l'objet d'une decision du president du Conseil 
des gouverneurs. Une telle decision peut etre 
rejetee par la majorite des deux tiers des gou-
verneurs presents et votant, chacun disposant 
d'une voix. 
(l) Le Conseil des gouverneurs peut, s'il 
le juge utile, creer des commissions consultatives 
pour l'aider a remplir ses fonctions. 
(m) Le Conseil des gouverneurs adopte son 
reglement interieur qui prevoit le mode d'election 
du president et de tous les autres membres du 
bureau. N onobstant les dispositions du para-
graphe (j) du present article, ledit reglement 
peut prevoir toute procedure de vote que le 
Conseil des gouverneurs juge appropriee pour 
!'election des membres de son bureau. 
( n) La premiere reunion du Conseil des 
gouverneurs est convoquee conformement aux 
dispositions du paragraphe 2 de l'annexe a !'Ac-
cord d'exploitation. Le Conseil des gouverneurs 
se reunit aussi souvent qu'il est necessaire, mais 
au moins quatre fois par an. 
ARTICLE X 
(Oonseil des gouverneurs: fonctions) 
(a) Le Conseil des gouverneurs est charge 
de la conception, de la mise au point, de la cons-
truction, de la mise en place, de }'exploitation 
et de l'entretien du secteur spatial d'INTELSAT 
et, conformement au present accord, a l'Accord 
d'exploitation et a toute decision eventuellement 
prise a cet egard par l'Assemblee des parties en 
vertu de l'article VII de l'accord, de mener a 
bien toutes autres activites entreprises par 
INTELSAT. Afin d'assumer ces responsabilites, 
le Conseil des gouverneurs a les pouvoirs et 
les fonctions relevant de sa competence en vertu 
du present accord et de l'Accord d'exploitation, 
y compris les suivants : 
( i) il adopte les lignes directrices, 
les plans et les programmes re-
latifs a la conception, la mise 
au point, la construction, la 
mise en place, !'exploitation et 
l'entretien du secteur spatial 
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as appropriate, in connection 
with any other activities which 
INTELSAT is authorised to 
undertake; 
(ii) adoption of procurement proce-
dures, regulations, terms and 
conditions, consistent with Arti-
cle XIII of this Agreement, and 
approval of procurement con-
tracts; 
(iii) adoption of financial policies 
and annual financial statements, 
and approval of budgets ; 
(iv) adoption of policies and proce-
dures for the acquisition, pro-
tection and distribution of rights 
in inventions and technical 
information, consistent with 
Article 17 of the Operating 
Agreement; 
( v) formulation of recommendations 
to the Meeting of Signatories in 
relation to the establishment of 
the general rules referred to in 
sub-paragraph (b) (v) of Article 
VIII of this Agreement; 
(vi) adoption of criteria and proce-
dures, in accordance with such 
general rules as may have been 
established by the Meeting of 
Signatories, for approval of 
earth stations for access to the 
INTEI1SAT space segment, for 
verification and monitoring of 
performance characteristics of 
earth stations having access, and 
for co-ordination of earth sta-
tion access to and utilisation of 
the INTELSAT space seg-
ment; 
( vii) adoption of terms and conditions 
governing the allotment of IN-
TELSAT space segment capa-
city, in accordance with such 
general rules as may have been 




( viii) periodic establishment of the 
rates of charge for utilisation of 
the INTELSAT space segment, 
in accordance with such general 
rules as may have been estab-
lished by the Meeting of Signa-
tories; 
(ix) action as may be appropriate, 
in accordance with the provi-
sions of Article 5 of the Operat-
ting Agreement, with respect to 
an increase in the ceiling pro-
vided for in that Article ; 
(x) direction of the negotiation with 
the Party in whose territory the 
headquarters of INTELSAT is 
situated, and submission to the 
Assembly of Parties for decision 
thereon, of the Headquarters 
Agreement covering privileges, 
exemptions and immunities, 
referred to in paragraph (c) of 
Article XV of this Agreement; 
(xi) approval of non-standard earth 
stations for access to the IN-
TELSAT space segment in 
accordance with the general 
rules which may have been 
established by the Meeting of 
Signatories ; 
(xii) establishment of terms and con-
ditions for access to the INTEL-
SAT space segment by telecom-
munications entities which are 
not under the jurisdiction of a 
Party, in accordance with the 
general rules established by the 
Meeting of Signatories pursuant 
to sub-paragraph (b) (v) of 
Article VIII of this Agreement 
and consistent with the provi-
sions of paragraph (d) of Article 
V of this Agreement ; 
(xiii) decisions on the making of 
arrangements for overdrafts and 
the raising of loans in accord-
ance with Article 10 of the 
Operating Agreement; 
(xiv) submission to the Meeting of 
Signatories of an annual report 
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d'INTELSAT et relatifs, le cas 
echeant, a toute autre activite 
qu'INTELSAT est autorisee a 
entreprendre ; 
( ii) il adopte les procedures, regles 
et modalites concernant la pas-
sation des marches conforme-
ment aux dispositions de !'arti-
cle XIII de !'accord, et ap-
prouve les marches ; 
( iii) il adopte, en matiere financiere, 
les lignes directrices et les etats 
annuels et approuve les bud-
gets; 
( iv) il adopte les principes generaux 
et les procedures relatifs a !'ac-
quisition, la protection et la dif-
fusion des droits relatifs aux 
inventions et renseignements 
techniques, conformement aux 
dispositions de !'article 17 de 
!'Accord d'exploitation ; 
( v) il formule des recommandations 
destinees a la Reunion des signa-
taires en ce qui concerne l'eta-
blissement des regles generales 
visees a l'alinea (v) du para-
graphe (b) de I' article VIII de 
!'accord; 
(vi) il adopte des criteres et des 
procedures, conformement aux 
regles generales qui peuvent 
etre etablies par la Reunion des 
signataires, pour !'approbation 
des stations terriennes devant 
avoir acces au secteur spatial 
d'INTELSAT, pour la verifica-
tion et le controle des caracte-
ristiques de fonctionnement des 
stations terriennes qui ont ac-
ces a ce secteur et pour la coor-
dination de l'acces au secteur 
spatial d'INTELSAT et de 
!'utilisation de ce secteur en ce 
qui concerne lesdites stations 
terriennes ; 
( vii) i1 adopte les conditions regis-
sant !'attribution de la capacite 
du secteur spatial d'INTELSAT 
conformement aux regles gene-
rales qui peuvent etre etablies 
par la Reunion des signataires ; 
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( viii) il fixe periodiquement les taux 
de redevance d'utilisation du 
secteur spatial d'INTELSAT 
conformement aux regles gene-
rales qui peuvent etre etablies 
par la Reunion des signataires ; 
( ix) il adopte toute mesure appro-
priee, en vertu des dispositions 
de !'article 5 de !'Accord d'ex-
ploitation, en ce qui concerne le 
relevement de la limite visee au-
dit article ; 
(x) il dirige des negociations avec 
la partie sur le territoire de la-
quelle le siege d'INTELSAT est 
situe, en vue de la conclusion 
d'un accord de siege comportant 
les privileges, exemptions et im-
munites vises au paragraphe (c) 
de !'article XV de !'accord et 
presente ledit accord aux fins de 
decision a l'Assemblee des 
parties; 
(xi) il approuve les stations terrien-
nes non normalisees devant 
avoir acces au secteur spatial 
d'INTELSAT, conformement 
aux regles generales que la 
Reunion des signataires peut 
etablir; 
(xii) il determine les conditions d'ac-
ces au secteur spatial d'INTEL-
SAT des organismes de telecom-
munications qui ne sont pas 
places sous la juridiction d'une 
partie, conformement aux regles 
generales etablies par la Reu-
nion des signataires en applica-
tion des dispositions de l'alinea 
( v) du paragraphe (b) de !'ar-
ticle VIII de !'accord et confor-
mement aux dispositions du pa-
ragraphe (d) de !'article V de 
l'accord; 
( xiii) il prend des decisions en ma-
tiere de conclusion d'accords 
portant sur des decouverts et 
en matiere d'emission d'em-
prunts conformement aux dis-
positions de !'article 10 de !'Ac-
cord d'exploitation ; 
( xiv) il soumet a la Reunion des signa-
taires un rapport annuel sur les 
on the activities of INTELSAT 
and of annual financial state-
ments; 
(xv) submission to the Meeting of 
Signatories of reports on future 
programmes including the esti-
mated financial implications of 
such programmes; 
(xvi) submission to the Meeting of 
Signatories of reports and 
recommendations on any other 
matter which the Board of Gov-
ernors deems appropriate for 
consideration by the Meeting of 
Signatories ; 
(xvii) provision of such information as 
may be required by any Party 
or Signatory to enable that 
Party or Signatory to discharge 
its obligations under this Agree-
ment or the Operating Agree-
ment; 
(xviii) appointment and removal from 
office of the Secretary-General 
pursuant to Article XII, and of 
the Director-General pursuant 
to Articles VII, XI and XII, 
of this Agreement ; 
(xix) designation of a senior officer 
of the executive organ to serve 
as Acting Secretary-General 
pursuant to sub-paragraph (d) 
(i) of Article XII and designa-
tion of a senior officer of the 
executive organ to serve as 
Acting Director-General pursu-
ant to sub-paragraph (d) (i) of 
Article XI of this Agreement ; 
(xx) determination of the number, 
status and terms and conditions 
of employment of all posts on 
the executive organ upon the 
recommendation of the Secre-
tary-General or the Director-
General; 
(xxi) approval of the appointment by 
the Secretary-General or the 
Director-General of senior of-
ficers reporting directly to him ; 
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(xxii) arrangement of contracts in ac-
cordance with sub-paragraph (c) 
( ii) of Article XI of this Agree-
ment; 
(xxiii) establishment of general internal 
rules, and adoption of decisions 
in each instance, concerning 
notification to the International 
Telecommunication Union in ac-
cordance with its rules of pro-
cedure of the frequencies to be 
used for the INTELSA T space 
segment; 
(xxiv) tendering to the Meeting of 
Signatories the advice referred 
to in sub-paragraph (b) (ii) of 
Article Ill of this Agreement ; 
(xxv) expression, pursuant to para-
graph (c) of Article XIV of this 
Agreement, of its findings in the 
form of recommendations, and 
the tendering of advice to the 
Assembly of Parties, pursuant 
to paragraph (d) or (e) of 
Article XIV of this Agreement, 
with respect to the intended 
establishment, acquisition or 
utilisation of space segment 
facilities separate from the 
INTELSAT space segment 
facilities ; 
(xxvi) action in accordance with Article 
XVI of this Agreement and 
Article 21 of the Operating 
Agreement in connection with 
the withdrawal of a Signatory 
from INTELSAT ; and 
(xxvii) expression of its views and 
recommendations on proposed 
amendments to this Agreement 
pursuant to paragraph (b) of 
Article XVII of this Agreement, 
the proposal of amendments to 
the Operating Agreement pur-
suant to paragraph (a) of Arti-
cle 22 of the Operating Agree-
ment, and the expression of its 
views and recommendations on 
proposed amendments to the 
Operating Agreement pursuant 
to paragraph (b) of Article 22 
of the Operating Agreement. 
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activites d 'INTELSAT amSI 
que des etats financiers an-
nuels; 
(xv) il soumet a la Reunion des si-
gnataires des rapports sur les 
programmes futurs, y compris 
les implications financieres pro-
babies de ces derniers ; 
(xvi) il soumet a la Reunion des si-
gnataires des rapports et des 
recommandations sur toute au-
tre question qu'il estime devoir 
etre examinee par la Reunion 
des signataires ; 
(xvii) il fournit tout renseignement 
demande par toute partie ou 
tout signataire pour permettre 
a ladite partie ou audit signa-
taire de s'acquitter des obliga-
tions qui lui incombent en vertu 
du present accord ou de !'Ac-
cord d'exploitation ; 
(xviii) il nomme et revoque le Secre-
taire general en vertu de !'ar-
ticle XII et le Directeur gene-
ral en vertu des articles VII, 
XI, et XII de !'accord ; 
(xix) il designe un haut fonctionnaire 
de l'organe executif pour assu-
mer, selon le cas, les fonctions 
de Secretaire general par in-
terim, conformement aux dispo-
sitions de l'alinea (i) du para-
graphe (d) de !'article XII ou 
de Directeur general par in-
terim, conformement aux dispo-
sitions de l'alinea (i) du para-
graphe (d) de !'article XI de 
!'accord; 
( xx) il determine les effectifs, le sta-
tut et les conditions d'emploi de 
tout le personnel de l'organe 
executif sur recommandation du 
Secretaire general ou du Direc-
teur general ; 
(xxi) il approuve la nomination par 
le Secretaire general ou le Di-
recteur general des hauts fonc-
tionnaires qui relevent directe-
ment de son autorite ; 
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(xxii) il suit la passation des contrats 
vises a l'alinea (ii) du paragra-
phe (c) de !'article XI de !'ac-
cord; 
(xxiii) il fixe les regles interieures ge-
nerales et prend des decisions, 
cas par cas, sur la notification 
a !'Union Internationale des 
Telecommunications, conforme-
ment aux regles de procedure de 
celle-ci, des frequences qui doi-
vent etre utilisees pour le sec-
teur spatial d'INTELSAT; 
(xxiv) il exprime a la Reunion des si-
gnataires l'avis viae a l'alinea 
(ii) du paragraphe (b) de !'ar-
ticle Ill de !'accord ; 
(xxv) il fait part, conformement aux 
dispositions du paragraphe (c) 
de !'article XIV de !'accord, de 
ses vues, sous forme de recom-
mandations et exprime son avis 
a l'Assemblee des parties, 
conformement aux paragraphes 
(d) ou (e) du meme article, sur 
les projets de mise en place, 
d'acquisition ou d'utilisation 
d'installations de secteur spatial 
distinctes de celles du secteur 
spatial d 'INTELSAT ; 
(xxvi) il adopte les mesures prevues a 
!'article XVI de l'accord et a 
l'article 21 de !'Accord d'exploi-
tation en cas de retrait d'un 
signataire d 'INTELSAT ; 
(xxvii) il exprime ses vues et fait des 
recommandations au sujet des 
propositions d'amendements a 
l'accord conformement au para-
graphe (b )de !'article XVII de 
l'accord ; i1 propose des amen-
dements a l'Accord d'exploita-
tion conformement au paragra-
phe (a) de !'article 22 de !'Ac-
cord d'exploitation, exprime ses 
vues et fait des recommanda-
tions au sujet des propositions 
d'amendements a l'Accord d'ex-
ploitation oonformement au pa-
ragraphe (b) de I' article 22 de 
celui-ei. 
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(b) In accordance with the proVISions of 
paragraphs (b) and (c) of Article VI of this 
Agreement, the Board of Governors shall : 
(i) give due and proper consideration 
to resolutions, recommendations and 
views addressed to it by the Assem-
bly of Parties or the Meeting of 
Signatories ; and 
(ii) include in its reports to the Assem-
bly of Parties or to the Meeting of 
Signatories information on actions 
or decisions taken with respect to 
such resolutions, recommendations 
and views, and its reasons for such 
actions or decisions. 
ARTICLE XI 
(Director-General) 
(a) The executive organ shall be headed by 
the Director-General and shall have its organisa-
tional structure implemented not later than six 
years after the entry into force of this Agree-
ment. 
(b) (i) The Director-General shall be the 
chief executive and the legal 
representative of INTELSAT and 
shall be directly responsible to the 
Board of Governors for the per-
formance of all management func-
tions. 
( ii) The Director-General shall act in 
accordance with the policies and 
directives of the Board of Gover-
nors. 
(iii) The Director-General shall be ap-
pointed by the Board of Governors, 
subject to confirmation by the 
Assembly of Parties. The Director-
General may be removed from 
office for cause by the Board of 
Governors on its own authority. 
(iv) The paramount consideration in the 
appointment of the Director-
General and in the selection of 
other personnel of the executive 
organ shall be the necessity of 
ensuring the highest standards of 
integrity, competency and effi-
ciency. The Director-General and 
the personnel of the executive 
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organ shall refrain from any action 
incompatible with their responsi-
bilities to INTELSAT. 
(c) (i) The permanent management 
arrangements shall be consistent 
with the basic aims and purposes 
of INTELSAT, its international 
character and its obligation to 
provide on a commercial basis tele-
communications facilities of high 
quality and reliability. 
(ii) The Director-General, on behalf of 
INTELSAT, shall contract out, to 
one or more competent entities, 
technical and operational functions 
to the maximum extent practicable 
with due regard to cost and con-
sistent with competence, effective-
ness and efficiency. Such entities 
may be of various nationalities or 
may be an international corpora-
tion owned and controlled by 
INTELSAT. Such contracts shall 
be negotiated, executed and admin-
istered by the Director-General. 
(d) (i) The Board of Governors shall 
designate a senior officer of the 
executive organ to serve as the 
Acting Director-General whenever 
the Director-General is absent or 
is unable to discharge his duties, 
or if the office of Director-General 
should become vacant. The Acting 
Director-General shall have the 
capacity to exercise all the powers 
of the Director-General pursuant 
to this Agreement and the Operat-
ing Agreement. In the event of a 
vacancy, the Acting Director-
General shall serve in that capacity 
until the assumption of office by 
a Director-General appointed and 
confirmed, as expeditiously as pos-
sible, in accordance with sub-
paragraph (b) (iii) of this Article. 
(ii) The Director-General may delegate 
such of his powers to other officers 
in the executive organ as may be 
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(b) Conformement aux dispositions des pa-
ragraphes (b) et (c) de !'article VI de !'accord, 
le Conseil des gouverneurs : 
(i) tient dUm.ent compte des resolu-
tions, des recommandations, et des 
vues qui lui sont transmises par 
l'Assemblee des parties ou par la 
Reunion des signataires ; 
(ii) informe, dans ses rapports a ces 
organes, l'Assemblee des parties et 
la Reunion des signataires sur les 
mesures ou decisions prises au sujet 
de ces resolutions, recommandations 
et vues en exposant les motifs de 
ces mesures ou decisions. 
ARTICLE XI 
(Directeur general) 
(a) L'organe executif est dirige par le Di-
recteur general et sa structure est mise en place 
six ans au plus tard apres !'entree en vigueur 
de !'accord. 
(b) ( i) Le Directeur general est le fonc-
tionnaire de rang le plus eleve du 
personnel et le representant legal 
d'INTELSAT; il est directement 
responsable devant le Conseil des 
gouverneurs de !'execution de tou-
tes les fonctions de gestion. 
( ii) Le Directeur general agit confor-
mement aux principes directeurs 
et aux instructions du Conseil des 
gouverneurs. 
( iii) Le Directeur general est nomme 
par le Conseil des gouverneurs, 
sous reserve de la confirmation de 
l'Assemblee des parties. 11 peut 
etre releve de ses fonctions par 
decision motivee du Conseil des 
gouverneurs agissant de sa propre 
autorite. 
( iv) Les considerations principales qui 
doivent entrer en ligne de compte 
pour la nomination du Directeur 
gen~ral et le recrutement des au-
tres membres du personnel de l'or-
gane executif doivent etre de 
nature a assurer les normes les 
plus elevees d'integrite, de compe-
tence et d'efficacite. Le Directeur 
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general et les autres membres du 
personnel de l'organe executif doi-
vent s'abstenir de tout acte incom-
patible avec leurs responsabilites 
envers INTELSAT. 
(c) ( i) Les dispositions definitives relati-
ves a la gestion doivent etre com-
patibles avec les buts et les objec-
tifs fondamentaux d'INTELSAT, 
ainsi qu'avec son caractere inter-
national et !'obligation qui lui in-
combe de fournir, sur une base 
commerciale, des services de tele-
communications de haute qualite 
et de grande fiabilite. 
( ii) Le Directeur general confie par 
contrat, pour le compte d'INTEL-
SAT, a un ou plusieurs organis-
mes competents, des fonctions 
techniques et d'exploitation, dans 
toute la mesure du possible en 
tenant compte des couts et de fa-
~on compatible avec les normes de 
competence, de rendement et d'ef-
ficacite. Ces organismes peuvent 
etre de diverses nationalites ou 
avoir la forme d'une societe inter-
nationale appartenant a INTEL-
SAT et placee sous son controle. 
Ces contrats sont negocies, conclus 
et geres par le Directeur general. 
(d) (i) Le Conseil des gouverneurs de-
signe un haut fonctionnaire de 
l'organe executif pour assumer les 
fonctions de Directeur general par 
interim lorsque le Directeur gene-
ral est absent, empeche de remplir 
ses fonctions ou lorsque son poste 
devient vacant. Le Directeur gene-
ral par interim detient les compe-
tences attribuees au Directeur ge-
neral en vertu du present accord 
et de l'Accord d'exploitation. En 
cas de vacance, le Directeur gene-
ral par interim assume ses fonc-
tions jusqu'a l'entree en fonctions 
d'un Directeur general nomme et 
confirme, dans les meilleurs delais, 
conformement a l'alinea (iii) du 
paragraphe (b) du present article. 
( ii) Le Directeur general peut accor-
der a d'autres fonctionnaires de 
l'organe executif les delegations de 
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necessary to meet appropriate 
requirements. 
ARTICLE XII 
(Transitional management and Secretary-General) 
(a) As a matter of priority after entry into 
force of this Agreement, the Board of Governors 
shall: 
(i) appoint the Secretary-General and 
authorise the necessary support 
staff; 
(ii) arrange the management services 
contract in accordance with para-
graph (e) of this Article; and 
(iii) initiate the study concerning per-
manent management arrangements 
in accordance with paragraph (f) 
of this Article. 
(b) The Secretary -General shall be the legal 
representative of INTELSAT until the first 
Director-General shall have assumed office. In 
accordance with the policies and directives of the 
Board of Governors, the Secretary-General shall 
be responsible for the performance of all manage-
ment services other than those which are to be 
provided under the terms of the management 
services contract concluded pursuant to para-
graph (e) of this Article including those specified 
in Annex A to this Agreement. The Secretary-
General shall keep the Board of Governors fully 
and currently informed on the performance of 
the management services contractor under its 
contract. To the extent practicable, the Secretary-
General shall be present at or represented at and 
observe, but not participate in, major contract 
negotiations conducted by the management serv-
ices contractor on behalf of INTELSAT. For this 
purpose the Board of Governors may authorise 
the appointment to the executive organ of a small 
number of technically-qualified personnel to 
assist the Secretary-General. The Secretary-
General shall not be interposed between the 
Board of Governors and the management services 
contractor nor shall he exercise a supervisory 
role over the said contractor. 
(c) The paramount consideration in the 
appointment of the Secretary-General and in the 
selection of other personnel of the executive organ 
shall be the necessity of ensuring the highest 
standards of integrity, competency and efficiency. 
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The Secretary-General and the personnel of the 
executive organ shall refrain from any action 
incompatible with their responsibilities to IN-
TELSAT. The Secretary-General may be removed 
from office for cause by the Board of Governors. 
The office of Secretary-General shall cease to 
exist on the assumption of office by the first 
Director-General. 
(d) (i) The Board of Governors shall 
designate a senir•r officer of the 
executive organ to serve as the 
Acting Secretary-General whenever 
the Secretary-General is absent or 
is unable to discharge his duties, 
or if the offiCI~ of Secretary-General 
should become vacant. The Acting 
Secretary-General shall have the 
capacity to exercise all the powers 
of the Secretary-General pursuant 
to this Agreement and the Operat-
ing Agreement. In the event of a 
vacancy, the Acting Secretary-
General shall serve in that capacity 
until the assumption of office by 
a Secretary-General, who shall be 
appointed by the Board of Gover-
nors as expeditiously as possible. 
(ii) The Secretary-General may delegate 
such of his powers to other officers 
in the executive organ as may be 
necessary to meet appropriate 
requirements. 
(e) The contract referred to in sub-para-
graph (a) (ii) of this Article shall be between the 
Communications Satellite Corporation, referred 
to in this Agreement as "the management services 
contractor", and INTELSAT, and shall be for 
the performance of technical and operational 
management services for INTELSAT, as specified 
in Annex B to this Agreement and in accordance 
with the guidelines set out therein, for a period 
terminating at the end of the sixth year after the 
date of entry into force of this Agreement. The 
contract shall contain provisions for the manage-
ment services contractor : 
(i) to act pursuant to relevant policies 
and directives of the Board of 
Governors; 
(ii) to be responsible directly to the 
Board of Governors until the 
assumption of offiee by the first 
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pouvoirs neeessaires pour repon-
dre aux exigences du moment. 
ARTICLE XII 
(Gestion pendant la periode transitoire 
et Secretaire general) 
(a) Des l'entree en vigueur de l'accord, le 
Conseil des gouverneurs adopte, en priorite, les 
mesures suivantes : 
( i) il nomme le Secretaire general et 
autorise le recrutement du person-
nel necessaire pour le seconder ; 
( ii) il prepare le contrat relatif aux 
services de gestion vise au para-
graphe (e) du present article ; 
( iii) il fait entreprendre I' etude concer-
nant les dispositions definitives 
relatives a la gestion, visee au pa-
ragraphe (f) du present article. 
(b) Le Secretaire general est le representant 
Mgal d'INTELSAT jusqu'a ce que le premier 
Directeur general assume ses fonctions. Confor-
mement aux principes directeurs et aux instruc-
tions du Conseil des gouverneurs, le Secretaire 
general a la responsabilite de tous les services 
de gestion a !'exception de ceux qui sont prevus 
par le contrat relatif aux services de gestion, 
conclu en application du paragraphe (e) du pre-
sent article, y compris ceux mentionnes a l'an-
nexe A de l'accord. Le Secretaire general tient 
le Conseil des gouverneurs pleinement au cou-
rant de !'execution des services de gestion par le 
eontractant conformement a son contrat. Dans 
toute la mesure du possible, le Secretaire general 
doit etre present ou represente, sans toutefois y 
participer, aux negociations des contrats im-
portants, conduites pour le compte d'INTELSAT 
par le contractant charge des services de gestion. 
A cette fin, le Conseil des gouverneurs peut auto-
riser le recrutement par l'organe executif d'un 
personnel limite qualifie, sur le plan technique, 
pour seconder le Secretaire general. Le Secretaire 
general ne doit pas s'interposer entre le Conseil 
des gouverneurs et le contractant charge des ser-
vices de gestion ni exercer de controle sur ledit 
contractant. 
(c) Les considerations principales qui doi-
vent entrer en ligne de compte pour la nomina-
tion du Seeretaire general et le recrutement des 
autres membres du personnel de l'organe execu-
tif doivent etre de nature a assurer les normes 
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les plus elevees d'integrite, de competence et d'ef-
ficacite. Le Secretaire general et les autres mem-
bres du personnel de l'organe executif doivent 
s'abstenir de tout acte incompatible avec leurs 
responsabilites envers INTELSAT. Le Secretaire 
general peut etre, par decision motivee, releve 
de ses fonctions par le Conseil des gouverneurs. 
Le poste de Secretaire general est supprime lors 
de !'entree en fonction du premier Directeur 
general. 
(d) (i) Le Conseil des gouverneurs designe 
un haut fonctionnaire de l'organe 
executif pour assumer les fonctions 
de Secretaire general par interim 
lorsque le Secretaire general est ab-
sent, empeche de remplir ses fonc-
tions ou lorsque son poste devient 
vacant. Le Secretaire general par 
interim detient les competences at-
tribuees au Secretaire general en 
vertu du present accord et de !'Ac-
cord d'exploitation. En cas de va-
cance, le Secretaire general par in-
terim assume ses fonctions jusqu'a 
!'entree en fonctions d'un Secretaire 
general nomme par le Conseil des 
gouverneurs dans les meilleurs de-
lais. 
(ii) Le Secretaire general peut accor-
der a d'autres fonctionnaires de 
l'organe executif les delegations de 
pouvoirs necessaires pour repondre 
aux exigences du moment. 
(e) Le contrat, vise a l'alinea (ii) du para-
graphe (a) du present article, est conclu entre 
la « Communications Satellite Corporation :., d&. 
nommee dans le present accord le contractant 
charge des services de gestion, et INTELSAT ; il 
porte sur !'execution, pendant une periode se 
terminant a la fin de la sixieme annee qui suit 
la date d'entree en vigueur de !'accord, de ser-
vices de gestion technique et d'exploitation pour 
le compte d'INTELSAT, ainsi que prevu a !'an-
nexe B de l'accord et conformement aux direc-
tives enoncees dans ladite annexe. Ledit contrat 
contient des dispositions en vertu desquelles le 
contractant charge des services de gestion : 
( i) agit conformement aux principes 
directeurs et aux instructions per-
tinentes du Conseil des gouver-
neurs; 
( ii) est responsable devant le Conseil 
des gouverneurs jusqu'a ce que le 
premier Directeur general entre en 
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Director-General and thereafter 
through the Director-General ; and 
(iii) to furnish the Secretary-General 
with all the information necessary 
for the Secretary-General to keep 
the Board of Governors informed 
on the performance under the 
management services contract and 
for the Secretary-General to be 
present at or represented at and 
observe, but not participate in, 
major contract negotiations con-
ducted by the management services 
contractor on behalf of INTEL-
SAT. 
The management services contractor shall nego-
tiate, place, amend and administer contracts on 
behalf of INTELSAT within the area of its 
responsibilities under the management services 
contract and as otherwise authorised by the Board 
of Governors. Pursuant to authorisation under 
the management services contract, or as otherwise 
authorised by the Board of Governors, the man-
agement services contractor shall sign contracts 
on behalf of INTELSA T in the area of its 
responsibilities. All other contracts shall be signed 
by the Secretary-General. 
(f) The study referred to in sub-paragraph 
(a) (iii) of this Article shall be commenced as 
soon as possible and, in any event, within one 
year after entry into force of this Agreement. It 
shall be conducted by the Board of Governors 
and shall be designed to provide the information 
necessary for the determination of the most effi-
cient and effective permanent management 
arrangements consistent with the provisions of 
Article XI of this Agreement. The study shall, 
among other matters, give due regard to : 
(i) the principles set forth in sub-
paragraph (c) (i) of Article XI and 
the policy expressed in sub-
paragraph (c) (ii) of Article XI, 
of this Agreement ; 
(ii) experience gained during the period 
of the Interim Agreement and of 
the transitional management 




(iii) the organisation and procedures 
adopted by telecommunications 
entities throughout the world, with 
particular reference to the integra-
tion of policy and management and 
to management efficiency ; 
(iv) information, similar to that refer-
red to in sub-paragraph (iii) of this 
paragraph, in respect of multina-
tional ventures for implementing 
advanced technologies ; and 
( v) reports commissioned from not less 
than three professional manage-
ment consultants from various 
parts of the world. 
(g) Not later than four years after the 
entry into force of this Agreement, the Board 
of Governors shall submit to the Assembly of 
Parties a comprehensive report, which incorpor-
ates the results of the study referred to in sub-
paragraph (a.) (iii) of this Article, and which 
includes the recommendations of the Board of 
Governors for the organisational structure of the 
executive organ. It shall also transmit copies of 
this report to the Meeting of Signatories and to 
all Parties and Signatories as soon as it is avail-
able. 
(h) By not later than five years after entry 
into force of this Agreement, the Assembly of 
Parties, after having considered the report of the 
Board of Governors referred to in paragraph (g) 
of this Article and any views which may have 
been expressed by the Meeting of Signatories 
thereon, shall adopt the organisational structure 
of the executive organ which shall be consistent 
with the provisions of Article XI of this Agree-
ment. 
( i) The Director-General shall assume office 
one year before the end of the management 
services contract referred to in sub-paragraph 
(a) (ii) of this Article or by 31st December 1976, 
whichever is earlier. The Board of Governors 
shall appoint the Director-General, and the 
Assembly of Parties shall act upon the confir-
mation of the appointment, in time to enable the 
Director-General to assume office in accordance 
with this paragraph. Upon his assumption of 
office, the Director-General shall be responsible 
for all management services, including the per-
formance of the functions performed by the 
Secretary-General up to that time, and for the 
supervision of the performance of the manage-
ment services contractor. 
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fonctions et, ulterieurement, par 
l'intermediaire du Directeur ge-
neral; 
( iii) fournit au Secretaire general tous 
les renseignements necessaires 
pour permettre a celui-ci de tenir 
le Conseil des gouverneurs au cou-
rant de !'execution des services de 
gestion par le contractant et pour 
permettre au Secretaire general 
d'etre present ou represente, sans 
toutefois y participer, aux nego-
ciations de contrats importants, 
conduites pour le compte d'IN-
TELSAT par le contractant char-
ge des services de gestion. 
Le contractant charge des services de gestion 
negocie, attribue, amende et gere les contrats 
pour le compte d'INTELSAT dans le domaine de 
ses responsabilites conformement aux dispositions 
du contrat relatif aux services de gestion ou a 
des autorisations accordees par le Conseil des 
gouverneurs. En vertu du pouvoir con:fere par 
le contrat relatif aux services de gestion, ou sur 
autorisation du Conseil des gouverneurs, le 
contractant charge des services de gestion signe 
des contrats pour le compte d'INTELSAT dans 
le domaine de ses responsabilites. Tous autres 
contrats sont signes par le Secretaire general. 
(f) L'etude visee a l'alinea (iii) du para-
graphe (a) du present article est entreprise des 
que possible et, en tout cas, au plus tard un an 
apres l'entree en vigueur du present accord. Elle 
est effectuee par le Conseil des gouverneurs et a 
pour but de fournir les renseignements neces-
saires a l'etablissement de dispositions definitives 
relatives a la gestion de nature a assurer le meil-
leur rendement et la plus grande efficacite et 
compatibles avec les dispositions de !'article XI 
de !'accord. L'etude doit notamment tenir dument 
compte: 
( i) des principes enonces a l'alinea (i) 
du paragraphe (c) de !'article XI 
et des lignes de conduite formulees 
a l'alinea (ii) du paragraphe (c) de 
!'article XI de !'accord ; 
( ii) de !'experience acquise pendant la 
periode d'application, d'une part, 
de !'Accord provisoire et, d'autre 
part, des dispositions relatives a la 
gestion pendant la periode transi-
toire prevues au present article ; 
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( iii) de !'organisation et des procedures 
adoptees par les organismes de te-
lecommunications dans le monde 
en ce qui concerne particuliere-
ment !'application des principes 
directeurs a la gestion ainsi que 
l'efficacite de la gestion ; 
( iv) de renseignements analogues a 
ceux vises a l'alinea precedent, sur 
les entreprises multinationales vi-
sant a mettre en reuvre des tech-
niques perfectionnees ; 
( v) des rapports d'au moins trois 
experts-conseils en gestion, choisis 
dans differentes regions du monde. 
(g) Quatre ans au plus tard apres !'entree 
en vigueur de l'accord, le Conseil des gouver-
neurs soumet a l'Assemblee des parties un rap-
port complet et detaille qui presente les resul-
tats de l'etude visee a l'alinea (iii) du paragraphe 
(a) du present article et dans lequel figurent les 
recommandations du Conseil des gouverneurs 
concernant la structure de l'organe executif. Il 
transmet egalement des exemplaires de ce rap-
port, des sa parution, a la Reunion des signa-
taires ainsi qu'a toutes les parties et a tous les 
signataires. 
(h) Cinq ans au plus tard apres l'entree en 
vigueur de l'accord, l'Assemblee des parties, apres 
avoir examine le rapport du Conseil des gouver-
neurs viae au paragraphe (g) du present article 
et pris connaissance de toutes vues exprimees par 
la Reunion des signataires au sujet dudit rap-
port, adopte la structure de l'organe executif, la-
quelle doit etre compatible avec les dispositions 
de !'article XI de l'accord. 
( i) Le Directeur general entre en fonctions 
a celle des deux echeances suivantes qui survient 
la premiere, soit un an avant !'expiration du 
contrat de services de gestion vise a l'alinea (ii) 
du paragraphe (a) du present article, soit le 
31 decembre 1976. Le Conseil des gouverneurs 
nomme le Directeur general et 1' Assemblee des 
parties confirme ladite nomination en temps 
voulu pour que le Directeur general entre en 
fonctions conformement au present paragraphe. 
Des son entree en fonctions, le Directeur general 
est responsable de tous les services de gestion, y 
compris !'execution des fonctions qui etaient exer-
cees jusqu'a cette date par le Secretaire general, 
et du controle des services executes par le con-
tractant charge des services de gestion. 
(j) The Director-General, acting under rele-
vant policies and directives of the Board of 
Governors, shall take all necessary steps to ensure 
that the permanent management arrangements 
are fully implemented not later than the end of 
the sixth year after the date of entry into force 
of this Agreement. 
ARTICLE XIII 
(Procurement) 
(a) Subject to this Article, procurement of 
goods and services required by INTELSAT shall 
be effected by the award of contracts, based on 
responses to open international invitations to 
tender, to bidders offering the best combination 
of quality, price and the most favourable delivery 
time. The services to which this Article refers 
are those provided by juridical persons. 
(b) If there is more than one bid offering 
such a combination, the contract shall be awarded 
so as to stimulate, in the interests of INTELSAT, 
world-wide competition. 
(c) The requirement of open international 
invitations to tender may be dispensed with in 
those cases specifically referred to in Article 16 
of the Operating Agreement. 
ARTICLE XIV 
(Rights and obligations of members) 
(a) The Parties and Signatories shall exer-
cise their rights and meet their obligations under 
this Agreement in a manner fully consistent with 
and in furtherance of the principles stated in 
the Preamble and other provisions of this Agree-
ment. 
(b) All Parties and all Signatories shall be 
allowed to attend and participate in all confer-
ences and meetings, in which they are entitled 
to be represented in accordance with any provi-
sions of this Agreement or the Operating Agree-
ment, as well as in any other meeting called by 
or held under the auspices of INTELSAT, in 
accordance with the arrangements made by 
INTELSAT for such meetings regardless of 
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where they may take place. The executive organ 
shall ensure that arrangements with the host 
Party or Signatory for each such conference or 
meeting shall include a provision for the admis-
sion to the host country and sojourn for the 
duration of such conference or meeting, of 
representatives of all Parties and all Signatories 
entitled to attend. 
(c) To the extent that any Party or Signa-
tory or person within the jurisdiction of a Party 
intends to establish, acquire or utilise space seg-
ment facilities separate from the INTELSAT 
space segment facilities to meet its domestic 
public telecommunications services requirements, 
such Party or Signatory, prior to the establish-
ment, acquisition or utilisation of such facilities, 
shall consult the Board of Governors, which shall 
express, in the form of recommendations, its 
findings regarding the technical compatibility 
of such facilities and their operation with the 
use of the radio frequency spectrum and orbital 
space by the existing or planned INTELSAT 
space segment. 
(d) To the extent that any Party or Signa-
tory or person within the jurisdiction of a Party 
intends individually or jointly to establish, 
acquire or utilise space segment facilities separate 
from the INTELSAT space segment facilities to 
meet its international public telecommunications 
services requirements, such Party or Signatory, 
prior to the establishment, acquisition or utilisa-
tion of such facilities, shall furnish all relevant 
information to and shall consult with the Assem-
bly of Parties, through the Board of Governors, 
to ensure technical compatibility of such facilities 
and their operation with the use of the radio 
frequency spectrum and orbital space by the 
existing or planned INTELSAT space segment 
and to avoid significant economic harm to the 
global system of INTELSAT. Upon such consul-
tation, the Assembly of Parties, taking into 
account the advice of the Board of Governors, 
shall express, in the form of recommendations, 
its finding regarding the considerations set out 
in this paragraph, and further regarding the 
assurance that the provision or utilisation of such 
facilities shall not prejudice the establishment of 
direct telecommunication links through the 
INTELSAT space segment among all the parti-
cipants. 
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(j) Le Directeur general, agissant en vertu 
des principes directeurs et des instructions perti-
nentes du Conseil des gouverneurs, prend toute 
mesure necessaire pour assurer la mise en appli-
cation integrale des dispositions definitives rela-
tives a la gestion au plus tard a la fin de la 
sixieme annee qui suit la date d'entree en vigueur 
de !'accord. 
ARoTICLE XIII 
(Passation des marches) 
(a) Sous reserve des dispositions du present 
article, les biens et les prestations de services 
necessaires a INTELSAT sont obtenus par attri-
bution de contrats, a la suite d'appels d'offres 
internationaux publics, aux soumissionnaires qui 
offrent la meilleure conjugaison de qualite, de 
prix et de delais de livraison optimaux. Les ser-
vices vises au present article sont ceux assures 
par des personnes morales. 
(b) S'il existe plus d'une offre repondant 
auxdites conditions, le contrat est attribue de 
maniere a encourager, conformement aux interets 
d'INTELSAT, une concurrence a l'echelle mon-
diale. 
(c) 11 peut y a voir dispense de recourir a 
la procedure des appels d'offres internationaux 
publics dans les cas expressement vises a !'article 
16 de l'Accord d'exploitation. 
ARTICLE XIV 
(Droits et obligations des membres) 
(a) Les parties et les signataires exercent 
leurs droits et executent leurs obligations decou-
lant de l'accord d'une maniere propre a respec-
ter pleinement et a promouvoir les principes 
enonces dans le preambule et les dispositions de 
I' accord. 
(b) Toutes les parties et tous les signataires 
doivent etre autorises a assister et a participer a 
toutes les conferences et reunions auxquelles ils 
sont en droit d'etre representes conformement 
aux dispositions du present accord et de !'Accord 
d'exploitation, ainsi qu'a toute autre reunion 
organisee par INTELSAT ou tenue sous ses 
auspices, conformement aux dispositions prises 
par INTELSAT pour ces reunions, independam-
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ment du lieu ou elles se tiennent. L'organe execu-
tif veille a ce que les dispositions arretees avec la 
partie ou le signataire invitant pour chaque 
conference ou reunion comportent une clause rela-
tive a !'admission dans le pays invitant et au 
sejour pour la duree de ladite conference ou de 
ladite reunion des representant& de toutes les par-
ties et de tousles signataires en droit d'y assister. 
(c) Dans la mesure ou toute partie, tout 
signataire ou toute personne relevant de la juri-
diction d'une partie se propose de mettre en 
place, d'acquerir ou d'utiliser des installations de 
secteur spatial distinctes de celles du secteur 
spatial d'INTELSAT pour repondre a ses besoins 
en matiere de services publics de telecommunica-
tions nationales, la partie ou le signataire inte-
resse consulte avant la mise en place, !'acquisition 
ou !'utilisation de telles installations, le Conseil 
des gouverneurs qui fait part, sous forme de 
recommandations, de ses vues quant a la compa-
tibilite technique desdites installations et de leur 
exploitation avec !'utilisation par INTELSAT 
du spectre des frequences radio-electriques et de 
l'espace orbital pour son secteur spatial existant 
ou planifie. 
(d) Dans la mesure ou toute partie, tout si-
gnataire ou toute personne relevant de la juri-
diction d'une partie se propose individuellement 
ou conjointement de mettre en place, d'acquerir 
ou d'utiliser des installations de secteur spatial 
distinctes de celles du secteur spatial d'INTEL-
SAT pour repondre a ses besoins en matiere de 
services publics de telecommunications interna-
tionales, la partie ou le signataire interesse doit, 
avant la mise en place, !'acquisition ou !'utilisa-
tion de telles installations, fournir tous rensei-
gnements pertinents a 1' Assemblee des parties et 
la consulter, par l'intermediaire du Conseil des 
gouverneurs, afin d'assurer la compatibilite tech-
nique desdites installations et de leur exploita-
tion avec !'utilisation par INTELSAT du spectre 
des frequenees radio-electriques et de l'espace 
orbital pour son secteur spatial, existant ou plani-
fie ainsi que d'eviter tout prejudice economique 
considerable au systeme mondial d'INTELSAT. 
Apres une telle consultation, l'Assemblee des par-
ties, tenant compte de l'avis du Conseil des gou-
verneurs, fait part, sous forme de recommanda-
tions, de ses vues quant aux considerations anon-
coos dans le present paragraphe ainsi qu'a !'assu-
rance que la fourniture ou !'utilisation desdites 
installations ne pouiTa compromettre l'etabli&-
sement de liaisons directes de telecommunications 
entre tous les participants par le secteur spatial 
d'INTELSAT. 
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(e) To the extent that any Party or Signa-
tory or person within the jurisdiction of a party 
intends to establish, acquire or utilise space seg-
ment facilities separate from the INTELSAT 
space segment facilities to meet its specialised 
telecommunications services requirements, domes-
tic or international, such Party or Signatory, 
prior to the establishment, acquisition or utilisa-
tion of such facilities, shall furnish all relevant 
information to the Assembly of Parties, through 
the Board of Governors. The Assembly of Parties, 
taking into account the advice of the Board of 
Governors, shall express, in the form of recom-
mendations, its findings regarding the technical 
compatibility of such facilities and their opera-
tion with the use of the radio frequency spectrum 
and orbital space by the existing or planned 
INTELSAT space segment. 
(f) Recommendations by the Assembly of 
Parties or the Board of Governors pursuant to 
this Article shall be made within a period of six 
months from the date of commencing the proce-
dures provided for in the foregoing paragraphs. 
An extraordinary meeting of the Assembly of 
Parties may be convened for this purpose. 
(g) This Agreement shall not apply to the 
establishment, acquisition or utilisation of space 
segment facilities separate from the INTELSAT 
space segment facilities solely for national secu-
rity purposes. 
ARTICLE XV 
(INTELSAT headquarters, privileges, 
exemptions, immunities) 
(a) The headquarters of INTELSAT shall 
be in Washington. 
(b) Within the scope of activities authorised 
by this Agreement, INTELSAT and its property 
shall be exempt in all States Party to this Agree-
ment from all national income and direct national 
property taxation and from customs duties on 
communications satellites and components and 
parts for such satellites to be launched for use 
in the global system. Each Party undertakes to 
use its best endeavours to bring about, in accord-
ance with the applicable domestic procedure, such 
further exemption of INTELSAT and its pro-
perty from income and direct property taxation, 
and customs duties, as is desirable, bearing in 
mind the particular nature of INTELSAT. 
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(c) Each Party other than the Party in 
whose territory the headquarters of INTELSAT 
is located shall grant in accordance with the 
Protocol referred to in this paragraph, and the 
Party in whose territory the headquarters of 
INTELSAT is located shall grant in accordance 
with the Headquarters Agreement referred to in 
this paragraph, the appropriate privileges, exemp-
tions and immunities to INTELSAT, to its offi-
cers, and to those categories of its employees 
specified in such Protocol and Headquarters 
Agreement, to Parties and representatives of 
Parties, to Signatories and representatives of 
Signatories and to persons participating in arbi-
tration proceedings. In particular, each Party 
shall grant to these individuals immunity from 
legal process in respect of acts done or words 
written or spoken in the exercise of their func-
tions and within the limits of their duties, to the 
extent and in the cases to be provided for in the 
Headquarters Agreement and Protocol referred 
to in this paragraph. The Party in whose terri-
tory the headquarters of INTELSAT is located 
shall, as soon as possible, conclude a Headquar-
ters Agreement with INTELSAT covering privi-
leges, exemptions and immunities. The Headquar-
ters Agreement shall include a provision that all 
Signatories acting in their capacity as such, 
except the Signatory designated by the Party in 
whose territory the headquarters is located, shall 
be exempt from national taxation on income 
earned from INTELSAT in the territory of such 
Party. The other Parties shall also as soon as 
possible conclude a Protocol covering privileges, 
exemptions and immunities. The Headquarters 
Agreement and the Protocol shall be independent 
of this Agreement and each shall prescribe the 
conditions of its termination. 
ARTICLE XVI 
(Withdrawal) 
(a) (i) Any Party or Signatory may with-
draw voluntarily from INTELSAT. 
A Party shall give written notice 
to the Depositary of its decision to 
withdraw. The decision of a Signa-
tory to withdraw shall be notified 
in writing to the executive organ 
by the Party which has designated 
it and such notification shall sig-
nify the acceptance by the Party 
of such notification of decision to 
withdraw. 
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(e) Dans la mesure ou toute partie, tout 
signataire ou toute personne relevant de la juri-
diction d'une partie se propose de mettre en 
place, d'acquerir ou d'utiliser des installations de 
secteur spatial distinctes de celles du secteur 
spatial d'INTELSAT pour repondre a ses be-
soins en matiere de services de telecommunica-
tions specialisees, nationales ou internationales, 
la partie ou le signataire interesse doit, avant la 
mise en place, !'acquisition ou !'utilisation de tel-
les installations, fournir tous renseignements 
pertinents a l'Assemblee des parties par l'inter-
mediaire du Conseil des gouverneurs. L'Assem-
blee des parties, tenant compte de l'avis de ce 
dernier, fait part, sous forme de recommanda-
tions, de ses vues quant a la compatibilite tech-
nique desdites installations et de leur exploita-
tion avec !'utilisation par INTELSAT du spectre 
des frequences radio-electriques et de l'espace 
orbital pour son secteur spatial existant ou 
planifie. 
(f) Les recommandations de 1' Assemblee des 
parties ou du Conseil des gouverneurs, visees au 
present article, sont formulees dans un delai de 
six mois a partir de la date a laquelle la proce-
dure prevue aux paragraphes precedents a ere 
engagee. L'Assemblee des parties peut etre convo-
quee en session extraordinaire a cette fin. 
(g) L'accord ne s'applique pas a la mise en 
place, a !'acquisition ou a !'utilisation, unique-
ment a des fins de securite nationale, d'installa-
tions de secteur spatial distinctes de celles du 
secteur spatial d'INTELSAT. 
AR.TICLE XV 
(Siege d'INTELSAT, privileges, exemptions 
et immunites) 
(a) Le siege d'INTELSAT est situe a 
Washington. 
(b) Dans le cadre des activites autorisees 
par !'accord, INTELSAT et ses biens sont exone-
res, par tous les Etats parties a !'accord, de tout 
impot national sur le revenu et impot direct na-
tional sur les biens et de tous droits de douane 
sur les satellites de telecommunications ainsi que 
sur les elements et les pieces desdits satellites qui 
doivent etre lances en vue de leur utilisation dans 
le systeme mondial. Chaque partie s'engage a agir 
au mieux pour faire accorder, conformement a 
la procedure nationale applicable, toutes autres 
exonerations d'impots sur les revenus et sur les 
biens jugees souhaitables en gardant present a 
!'esprit le caractere specifique d'INTELSAT. 
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(c) Toute partie autre que la partie sur le 
territoire de laquelle est situe le siege d'INTEL-
SAT ou, suivant le cas, la partie sur le territoire 
de laquelle est situe le siege d'INTELSAT, ac-
corde, conformement au protocole ou a !'accord 
de siege vises au present paragraphe, les privi-
leges, exemptions et immunites necessaires a 
INTELSAT, a ses hauts fonctionnaires, aux au-
tres categories de son personnel specifiees audit 
protocole et audit accord de siege, aux parties et 
aux representants de parties, aux signataires et 
aux representants de signataires ainsi qu'aux 
personnes participant aux procedures d'arbi-
trage. En particulier, toute partie accorde aux 
personnes visees ci-dessus dans la mesure et dans 
les cas qui seront prevus par !'accord de siege et 
le protocole vises au present paragraphe, l'immu-
nite de juridiction pour les actes accomplis, les 
ecrits ou les propos emis dans l'exercice de leurs 
fonctions et dans les limites de leurs attributions. 
La partie sur le territoire de laquelle est situe le 
siege d'INTELSAT doit, des que possible, con-
clure un accord de siege avec INTELSAT por-
tant sur les privileges, exemptions et immunites. 
Ledit accord comportera une disposition exone-
rant de tout impot national sur le revenu les 
sommes versees par INTELSAT, dans le terri-
toire de ladite partie, aux signataires, agissant 
en cette qualite, a !'exception du signataire desi-
gne par la partie sur le territoire de laquelle le 
siege est situe. Les autres parties doivent egale-
ment, des que possible, conclure un protocole re-
latif aux privileges, exemptions et immunites. 
L'accord de siege et le protocole sont indepen-
dants de !'accord et chacun d'eux prevoit les 
conditions selon lesquelles il prend fin. 
ARTICLE XVI 
(Re trait) 
(a) (i) Toute partie ou tout signataire peut 
se retirer volontairement d'INTEL-
SAT. La partie qui se retire notifie 
par ecrit sa decision au depositaire. 
La decision de retrait d'un signa-
taire est notifiee par ecrit a l'or-
gane executif par la partie qui l'a 
designe et ladite notification em-
porte acceptation par la partie de 
ladite notification de la decision de 
retrait. 
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( ii) Voluntary withdrawal shall become 
effective and this Agreement and 
the Operating Agreement shall 
cease to be in force for a Party or 
Signatory three months after the 
date of receipt of the notice referred 
to in sub-paragraph (i) of this para-
graph or, if the notice so states, 
on the date of the next determina-
tion of investment shares pursuant 
to sub-paragraph (c) (ii) of Article 
6 of the Operating Agreement fol-
lowing the expiration of such three 
months. 
(b) ( i) If a Party appears to have failed 
to comply with any obligation 
under this Agreement, the Assembly 
of Parties, having received notice 
to that effect or acting on its own 
initiative, and having considered 
any representations made by the 
Party, may decide, if it finds that 
the failure to comply has in fact 
occurred, that the Party be deemed 
to have withdrawn from INTEL-
SAT. This Agreement shall cease 
to be in force for the Party as of 
the date of such decision. An 
extraordinary meeting of the 
Assembly of Parties may be con-
vened for this purpose. 
( ii) If any Signatory, in its capacity as 
such, appears to have failed to 
comply with any obligation under 
this Agreement or the Operating 
Agreement, other than obligations 
under paragraph (a) of Article 4 
of the Operating Agreement and 
the failure to comply shall not have 
been remedied within three months 
after the Signatory has been noti-
fied in writing by the executive 
organ of a resolution of the Board 
of Governors taking note of the 
failure to comply, the Board of 
Governors may, after considering 
any representations made by the 
Signatory or the Party which 
designated it, suspend the rights of 
the Signatory, and may recommend 
to the Meeting of Signatories that 
the Signatory be deemed to have 
withdrawn from INTELSAT. If 
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the Meeting of Signatories, after 
consideration of any representa· 
tions made by the Signatory or by 
the Party which designated it, 
approves the recommendation of the 
Board of Governors, the withdrawal 
of the Signatory shall become effec-
tive upon the date of the approval, 
and this Agreement and the Oper-
ating Agreement shall cease to be 
in force for the Signatory as of 
that date. 
(c) If any Signatory fails to pay any 
amount due from it pursuant to paragraph (a) of 
Article 4 of the Operating Agreement within 
three months after the payment has become due, 
the rights of the Signatory under this Agreement 
and the Operating Agreement shall be automat-
ically suspended. If within three months after 
the suspension the Signatory has not paid all 
sums due or the Party which has designated the 
Signatory has not made a substitution pursuant 
to paragraph (f) of this Article, the B()ard of 
Governors, after con8idering any representations 
made by the Signatory or by the Party which 
has designated it, may recommend to the Meeting 
of Signatories that the Signatory be deemed to 
have withdrawn from INTELSAT. The Meeting 
of Signatories, after considering any representa-
tions made by the Signatory, may decide that 
the Signatory be deemed to have withdrawn from 
INTELSAT and, from the date oi the decision, 
this Agreement and the Operating Agreement 
shall cease to be in force for the Signatory. 
(d) Withdrawal of a Party, in its capacity 
as such, shall entail the simultaneous withdrawal 
of the Signatory designated by the Party or of 
the Party in its capacity as Signatory, as the 
case may be, and this Agreement and the Oper-
ating Agreement shall cease to be in force for the 
Signatory on the same date on which this ~­
ment ceases to be in force for the Party which 
has designated it. 
(e) In all cases of withdrawal of a Signatory 
from INTELSAT, the Party which designated 
the Signatory shall assume the capacity of a 
Signatory, or shall designate a new Sigha.toey 
effective as of the date of such withdrawal, or 
shall withdraw from INTELSAT. 
(f) If for any reason a Party desires to 
substitute itself for its designated Signatory or 
to designate a new Signatory, it shall gi\te written 
notice thereof to the Depositary, and up()n 
assumption by the new Signatory o:I all the 
ANNEXE I 
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(ii) Le retrait volontaire, notifie confor-
mement aux dispositions de l'alinea 
ci-dessus, prend effet, et le present 
accord ainsi que l'Accord d'exploi-
tation cessent d'etre en vigueur a 
l'egard de la partie ou du signataire 
qui se retire, trois mois apres la 
date de reception de la notification, 
ou, si la notification le specifie, a la 
date de la determination des parts 
d'investissement qui suit !'expira-
tion desdits trois mois, conforme-
ment aux dispositions de l'alinea 
(ii) du paragraphe (c) de !'article 6 
de !'Accord d'exploitation. 
(b) (i) Si une partie parait a voir manque 
a l'une quelconque des obligations 
qui lui incombent aux termes de 
l'accord, l'Assemblee des parties, 
apres avoir rec;u une notification a 
cet effet ou agissant de sa propre 
initiative et apres avoir examine 
toute observation presentee par la-
dite partie, peut decider, si elle 
constate qu'il y a eu manquement 
a une obligation, que la partie est 
reputee s'etre retiree d'INTEL-
SAT. A partir de la date d'une 
telle decision, l'accord cesse d'etre 
en vigueur a l'egard de la partie. 
L'Assemblee des parties peut etre 
convoquee en session extraordinaire 
a cette fin. 
(ii) Si un signataire, agissant en cette 
qualite, parait avoir manque a l'une 
quelconque des obligations qui lui 
incombent aux termes du present 
accord ou de I' Accord d'exploita-
tion, autres que les obligations im-
posees par le paragraphe (a) de !'ar-
ticle 4 de !'Accord d'exploitation, 
et s'il n'a pas remedie audit man-
quement dans les trois mois qui 
suivent la notification ecrite qui lui 
est faite par l'organe executif d'une 
resolution du Conseil des gouver-
neurs prenant note dudit manque-
ment, le Conseil des gouverneurs 
peut, apres examen des observa-
tions presentees par le signataire ou 
la partie qui l'a designe, suspendre 
les droits du signataire defaillant 
et peut recommander a la Reunion 
des signataires de decider qu'il est 
repute s'etre retire d'INTELSAT. 
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Si la Reunion des signataires, apres 
examen des observations presentees 
par le signataire ou la partie qui 
l'a designe, approuve la recomman-
dation du Conseil des gouverneurs, 
le retrait du signataire prend effet 
a la date de }'approbation et le pre-
sent accord ainsi que l'Accord d'ex-
ploitation cessent d'etre en vigueur 
a l'egard du signataire a partir de 
cette date. 
(c) Si un signataire s'abstient de payer 
toute somme dont il est redevable, conformement 
au paragraphe (a) de l'article 4 de l'Accord d'ex-
ploitation, dans les trois mois qui suivent 
l'echeance, les droits du signataire en vertu du 
present accord et de !'Accord d'exploitation sont 
de ce fait suspendus. Si, dans les trois mois qui 
suivent la suspension, le signataire n'a pas verse 
toutes les sommes dues ou si la partie qui a 
designe le signataire n'a pas effectue une substi-
tution conformement au paragraphe (j) du pre-
sent article, le Conseil des gouverneurs, apres 
examen de toute observation presentee par le 
signataire ou par la partie qui l'a designe, peut 
recommander a la Reunion des signataires de de-
cider que le signataire est repute s'etre retire 
d'INTELSAT. La Reunion des signataires, apres 
examen des observations presentees par le signa-
taire, peut decider qu'il est repute s'etre retire 
d'INTELSAT et, a la date de la decision, le 
present accord et l'Accord d'exploitation cessent 
d'etre en vigueur a l'egard du signataire. 
(d) Le retrait d'une partie, agissant en cette 
qualite, entraine le retrait simultane du signa-
taire designe par la partie, ou de la partie en 
sa qualite de signataire, selon le cas, et le present 
accord ainsi que l'Accord d'exploitation cessent 
d'etre en vigueur a l'egard du signataire a la date 
ou !'accord cesse d'etre en vigueur a l'egard de 
la partie qui l'a designe. 
(e) Dans tout cas de retrait d'un signataire 
d'INTELSAT, la partie qui a designe le signa-
taire assume la qualite de signataire ou designe 
un nouveau signataire dont la designation prend 
effet a la date du retrait, ou se retire d'INTEL-
SAT. 
(f) Si, pour quelque raison que ce soit, une 
partie desire se substituer au signataire qu'elle 
a designe, ou designer un nouveau signataire, elle 
doit notifier par ecrit sa decision au depositaire ; 
le present accord et l'Accord d'exploitation en-
outstanding obligations of the previously desig-
nated Signatory and upon signature of the Oper-
ating Agreement, this Agreement and the Oper-
ating Agreement shall enter into force for the 
new Signatory and thereupon shall cease to be 
in force for such previously designated Signa-
tory. 
(g) Upon the receipt by the Depositary or 
the executive organ, as the case may be, of notice 
of decision to withdraw pursuant to sub-para-
graph (a) (i), of this Article, the Party giving 
notice and its designated Signatory, or the 
Signatory in respect of which notice has been 
given, as the case may be, shall cease to have any 
rights of representation and any voting rights 
in any organ of INTELSAT, and shall incur no 
obligation or liability after the receipt of the 
notice, except that the Signatory, unless the 
Board of Governors decides otherwise pursuant 
to paragraph (d) of Article 21 of the Operating 
Agreement, shall be responsible for contributing 
its share of the capital contributions necessary 
to meet both contractual commitments specifically 
authorised before such receipt and liabilities 
arising from acts or omissions before such receipt. 
(h) During the period of suspension of the 
rights of a Signatory pursuant to sub-paragraph 
(b) (ii) or paragraph (c) of this Article, the 
Signatory shall continue to have all the obliga-
tions and liabilities of a Signatory under this 
Agreement and the Operating Agreement. 
( i) If the Meeting of Signatories, pursuant 
to sub-paragraph (b) (ii) or paragraph (c) of 
this Article, decides not to approve the recom-
mendation of the Board of Governors that the 
Signatory be deemed to have withdrawn from 
INTELSAT, as of the date of that decision the 
suspension shall be lifted and the Signatory shall 
thereafter have all rights under this Agreement 
and the Operating Agreement, provided that 
where a Signatory is suspended pursuant to 
paragraph (c) of this Article the suspension shall 
not be lifted until the Signatory has paid the 
amounts due from it pursuant to paragraph (a) 
of Article 4 of the Operating Agreement. 
(j) If the Meeting of Signatories approves 
the recommendation of the Board of Governors 
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pursuant to sub-paragraph (b) (ii) or paragraph 
(c) of this Article that a Signatory be deemed 
to have withdrawn from INTELSAT, that Signa-
tory shall incur no obligation or liability after 
such approval, except that the Signatory, unless 
the Board of Governors decides otherwise pur-
suant to paragraph (d) of Article 21 of the 
Operating Agreement, shall be responsible for 
contributing its share of the capital contributions 
necessary to meet both contractual commitments 
specifically authorised before such approval and 
liabilities arising from acts or omissions before 
such approval. 
( k) If the Assembly of Parties decides pur-
suant to sub-paragraph (b) (i) of this Article that 
a Party be deemed to have withdrawn from 
INTELSAT, the Party in its capacity as Signa-
tory or its designated Signatory, as the case may 
be, shall incur no obligation or liability after such 
decision, except that the Party in its capacity as 
Signatory or its designated Signatory, as the 
case may be, unless the Board of Governors 
decides otherwise pursuant to paragraph (d) of 
Article 21 of the Operating Agreement, shall be 
responsible for contributing its share of the 
capital contributions necessary to meet both 
contractual commitments specifically authorised 
before such decision and liabilities arising from 
acts or omissions before such decision. 
(l) Settlement between INTELSAT and a 
Signatory for which this Agreement and the 
Operating Agreement have ceased to be in force, 
other than in the case of substitution pursuant 
to paragraph (j) of this Article, shall be accom-
plished as provided in Article 21 of the Oper-
ating Agreement. 
(m) (i) Notification of the decision of a 
Party to withdraw pursuant to 
sub-paragraph (a) (i) of this Arti-
cle shall be transmitted by the 
Depositary to all Parties and to 
the executive organ, and the latter 
shall transmit the notification to 
all Signatories. 
( ii) If the Assembly of Parties decides 
that a Party shall be deemed to 
have withdrawn from INTELSAT 
pursuant to sub-paragraph (b) (i) 
of this Article, the executive organ 
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trent en vigueur a l'egard du nouveau signataire 
et cessent de l'etre a l'egard du signataire pre-
cedent des que le nouveau signataire assume 
toutes les obligations non satisfaites du signataire 
precedent et signe !'Accord d'exploitation. 
(g) Des la reception par le depositaire ou 
l'organe executif, selon le cas, de la notification 
d'une decision de retrait conformement aux dis-
positions de l'alinea (i) du paragraphe (a) du pre-
sent article, la partie qui la notifie et le signa-
taire qu'elle a designe, ou le signataire pour le 
compte duquel la notification est donnee, selon 
le cas, cessent d'avoir tout droit de representation 
et de vote au sein des organes d'INTELSAT, 
quels qu'ils soient, et ils n'acquierent aucune obli-
gation ou responsabilite apres la reception de la 
notification, sous reserve de !'obligation pour le 
signataire, a moins que le Conseil des gouver-
neurs n'en decide autrement conformement aux 
dispositions du paragraphe (d) de !'article 21 de 
!'Accord d'exploitation, de verser sa part des 
contributions en capital necessaires pour faire 
face a la fois aux engagements contractuels ex-
pressement autorises avant la reception de la 
notification et aux responsabilites decoulant 
d'actes ou d'omissions qui ont precede ladite re-
ception. 
(h) Pendant la periode de suspension des 
droits d'un signataire en vertu de l'alinea (ii) du 
paragraphe (b) ou du paragraphe (c) du present 
article, le signataire continue d'assumer toute 
obligation et responsabilite d'un signataire de-
coulant du present accord et de !'Accord d'ex-
ploitation. 
(i) Si la Reunion des signataires decide, 
en vertu de l'alinea (ii) du paragraphe (b) ou 
du paragraphe (c) du present article, de ne pas 
approuver la recommandation du Conseil des 
gouverneurs selon laquelle le signataire est repute 
s'etre retire d'INTELSAT, la suspension est levee 
des la date de cette decision et le signataire be-
neficie aussitot de tous les droits prevus au pre-
sent accord et a !'Accord d'exploitation, sous 
reserve que lorsqu'un signataire est suspendu 
conformement aux dispositions du paragraphe (c) 
du present article, la suspension n'est levee que 
lorsque le signataire a verse les sommes dont il 
est redevable en vertu des dispositions du para-
graphe (a) de !'article 4 de !'Accord d'exploi-
tation. 
(j) Si la Reunion des signataires approuve 
la recommandation du Conseil des gouverneurs 
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visee a l'alinea (ii) du paragraphe (b) ou du pa-
ragraphe (c) du present article selon laquelle 
un signataire est repute s'etre retire d'INTEL-
SAT, le signataire n'assume aucune obligation 
ou responsabilite apres ladite approbation, sous 
reserve de !'obligation qui revient au signataire, 
a moins que le Conseil des gouverneurs n'en de-
cide autrement conformement aux dispositions du 
paragraphe (d) de !'article 21 de !'Accord d'ex-
ploitation, de verser sa part des contributions en 
capital necessaires pour faire face a la fois aux 
engagements contractuels expressement autorises 
avant ladite approbation et aux responsabilites 
decoulant d'actes ou d'omissions qui ont precede 
celle-ci. 
(k) Si l'Assemblee des parties decide, en 
vertu de l'alinea (i) du paragraphe (b) du pre-
sent article, qu'une partie est reputee s'etre re-
tiree d'INTELSAT, la partie, en sa qualite de 
signataire ou le signataire qu'elle a designe, selon 
le cas, n'assume aucune obligation ou respon-
sabilite apres la decision, sous reserve de !'obli-
gation pour la partie, en sa qualite de signataire 
ou pour le signataire qu'elle a designe, selon le 
cas, de verser, a moins que le Conseil des gou-
verneurs n'en decide autrement conformement 
aux dispositions du paragraphe (d) de !'article 21 
de !'Accord d'exploitation, sa part des contribu-
tions en capital necessaires pour faire face a la 
fois aux engagements contractuels expressement 
autorises avant ladite decision et aux responsa-
bilites decoulant d'actes ou d'omissions qui ont 
precede celle-ci. 
(l) Tout reglement financier entre INTEL-
SAT et un signataire a l'egard duquelle present 
accord et !'Accord d'exploitation ont cesse d'etre 
en vigueur, sauf dans le cas d'une substitution 
conformement aux dispositions du paragraphe (f) 
du present article, doit etre effectue conforme-
ment aux dispositions stipulees a !'article 21 de 
!'Accord d'exploitation. 
(m) (i) La notification de la decision de 
retrait d'une partie en vertu des 
dispositions de l'alinea (i) du pa-
ragraphe (a) du present article est 
transmise par le depositaire a tou-
tes les parties et a l'organe execu-
tif, lequel la transmet a tous les 
signataires. 
(ii) Si l'Assemblee des parties decide 
qu'une partie est reputee s'etre re-
tiree d'INTELSAT conformement 
aux dispositions de l'alinea (i) du 
paragraphe (b) du present article, 
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shall notify all Signatories and the 
Depositary, and the latter shall 
transmit the notification to all 
Parties. 
(iii) Notification of the decision of a 
Signatory to withdraw pursuant 
to sub-paragraph (a) (i) of this 
Article or of the withdrawal of a 
Signatory pursuant to sub-para-
graph (b) (ii) or paragraph (c) or 
(d) of this Article, shall be trans-
mitted by the executive organ to 
all Signatories and to the Depos-
itary, and the latter shall transmit 
the notification to all Parties. 
( iv) The suspension of a Signatory 
pursuant to sub-paragraph (b) (ii) 
or paragraph (c) of this Article 
shall be notified by the executive 
organ to all Signatories and to the 
Depositary, and the latter shall 
transmit the notification to all 
Parties. 
( v) The substitution of a Signatory 
pursuant to paragraph (f) of this 
Article shall be notified by the 
Depositary to all Parties and to 
the executive organ, and the latter 
shall transmit the notification to 
all Signatories. 
(n) No Party or its designated Signatory 
shall be required to withdraw from INTELSAT 
as a direct result of any change in the status 




(a) Any Party may propose amendments to 
this Agreement. Proposed amendments shall be 
submitted to the executive organ, which shall 
distribute them promptly to all Parties and 
Signatories. 
(b) The Assembly of Parties shall consider 
each proposed amendment at its first ordinary 
meeting following its distribution by the execu-
tive organ, or at an earlier extraordinary meet-
ing convened in accordance with the provisions 
of Article VII of this Agreement, provided that 
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the proposed amendment has been distributed by 
the executive organ at least ninety days before 
the opening date of the meeting. The Assembly 
of Parties shall consider any views and recom-
mendations which it receives from the Meeting 
of Signatories or the Board of Governors with 
respect to a proposed amendment. 
(c) The Assembly of Parties shall take deci-
sions on each proposed amendment in accordance 
with the provisions relating to quorum and voting 
contained in Article VII of this Agreement. It 
may modify any proposed amendment, distri-
buted in accordance with paragraph (b) of this 
Article, and may also take decisions on any 
amendment not so distributed but directly con-
sequential to a proposed or modified amendment. 
(d) An amendment which has been approved 
by the Assembly of Parties shall enter into force 
in accordance with paragraph (e) of this Article 
after the Depositary has received notice of 
approval, acceptance or ratification of the amend-
ment from either: 
( i) two-thirds of the States which were 
Parties as of the date upon which 
the amendment was approved by 
the Assembly of Parties, provided 
that such two-thirds include Parties 
which then held, or whose desig-
nated Signatories then held, at least 
two-thirds of the total investment 
shares; or 
( ii) a number of States equal to or 
exceeding eighty-five per cent of the 
total number of States which were 
Parties as of the date upon which 
the amendment was approved by 
the Assembly of Parties, regardless 
of the amount of investment shares 
such Parties or their designated 
Signatories then held. 
(e) The Depositary shall notify all the Par-
ties as soon as it has received the acceptances, 
approvals or ratifications required by paragraph 
(d) of this Article for the entry into force of an 
amendment. Ninety days after the date of issue 
of this notification, the amendment shall enter 
into force for all Parties, including those that 
have not yet accepted, approved, or ratified it 
and have not withdrawn from INTELSAT. 
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l'organe executif en avise tous les 
signataires et le depositaire, lequel 
transmet la notification a toutes 
les parties. 
( iii) La notification de la decision d'un 
signataire de se retirer conforme-
ment aux dispositions de l'alinea 
(i) du paragraphe (a) du present 
article, ou du retrait d'un signa-
taire conformement aux disposi-
tions de l'alinea (ii) du paragraphe 
(b) ou des paragraphes (c) ou (d) 
du present article, est transmise 
par l'organe executif a tous les 
signataires et au depositaire, le-
que! la transmet a toutes les 
parties. 
(iv) La suspension d'un signataire, con-
formement aux dispositions de 
l'alinea (ii) du paragraphe (b) ou 
du paragraphe (c) du present ar-
ticle, est notifiee par l'organe exe-
cutif a tous les signataires et au 
depositaire, lequella notifie a tou-
tes les parties. 
(v) Le remplacement d'un signataire, 
conformement aux dispositions du 
paragraphe (f) du present article, 
est notifie par le depositaire a tou-
tes les parties et a l'organe execu-
tif, lequel le notifie a tous les 
signataires. 
( n) Aucune partie ou aucun signataire de-
signe par celle-ci n'est tenu de se retirer d'IN-
TELSAT en consequence directe de toute modi-
fication du statut de cette partie vis-a-vis de 
l'Union Internationale des Telecommunications. 
ARTICLE XVII 
(Amendements) 
(a) Toute partie peut proposer des amende-
ments au present accord. Les propositions 
d'amendements sont transmises a l'organe execu-
tif qui les distribue dans les meilleurs delais a 
toutes les parties et a tous les signataires. 
(b) L'Assemblee des parties examine toute 
proposition d'amendement lors de la session ordi-
naire qui suit la distribution de la proposition 
par l'organe executif ou lors d'une session extra-
ordinaire convoquee anterieurement conforme-
ment aux dispositions de !'article VII de !'accord, 
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sous reserve que la proposition d'amendement 
soit distribuee par l'organe executif quatre-vingt-
dix jours au moins avant la date d'ouverture de 
la session. L'Assemblee des parties examine tou-
tes vues et recommandations concernant une pro-
position d'amendement qui lui sont transmises 
par la Reunion des signataires ou le Conseil des 
gouverneurs. 
(c) L'Assemblee des parties prend une de-
cision sur toute proposition d'amendement selon 
les regles de quorum et de vote prevues a !'ar-
ticle VII de l'accord. Elle peut modifier toute 
proposition d'amendement distribuee conforme-
ment au paragraphe (b) du present article, et 
prendre une decision sur toute proposition 
d'amendement qui n'a pas ete distribuee en con-
formite avec ledit paragraphe mais qui se rap-
porte directement a une proposition d'amende-
ment ainsi distribuee. 
(d) Un amendement approuve par l'Assem-
blee des parties entre en vigueur conformement 
aux dispositions du paragraphe (e) du present 
article apres reception par le depositaire de la 
notification d'approbation, d'acceptation ou de 
ratification de l'amendement : 
(i) soit par les deux tiers des Etats 
qui etaient parties a la date a la-
queUe l'amendement a ete approuve 
par l'Assemblee des parties, a condi-
tion que lesdits deux tiers compren-
nent des parties qui detenaient, ou 
des parties dont les signataires 
qu'elles ont designes detenaient 
alors au moins les deux tiers du 
total des parts d'investissement ; 
(ii) soit par un nombre d'Etats egal ou 
superieur a 85 % du total des Etats 
qui etaient parties a la date a la-
queUe l'amendement a ete approuve 
par l'Assemblee des parties, quel 
que soit le montant des parts d'in-
vestissement qui etaient alors dete-
nues par lesdites parties ou les si-
gnataires designes par elles. 
(e) Le depositaire notifie a toutes les par-
ties, des leur reception, les acceptations, les ap-
probations ou les ratifications requises en vertu 
du paragraphe (d) du present article pour !'en-
tree en vigueur d'un amendement. Quatre-vingt-
dix jours apres la date de cette notification, ledit 
amendement entre en vigueur a l'egard de toutes 
les parties y compris celles qui ne l'ont pas ac-
cepte, approuve, ou ratifie, et qui ne se sont pa& 
retirees d'INTELSAT. 
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(f) Notwithstanding the provisions of para-
graphs (d) and (e) of this Article, an amendment 
shall not enter into force less than eight months 
or more than eighteen months after the date it 
has been approved by the Assembly of Parties. 
ARTICLE XVIII 
(Settlement of disputes) 
(a) All legal disputes arising in connection 
with the rights and obligations under this Agree-
ment or in connection with obligations under-
taken by Parties pursuant to paragraph (c) of 
Article 14 or paragraph (c) of Article 15 of the 
Operating Agreement, between Parties with 
respect to each other, or between INTELSAT 
and one or more Parties, if not otherwise settled 
within a reasonable time, shall be submitted to 
arbitration in accordance with the provisions of 
Annex C to this Agreement. Any legal dispute 
arising in connection with the rights and obliga-
tions under this Agreement or the Operating 
Agreement between one or more Parties and one 
or more Signatories may be submitted to arbitra-
tion in accordance with the provisions of Annex 
C to this Agreement, provided that the Party or 
Parties and the Signatory or Signatories involved 
agree to such arbitration. 
(b) All legal disputes arising in connection 
with the rights and obligations under this Agree-
ment, or in connection with the obligations under-
taken by Parties pursuant to paragraph (c) of 
Article 14 or paragraph (c) of Article 15 of the 
Operating Agreement, between a Party and a 
State which has ceased to be a Party or between 
INTELSAT and a State which has ceased to be 
a Party, and which arise after the State ceased 
to be a Party, if not otherwise settled within a 
reasonable time, shall be submitted to arbitration. 
Such arbitration shall be in accordance with the 
provisions of Annex C to this Agreement, pro-
vided that the State which has ceased to be a 
Party so agrees. If a State ceases to be a Party, 
or if a State or a telecommunications entity 
ceases to be a Signatory, after a dispute in which 
it is a disputant has been submitted to arbitration 
pursuant to paragraph (a) of this Article, the 
arbitration shall be continued and concluded. 
(c) All legal disputes arising as a result of 
agreements between INTELSAT and any Party 
shall be subject to the provisions on settlement 
of disputes contained in such agreements. In the 
absence of such provisions, such disputes, if not 
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otherwise settled, may be submitted to arbitration 
in accordance with the provisions of Annex C to 
this Agreement if the disputants so agree. 
ARTICLE XIX 
(Signature) 
(a) This Agreement shall be open for signa-
ture at Washington from ... until it enters into 
force, or until a period of nine months has 
elapsed, whichever occurs first : 
( i) by the Government of any State 
Party to the Interim Agreement; 
(ii) by the Government of any other 
State member of the International 
Telecommunication Union. 
(b) Any Government signing this Agree-
ment may do so without its signature being 
subject to ratification, acceptance or approval or 
with a declaration accompanying its signature 
that it is subject to ratification, acceptance or 
approval. 
(c) Any State referred to in paragraph (a) 
of this Article may accede to this Agreement 
after it is closed for signature. 
(d) No reservation may be made to this 
Agreement. 
ARTICLE XX 
(Entry into force) 
(a) This Agreement shall enter into force 
sixty days after the date on which it has been 
signed not subject to ratification, acceptance or 
approval, or has been ratified, accepted, approv-
ed or acceded to, by two-thirds of the States 
which were parties to the Interim Agreement as 
of the date upon which this Agreement is opened 
for signature, provided that : 
(i) such two-thirds include parties to 
the Interim Agreement which then 
held, or whose signatories to the 
Special Agreement then held, at 
least two-thirds of the quotas under 
the Special Agreement ; and 
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(f) Nonobstant les dispositions precedentes 
des paragraphes (d) et (e) du present article, 
aucun amendement n'entre en vigueur moins de 
huit mois ou plus de dix-huit mois apres la date 
de son approbation par l'Assemblee des parties. 
ARTICLE XVIII 
(Reglement des difterends) 
(a) Tout differend d'ordre juridique entre 
des parties ou entre INTELSAT et une ou plu-
sieurs parties et relatif aux droits et obligations 
decoulant de !'accord ou relatif aux obligations 
contractees par les parties en vertu du paragra-
phe (c) de !'article 14 ou du paragraphe (c) de 
!'article 15 de !'Accord d'exploitation, doit, s'il 
n'a pu etre resolu autrement dans un delai rai-
sonnable, etre soumis a l'arbitrage conformement 
aux dispositions de !'annexe C de l'accord. Tout 
differend d'ordre juridique relatif aux droits et 
obligations decoulant du present accord ou de 
!'Accord d'exploitation entre une ou plusieurs 
parties et un ou plusieurs signataires peut etre 
soumis a l'arbitrage conformement aux disposi-
tions de !'annexe C, si la partie ou les parties et 
le signataire ou les signataires interesses y con-
sentent. 
(b) Tout differend d'ordre juridique relatif 
aux droits et obligations decoulant de !'accord ou 
relatif aux obligations contractees par des parties 
en vertu du paragraphe (c) de !'article 14 ou du 
paragraphe (c) de !'article 15 de !'Accord d'ex-
ploitation, survenu entre une partie et un Etat 
qui a cesse d'etre partie, ou entre INTELSAT 
et un Etat qui a cesse d'etre partie, et qui se 
produit apres que l'Etat a cesse d'etre partie, 
doit etre soumis a l'arbitrage, s'il n'a pu etre 
resolu autrement dans un delai raisonnable. Cet 
arbitrage a lieu conformement aux dispositions 
de !'annexe C de !'accord, si l'Etat qui a cesse 
d'etre partie y consent. Si un Etat cesse d'etre 
partie ou si un Etat ou l'organisme de telecom-
munications designe par un Etat cesse d'etre 
signataire apres la soumission a l'arbitrage d'un 
differend d'ordre juridique auquel il participait 
conformement au paragraphe (a) du present 
article, la procedure arbitrale se poursuit jus-
qu'a sa conclusion. 
(c) Tout differend d'ordre juridique decou-
lant d'accords entre INTELSAT et une partie, 
quelle qu'elle soit, est soumis aux dispositions sur 
le reglement des differends contenues dans les-
dits accords. En !'absence de telles dispositions, 
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ces differends, s'ils ne sont pas resolus autrement, 
peuvent etre soumis a l'arbitrage conformement 
aux dispositions de l'annexe C de l'accord si les 
parties au differend y consentent. 
ARTICLE XIX 
(Signature) 
(a) Le pres~:nt accord est ouvert a la signa-
ture, a w ashington, du. . . . . . jusqu'a son entree 
en vigueur ou jusqu'a !'expiration d'un delai de 
neuf mois selon que l'une ou l'autre periode sera 
la premiere a echoir : 
(i) du gouvernement de tout Etat par-
tie a l'Accord provisoire ; 
(ii) du gouvernement de tout autre 
Etat membre de l'Union Internatio-
nale des Telecommunications. 
(b) Tout gouvernement qui signe le present 
accord peut le faire sans que sa signature soit 
soumise a ratification, acceptation ou approba-
tion ou en accompagnant sa signature d'une de-
claration indiquant qu'elle est soumise a ratifica-
tion, acceptation ou approbation. 
(c) Tout Etat vise au paragraphe (a) du 
present article peut adherer au present accord 
apres qu'il aura cesse d'etre ouvert a la signature. 
(d) Aucune reserve ne peut etre faite au 
present accord. 
ARTICLE XX 
(Entree en vigueur) 
(a) Le present accord entre en vigueur soi-
xante jours apres la date a laquelle il a ete signe, 
sans reserve de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation ou soixante jours apres la date a 
laquelle l'ont ratifie, accepte, approuve ou y ont 
adhere les deux tiers des Etats qui etaient par-
ties a !'Accord provisoire lorsque le present ac-
cord a ete ouvert a la signature pourvu que : 
(i) dans ces deux tiers soient comprises 
des parties qui detenaient, ou des 
parties dont les signataires designes 
par elles aux fins de !'Accord spe-
cial detenaient au moins deux tiers 
des quotes-parts en vertu de l'Ac:;. 
cord special ; 
DOOUHENT 562 
(ii) such parties or their designated 
telecommunications entities have 
signed the Operating Agreement. 
Upon the commencement of such sixty days, the 
provisions of paragraph 2 of the Annex to the 
Operating Agreement shall enter into force for 
the purposes stated in that paragraph. Notwith-
standing the foregoing provisions, this Agree-
ment shall not enter into force less than eight 
months or more than eighteen months after the 
date it is opened for signature. 
(b) For a State whose instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession is deposit-
ed after the date this Agreement enters into force 
pursuant to paragraph (a) of this Article, this 
Agreement shall enter into force on the date of 
such deposit. 
(c) Upon entry into force of this Agreement 
pursuant to paragraph (a) of this Article, it may 
be applied provisionally with respect to any State 
whose Government signed it subject to ratifica-
tion, acceptance or approval if that Government 
so requests at the time of signature or at any 
time thereafter prior to the entry into force of 
this Agreement. Provisional application shall 
terminate: 
(i) upon deposit of an instrument of 
ratification, acceptance or approval 
of this Agreement by that Govern-
ment; 
(ii) upon expiration of two years from 
the date on which this Agreement 
enters into force without having 
been ratified, accepted or approved 
by that Government; or 
(iii) upon notification by that Govern-
ment, before expiration of the 
period mentioned in sub-paragraph 
(ii) of this paragraph, of its deci-
sion not to ratify, accept or ap-
prove this Agreement. 
If provisional application terminates pursuant to 
sub-paragraph (ii) or (iii) of this paragraph, the 
provisions of paragraphs (g) and (Z) of Article 
XVI of this Agreement shall govern the rights 
and obligations of the Party and of its desig-
nated Signatory. 
(d) Notwithstanding the provisions of this 
Article, this Agreement shall neither enter into 
force for any State nor be applied provisionally 
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with respect to any State until the Government 
of that State or the telecommunications entity 
designated pursuant to this Agreement shall have 
signed the Operating Agreement. 
(e) Upon entry into force, this Agreement 




(a) The official and working languages of 
INTELSAT shall be English, French and 
Spanish. 
(b) Internal regulations for the executive 
organ shall provide for the prompt distribution 
to all Parties and Signatories of copies of any 
INTELSAT document in accordance with their 
requests. 
(c) Consistent with the provisions of Reso-
lution 1721 (XVI) of the General Assembly of 
the United Nations, the executive organ shall 
send to the Secretary-General of the United 
Nations, and to the Specialised Agencies con-
cerned, for their information, an annual report 
on the activities of INTELSAT. 
ARTICLE XXII 
(Depositary) 
(a) The Government of the United States 
of America shall be the Depositary for this 
Agreement, with which shall be deposited declara-
tions made pursuant to paragraph (b) of Article 
XIX of this Agreement, instruments of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, requests 
for provisional application, and notifications of 
ratification, acceptance or approval of amend-
ments, of decisions to withdraw from INTEL-
SAT, or of termination of the provisional applica-
tion of this Agreement. 
(b) This Agreement, of which the English, 
French and Spanish texts are equally authentic, 
shall be deposited in the archives of the Deposi-
tary. The Depositary shall transmit certified 
copies of the text of this Agreement to all Govern-
ments that have signed it or deposited instru-
ments of accession to it, and to the International 
Telecommunication Union, and shall notify those 
Governments, and the International Telecommu-
ANNEXE I 
(ii) lesdites parties ou les organismes de 
telecommunications designes par 
elles aient en outre signe !'Accord 
d'exploitation. 
Des le debut de la periode de soixante jours, 
les dispositions du paragraphe 2 de !'annexe a 
!'Accord d'exploitation entrent en vigueur aux 
fins d'application des dispositions prevues audit 
paragraphe. Nonobstant les dispositions ci-dessus, 
!'accord n'entre en vigueur en aucun cas moins 
de huit mois ou plus de dix-huit mois apres la 
date a laquelle il a ete ouvert a la signature. 
(b) Lorsqu'un instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion est 
depose par un Etat apres la date d'entree en 
vigueur de !'accord conformement aux disposi-
tions du paragraphe (a) du present article, !'ac-
cord entre en vigueur a l'egard de cet Etat a la 
date du depot. 
(c) Des son entree en vigueur conformement 
aux dispositions du paragraphe (a) du present 
article, !'accord peut etre applique a titre pro-
visoire a l'egard de tout Etat dont le gouverne-
ment l'a signe sous reserve de ratification, d'ac-
ceptation ou d'approbation s'il en fait la de-
mande au moment de la signature ou ensuite a 
tout moment avant !'entree en vigueur de !'ac-
cord. L'application a titre provisoire cesse : 
(i) soit lors du depot d'un instrument 
de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation de !'accord par le 
gouvernement ; 
(ii) soit a !'expiration de la periode de 
deux ans qui suit la date d'entree 
en vigueur de !'accord, si celui-ci 
n'a pas ete ratifie, accepte ou ap-
prouve par le gouvernement ; 
(iii) soit des notification par le gouver-
nement, avant !'expiration de la 
periode mentionnee a l'alinea (ii) 
de ce paragraphe, de sa decision 
de ne pas ratifier, accepter ou ap-
prouver !'accord. 
Si !'application a titre provisoire cesse en vertu 
de l'alinea (ii) ou de l'alinea (iii) du present pa-
ragraphe, les dispositions des paragraphes (g) et 
(l) de !'article XVI de !'accord regissent les droits 
et obligations de la partie et du signataire qu'elle 
a designe. 
(d) Nonobstant toute autre disposition du 
present article, !'accord n'entrera en vigueur a 




prOVISOire a l'egard d'aucun Etat tant que le 
gouvernement de cet Etat, ou l'organisme de 
telecommunications qu'il a designe conforme-
ment a !'accord n'aura pas signe !'Accord d'ex-
ploitation. 
(e) Lors de son entree en vigueur, !'accord 
remplace !'Accord provisoire et y met fin. 
ARTICLE XXI 
(Dispositions diverses) 
(a) Les langues officielles et de travail 
d'INTELSAT sont l'anglais, l'espagnol et le 
franc;ais. 
(b) Le reglement interieur de l'organe exe-
cutif doit prevoir la distribution rapide a toutes 
les parties et a tousles signataires des exemplai-
res de tous documents d'INTELSAT conforme-
ment a leurs demandes. 
(c) Conformement aux dispositions de la Re-
solution 1721 (XVI) de l'Assembiee generale des 
Nations Unies, l'organe executif adresse a titre 
d'information au Secretaire general des Nations 
Unies et aux institutions specialisees interessees 
un rapport annuel sur les activites d'INTELSAT. 
ARTICLE XXII 
(Depositaire) 
(a) Le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique est le depositaire de !'accord, aupres duquel 
sont deposes les declarations au titre du para-
graphe (b) de !'article XIX, les instruments de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhesion, les demandes d'application a titre 
provisoire, ainsi que les notifications de ratifica-
tion, d'acceptation ou d'approbation des amende-
ments, des decisions de retrait d'INTELSAT ou 
des decisions de mettre fin a !'application a titre 
provisoire de !'accord. 
(b) Le present accord, dont les textes an-
glais, espagnol et franc;ais font egalement foi, 
sera depose dans les archives du depositaire. 
Celui-ci transmettra des copies certifiees confor-
mes du texte du present accord a tous les gouver-
nements qui l'auront signe ou qui auront depose 
leurs instruments d'adhesion, ainsi qu'a !'Union 
Internationale des Telecommunications, et noti-
fiera a tous ces gouvernements ainsi qu'a !'Union 
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nication Union, of signatures, of declarations 
made pursuant to paragraph (b) of Article XIX 
of this Agreement, of the deposit of instruments 
of ratification, acceptance, approval or accession, 
of requests for provisional application, of com-
mencement of the sixty-day period referred to 
in paragraph (a) of Article XX of this Agree-
ment, of the entry into force of this Agreement, 
of notifications of ratification, acceptance or 
approval of amendments, of the entry into force 
of amendments, of decisions to withdraw from 
INTELSAT, of withdrawals and of terminations 
of provisional application of this Agreement. 
Notice of the commencement of the sixty-day 
period shall be issued on the first day of that 
period. 
(c) Upon entry into force of this Agreement, 
the Depositary shall register it with the Secre-
tariat of the United Nations in accordance with 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 
In witness whereof the Plenipotentiaries 
gathered together in the city of Washington, who 
have submitted their full powers, found to be in 
good and due form, have signed this Agreement. 
Done at Washington, on the ... day of ... , one 




Functions of the Secretary-General 
The functions of the Secretary-General 
referred to in paragraph (b) of Article XII of 
this Agreement include the following : 
(1) maintain the INTELSAT traffic data 
projections and, for this purpose, convene perio-
dic regional meetings in order to estimate traffic 
demands; 
(2) approve applications for access to the 
INTELSAT space segment by standard earth 
stations, report to the Board of Governors on 
applications for access by non-standard earth 
stations, and maintain records on dates of avail-
ability of existing and proposed earth stations ; 
(3) maintain records based on reports sub-
mitted by Signatories, other earth station owners 
and the management services contractor, on the 
technical and operational capabilities and limita-
tions of all existing and proposed earth stations ; 
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(4) maintain an office of record of the as-
signment of frequencies to users and arrange for 
the notification of frequencies to the Interna-
tional Telecommunication Union ; 
(5) based on planning assumptions approved 
by the Board of Governors, prepare capital and 
operating budgets and estimates of revenue 
requirements; 
(6) recommend INTELSAT space segment 
utilisation charges to the Board of Governors ; 
(7) recommend accounting policies to the 
Board of Governors ; 
(8) maintain books of account and make 
them available for audit as required by the Board 
of Governors, and prepare monthly and annual 
financial statements ; 
(9) calculate the investment shares of Signa-
tories, render accounts to Signatories for capital 
contributions and to allottees for INTELSAT 
space segment utilisation charges, receive cash 
payments on behalf of INTELSAT, and make 
revenue distributions and other cash disburse-
ments to Signatories on behalf of INTELSAT ; 
(10) advise the Board of Governors of Signa-
tories in default of capital contributions, and of 
allottees in default of payments for INTELSAT 
space segment utilisation charges; 
(11) approve and pay invoices submitted to 
INTELSAT with respect to authorised purchases 
and contracts made by the executive organ, and 
reimburse the management services contractor 
for expenditures incurred in connection with pur-
chases and contracts made on behalf of INTEL-
SAT and authorised by the Board of Governors; 
(12) administer INTELSAT personnel bene-
fit programmes and pay salaries and authorised 
expenses of INTELSAT personnel ; 
(13) invest or deposit funds on hand, and 
draw upon such investments or deposits as 
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Internationale des Telecommunications les signa-
tures, les declarations au titre du paragraphe (b) 
de !'article XIX de !'accord, le depot des instru-
ments de ratification, d'acceptation, d'approba-
tion ou d'adhesion, les demandes d'application a 
titre provisoire, le debut de la periode de soixante 
jours visee au paragraphe (a) de !'article XX 
de !'accord, !'entree en vigueur de !'accord, les 
notifications de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation des amendements, !'entree en vi-
gueur des amendements, les decisions de retrait 
d'INTELSAT, les retraits, ainsi que les decisions 
de mettre fin a !'application a titre provisoire de 
!'accord. La notification du debut de la periode 
de soixante jours est faite le premier jour de 
cette periode. 
(c) Lors de !'entree en vigueur de !'accord, 
le depositaire fait enregistrer celui-ci aupres du 
secretariat des Nations Unies conformement a 
!'article 102 de la Charte des Nations Unies. 
En foi de quoi les plenipotentiaires respec-
tifs, reunis a w ashington, ayant presente leurs 
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
ont signe le present accord. 
Fait a Washington, le ........ , jour du 




Fonctions du Secretaire general 
En vertu du paragraphe (b) de !'article XII 
de !'accord, le Secretaire general exerce notam-
ment les fonctions suivantes : 
(1) il tient a jour les previsions de trafic 
d'INTELSAT sur la base des donnees qui lui 
sont fournies et convoque des reunions perio-
diques regionales afin d'estimer les demandes de 
trafic; 
(2) il approuve les demandes d'acces au sec-
teur spatial d'INTELSAT des stations terrien-
nes normalisees, fait rapport au Conseil des gou-
verneurs au sujet des demandes d'acces au sec-
teur• spatial des stations terriennes non norma-
lisees; il tient a jour les renseignements relatifs 
aux dates d'entree en service des stations ter-
riennes existantes et prevues ; 
(3) il tient a jour des dossiers, sur la base 
des rapports soumis par les signataires, les au-
tres proprietaires des stations terriennes et le 
contractant charge des services de gestion, rela-
tifs aux possibilites et aux limitations techniques 
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et operationnelles de toutes les stations terriennes 
existantes et prevues ; 
(4) il tient un bureau de documentation sur 
les assignations de frequences aux usagers ; il 
prend toutes dispositions en vue de la notifica-
tion des frequences a l'Union Internationale des 
Telecommunications ; 
(5) il prepare les budgets comportant les 
depenses en capital et les depenses courantes 
ainsi que les estimations des recettes necessaires, 
sur la base des hypotheses en matiere de planifi-
cation approuvees par le Conseil des gouver-
neurs; 
(6) il recommande au Conseil des gouver-
neurs les taux de redevance pour !'utilisation du 
secteur spatial d'IN'rELSAT ; 
(7) il recommande les regles et pratiques 
comptables au Conseil des gouverneurs ; 
(8) il tient des registres de comptabilite qu'il 
soumet a verification ainsi que requis par le 
Conseil des gouverneurs ; il prepare des etats 
financiers mensuels et annuels ; 
(9) il calcule les parts d'investissement des 
signataires ; il etablit les factures des signataires 
en ce qui concerne les contributions en capital 
et celles des usagers pour !'utilisation du secteur 
spatial d'INTELSAT ; i1 perc;oit les paiements 
en especes au nom d'INTELSAT; il distribue les 
recettes et effectue tous autres deboursements en 
especes au profit des signataires au nom 
d'INTELSAT; 
(10) il informe le Conseil des gouverneurs 
des retards des signataires dans le paiement de 
leurs contributions en capital et des retards des 
usagers dans leurs paiements pour !'utilisation du 
secteur spatial d'INTELSAT; 
(11) il approuve et paye les factures sou-
mises a INTELSAT consecutives a des achats 
autorises et a des contrats conclus par l'organe 
executif ; rembourse au contractant charge des 
services de gestion les depenses encourues en ce 
qui concerne les achats effectues et les contrats 
conclus pour le compte d'INTELSAT et autori-
ses par le Conseil des gouverneurs ; 
(12) il gere les programmes de prestations 
sociales destinees au personnel d'INTELSAT et 
paye les salaires ainsi que les remboursements de 
frais justifies destines au personnel d'IN-
TELSAT; 
(13) il investit ou depose les fonds disponi-
bles, et preleve les sommes necessaires sur ces 
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necessary to meet INTELSAT obligations; 
(14) maintain INTELSAT property and 
depreciation accounts, and arrange with the man-
agement services contractor and the appropriate 
Signatories for the necessary inventories of 
INTELSAT property ; 
(15) recommend terms and conditions of 
allotment agreements for utilisation of the 
INTELSAT space segment; 
(16) recommend insurance programmes :for 
protection of INTELSAT property and, as 
authorised by the Board of Governors, arrange 
for necessary coverage ; 
(17) :for the purpose of paragraph {d) of 
Article XIV of this Agreement, analyse and 
report to the Board of Governors on the estimated 
economic effect to INTELSAT of any proposed 
space segment :facilities separate from the 
INTELSAT space segment facilities ; 
(18) prepare the tentative agenda for meet-
ings of the Assembly of Parties, the Meeting of 
Signatories and the Board of Governors and their 
advisory committees, and the provisional sum-
mary records of such meetings, and assist the 
chairmen of advisory committees in preparation 
of their agenda, records and reports to the 
Assembly of Parties, the Meeting of Signatories 
and the Board of Governors ; 
(19) arrange for interpretation services, for 
the translation, reproduction, and distribution of 
documents, and for the preparation of verbatim 
records of meetings, as necessary ; 
(20) provide the history of the decisions 
taken by the Assembly of Parties, the Meeting of 
Signatories and the Board of Governors, and 
prepare reports and correspondence relating to 
decisions taken during their meetings ; 
(21) assist in the interpretation of the rules 
of procedure of the Assembly of Parties, the 
Meeting of Signatories and the Board of Gover-




(22) make arrangements for any meetings 
of the Assembly of Parties, the Meeting of Signa-
tories and the Board of Governors and of their 
advisory committees ; 
(23) recommend procedures and regulations 
for contracts and purchases made on behalf of 
INTELSAT; 
(24) keep the Board of Governors informed 
on the performance of the obligations of contrac-
tors, including the management services con-
tractor; 
(25) compile and maintain a world-wide list 
of bidders :for all INTELSAT procurement; 
(26) negotiate, place and administer con-
tracts necessary to enable the Secretary-General 
to perform his assigned :functions, including con-
tracts for obtaining assistance from other entities 
to perform such functions ; 
(27) provide or arrange for the provision of 
legal advice to INTELSAT, as required in con-
nection with the functions of the Secretary-
General; 
(28) provide appropriate public information 
services ; and 
(29) arrange and convene conferences for 
negotiation of the Protocol covering privileges, 
exemptions and immunities, referred to in para-
graph (c) of Article XV of this Agreement. 
ANNEx B 
Frmctions of the management services 
contractor and guidelines of the 
management services contract 
(1) Pursuant to Article XII of this Agree-
ment, the management services contractor shall 
perform the following functions : 
(a) recommend to the Board of Gover-
nors research and development programmes 
directly related to the purposes of INTEL-
SAT; 
(b) as authorised by the Board of Gov-
ernors: 
(i) conduct studies and research 
and development, directly or 
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investissements ou ces depots pour faire face 
aux obligations d'INTELSAT; 
(14) il tient la comptabilite relative aux 
biens d'INTELSAT et a leurs amortissements; 
il prend toutes dispositions avec le contractant 
charge des services de gestion et les signataires 
interesses afin de dresser les inventaires utiles 
des biens d'INTELSAT; 
(15) il fait des recommandations sur les 
modalites et conditions des accords d'attribution 
aux fins d'utilisation du secteur spatial 
d'INTELSAT ; 
(16) il fait des recommandations sur les pro-
grammes d'assurances pour la couverture des 
risques relatifs aux biens d'INTELSAT et, sur 
autorisation du Conseil des gouverneurs, prend 
toutes dispositions afin d'obtenir la couverture 
necessaire j 
(17) aux fins d'application du paragraphe 
(d) de !'article XIV de l'accord, i1 analyse les 
effets economiques probables qu'auraient sur 
INTELSAT toutes installations de secteur spa-
tial distinctes de celles du secteur spatial 
d'INTELSAT et fait rapport au Conseil des gou-
verneurs a ce sujet ; 
(18) il prepare l'ordre du jour provisoire 
des reunions de l'Assemblee des parties, de la 
Reunion des signataires, du Conseil des gouver-
neurs et de leurs comites consultatifs ; il pre-
pare les comptes rendus analytiques provisoires 
de ces reunions ; il aide les presidents des comi-
tes consultatifs a preparer leurs ordres du jour, 
leurs dossiers et leurs rapports a l'Assemblee des 
parties, a la Reunion des signataires et au 
Conseil des gouverneurs ; 
(19) il prend toutes dispositions en vue d'as-
surer les services d'interpretation et de traduc-
tion, ainsi que la reproduction et la distribution 
des documents et la preparation des comptes 
rendus stenographiques des seances ; 
(20) il tient un repertoire des decisions 
prises par l'Assemblee des parties, la Reunion des 
signataires et le Conseil des gouverneurs ; i1 pre-
pare les rapports et la correspondance ayant 
trait aux decisions prises au cours des reunions 
de l'Assemblee des parties, de la Reunion des 
signataires et du Conseil des gouverneurs; 
(21) il contribue a !'interpretation des regle-
ments interieurs de l'Assemblee des parties, de la 
Reunion des signataires et du Conseil des gou-
verneurs, ainsi qu'a !'interpretation du mandat 
des comites consultatifs ; 
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(22) il prend toutes dispositions en vue des 
reunions de l'Assemblee des parties, de la Reu-
nion des signataires, du Conseil des gouverneurs 
et des comites consultatifs ; 
(23) il fait des recommandations sur les pro-
cedures et les regles relatives a la conclusion de 
contrats et aux achats effectues au nom 
d'INTELSAT; 
(24) il tient le Conseil des gouverneurs in-
forme de l'accomplissement des obligations des 
contractants, y compris celles incombant au con-
tractant charge des services de gestion ; 
(25) il etablit et tient a jour une liste inter-
nationale de soumissionnaires pour toutes les 
acquisitions d'INTELSAT; 
(26) il negocie, conclut et gere les contrats 
necessaires pour permettre au Secretaire general 
d'executer les fonctions qui lui sont attribuees, 
y compris les contrats prevoyant !'assistance a 
obtenir d'autres organismes afin de remplir les 
fonctions ainsi attribuees ; 
(27) il prend toutes dispositions en vue de 
procurer a INTELSAT les conseils juridiques 
que peuvent exiger les fonctions du Secretaire 
general; 
(28) il assure les services d'information pu-
blique appropries ; 
(29) il prend toutes dispositions pour la con-
vocation de conferences en vue de la negociation 
du protocole sur les privileges, exemptions et 
immunites vise au paragraphe (c) de !'article XV 
de l'accord. 
ANNEXE B 
Fonctions du contractant charge des services 
de ges~on et directives au sujet du contrat 
relatif aux services de gestion 
(1) En vertu de !'article XII de l'accord, le 
contractant charge des services de gestion exerce 
les fonctions suivantes : 
(a) il recommande au Conseil des gou-
verneurs des programmes de recherche et de 
mise au point directement lies aux objectifs 
d'INTELSAT ; 
(b) en vertu de l'autorisation du Con-
seil des gouverneurs : 
(i) il entreprend des etudes, des 
recherches et des travaux de 
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under contract with other 
entities or persons, 
(ii) conduct system studies in the 
fields of engineering, econo-
mics and cost effectiveness, 
(iii) perform system simulation 
tests and evaluations, and 
(iv) study and forecast potential 
demands for new telecommu-
nications satellite services ; 
(c) advise the Board of Governors on 
the need to procure space segment facilities 
for the INTELSAT space segment ; 
(d) as authorised by the Board of Gov-
ernors, prepare and distribute requests for 
proposals, including specifications, for pro-
curement of space segment facilities ; 
(e) evaluate all proposals submitted in 
response to requests for proposals and make 
recommendations to the Board of Governors 
on such proposals ; 
(f) pursuant to procurement regula-
tions and in accordance with decisions of the 
Board of Governors : 
(i) negotiate, place, amend and 
administer all contracts on 
behalf of INTELSAT for 
space segments, 
(ii) make arrangements for launch 
services and necessary sup-
porting activities, and co-
operate in launches, 
(iii) arrange insurance coverage to 
protect the INTELSA T space 
segment as well as equipment 
designated for launch or 
launch services, 
(iv) provide or arrange for the 
provision of services for track-
ing, telemetry, command and 
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control of the telecommunica-
tions satellites, including co-
ordination of the efforts of 
Signatories and other owners 
of earth stations participating 
in the provision of these ser-
vices, to perform satellite posi-
tioning, manoeuvres, and 
tests, and 
(v) provide or arrange for the 
provision of services for moni-
toring satellite performance 
characteristics, outages, and 
effectiveness, and the satellite 
power and frequencies used 
by the earth stations, includ-
ing co-ordination of the efforts 
of Signatories and other own-
ers of earth stations participat-
ing in the provision of these 
services; 
(g) recommend to the Board of Gover-
nors frequencies for use by the INTELSA T 
space segment and location plans for tele-
communications satellites; 
(k) operate the INTELSAT Operations 
Centre and the Spacecraft Technical Control 
Centre; 
(i) recommend to the Board of Gover-
nors standard earth station performance 
characteristics, both mandatory and non-
mandatory; 
(j) evaluate applications for access to 
the INTELSAT space segment by non-
standard earth stations ; 
(k) allot units of INTELSAT space 
segment capacity, as determined by the 
Board of Governors ; 
(l) prepare and co-ordinate system 
operations plans (including network con-
figuration studies and contingency plans), 
procedures, guides, practices and standards, 
for adoption by the Board of Governors ; 
(m) prepare, co-ordinate and distribute 
frequency plans for assignment to earth 
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mise au point, directement ou 
en passant des contrats avec 
d'autres organismes ou d'au-
tres personnes, 
( ii) il entreprend des etudes de 
systemes dans les domaines 
technique, economique et en 
matiere de rationalisation des 
couts, 
( iii) il effectue des essais de simu-
lation de systemes et evalue 
les systemes, 
( iv) il etudie les demandes poten-
tielles de nouveaux services 
de telecommunications par sa-
tellites et etablit des previ-
sions a cet effet ; 
(c) il tient le Conseil des gouverneurs 
informe de la necessite d'acquerir des ins-
tallations pour le secteur spatial 
d'INTELSAT ; 
(d) en vertu de l'autorisation du Con-
seil des gouverneurs, il prepare et distribue 
les appels d'offres, y compris les specifica-
tions pour !'acquisition d'installations pour 
le secteur spatial ; 
(e) il evalue toutes les propositions pre-
sentees a la suite d'appels d'offres et fait des 
recommandations au Conseil des gouver-
neurs au sujet de ces propositions ; 
(f) en application des regles regissant 
la passation des marches et conformement 
aux decisions du Conseil des gouverneurs ; 
( i) il negocie, passe, amende et 
gere tous les contrats au nom 
d'INTELSAT pour des sec-
teurs spatiaux, 
( ii) il prend toutes dispositions 
pour assurer les services de 
lancement et les activites 
d'appui necessaires et coopere 
aux lancements, 
( iii) il prend les dispositions ne-
cessaires afin de souscrire des 
contrats d'assurances cou-
vrant le secteur spatial 
d'INTELSAT ainsi que l'equi-
pement destine au lancement 
ou aux services de lancement, 
(iv) il assure ou fait assurer les 
services de poursuite, de tele-
mesure, de telecommande et 
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de controle des satellites de 
telecommunications, y com-
pris la coordination des ef-
forts des signataires et des 
autres proprietaires de sta-
tions terriennes participant a 
la fourniture de ces services 
pour la mise en position, les 
manreuvres et les essais des 
satellites, 
( v) il assure ou fait assurer les 
services de surveillance des 
caracteristiques de rendement 
des satellites, des defaillances, 
de l'efficacite, ainsi que la 
surveillance de la puissance 
des satellites et des frequen-
ces utilisees par les stations 
terriennes, y compris la coor-
dination des efforts des signa-
taires et des autres proprie-
taires de stations terriennes 
participant a la fourniture de 
ces services ; 
(g) il recommande au Conseil des gou-
verneurs les frequences devant etre utilisees 
pour le secteur spatial d'INTELSAT ainsi 
que les plans d'emplacement des satellites de 
telecommunications ; 
(h) il exploite le Centre d'exploitation 
d'INTELSAT et le Centre de controle tech-
nique d'engins spatiaux ; 
(i) il recommande au Conseil des gou-
verneurs les caracteristiques de rendement 
tant obligatoires que non obligatoires pour 
les stations terriennes normalisees ; 
(j) il apprecie les demandes d'acces au 
secteur spatial d'INTELSAT des stations ter-
riennes non normalisees ; 
(k) il attribue les unites de capacite du 
secteur spatial d'INTELSAT conformement 
aux conditions adoptees par le Conseil des 
gouverneurs ; 
(l) il prepare et coordonne les plans 
d'exploitation du systeme (y compris les 
etudes de la configuration du reseau et les 
plans de secours), ainsi que les procedures, 
les directives, les pratiques et les normes 
d'exploitation, en vue de leur adoption par 
le Conseil des gouverneurs ; 
(m) il prepare, coordonne et diffuse les 
plans d'assignation de frequences aux sta-
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stations having access to the INTELSAT 
space segment ; 
(n) prepare and distribute system status 
reports, to include actual and projected 
system utilisation ; 
(o) distribute information to Signatories 
and other users on new telecommunications 
services and methods ; 
(p) for the purpose of paragraph (d) of 
Article XIV of this Agreement, analyse and 
report to the Board of Governors on the 
estimated technical and operational effect 
on INTELSAT of any proposed space seg-
ment facilities separate from the INTELSAT 
space segment facilities, including the effect 
on the frequency and location plans of 
INTELSAT; 
(q) provide the Secretary-General with 
the information necessary for the perform-
ance of his responsibility to the Board of 
Governors pursuant to paragraph 24 of 
Annex A to this Agreement ; 
(r) make recommendations relating to 
the acquisition, disclosure, distribution and 
protection of rights in inventions and tech-
nical information in accordance with Article 
17 of the Operating Agreement; 
(s) pursuant to decisions of the Board 
of Governors, arrange to make available to 
Signatories and others the rights of INTEL-
SAT in inventions and technical information 
in accordance with Article 17 of the Operat-
ing Agreement, and enter into licensing 
agreements on behalf of INTELSAT ; and 
(t) take all operational, technical, fin-
ancial, procurement, administrative and 
supporting actions necessary to carry out the 
above listed functions. 
(2) The management services contract shall 
include appropriate terms to implement the 
relevant provisions of Article XII of this Agree-
ment and to provide for : 
(a) reimbursement by INTELSAT in 
United States dollars of all direct and in-
direct costs documented and identified, pro-
perly incurred by the management services 
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contractor under the contract ; 
(b) payment to the management services 
contractor of a fixed fee at an annual rate 
in United States dollars to be negotiated 
between the Board of Governors and the 
contractor ; 
(c) periodic review by the Board of 
Governors in consultation with the manage-
ment services contractor of the costs under 
sub-paragraph (a) of this paragraph; 
(d) compliance with procurement poli-
cies and procedures of INTELSAT, consist-
ent with the relevant provisions of this 
Agreement and the Operating Agreement, in 
the solicitation and negotiation of contracts 
on behalf of INTELSAT ; 
(e) provisions with respect to inventions 
and technical information which are consist-
ent with Article 17 of the Operating Agree-
ment; 
(f) technical personnel selected by the 
Board of Governors, with the concurrence of 
the management services contractor, from 
among persons nominated by Signatories, to 
participate in the assessment of designs and 
of specifications for equipment for the space 
segment; 
(g) disputes or disagreements between 
INTELSAT and the management services 
contractor which may arise under the man-
agement services contract to be settled in 
accordance with the Rules of Conciliation 
and Arbitration of the International 
Chamber of Commerce ; and 
(h) the furnishing by the management 
services contractor to the Board of Governors 
of such information as may be required by 
any Governor to enable him to discharge his 
responsibilities as a Governor. 
ANNEX c 
Provisions on procedures relating to 
settlement of disputes referred to in Article 
XVIII of this Agreement and Article 20 of 
the Operating Agreement 
ARTICLE 1 
The only disputants in arbitration proceed-
ings instituted in accordance with this Annex 
ANNEXE I 
tions terriennes qui ont acces au secteur 
spatial d'INTELSAT ; 
(n) il prepare et diffuse des rapports 
relatifs a l'etat du systeme, dans lesquels 
figurent les plans d'utilisation actuelle et 
prevue du systeme ; 
(o) il distribue aux signataires et aux 
autres usagers les informations portant sur 
les nouveaux services et les nouvelles metho-
des de telecommunications ; 
(p) aux fins du paragraphe (d) de !'ar-
ticle XIV de l'accord, il analyse les effets 
techniques et operationnels probables qu'au-
rait sur INTELSAT tout projet d'installa-
tions de secteur spatial distinctes de celle 
du secteur spatial d'INTELSAT, y compris 
les effets sur les plans de frequence et d'em-
placement, et fait rapport au Conseil des 
gouverneurs a ce sujet ; 
(q) il fournit au Secretaire general les 
renseignements necessaires a l'accomplisse-
ment de ses obligations envers le Conseil des 
gouverneurs, aux termes du paragraphe 24 
de l'annexe A de l'accord ; 
(r) il fait des recommandations relatives 
a !'acquisition, a la communication, a la dif-
fusion et a la protection des droits afferents 
aux inventions et aux renseignements tech-
niques conformement aux dispositions de 
!'article 17 de l'Accord d'exploitation; 
(s) il prend toutes dispositions, confor-
mement aux decisions du Conseil des gou-
verneurs, en vue de mettre a la disposition 
de signataires et de tiers, en vertu de !'ar-
ticle 17 de l'Accord d'exploitation, les droits 
d'INTELSAT afferents aux inventions et 
aux renseignements techniques et de conclure 
au nom d'INTELSAT des accords relatifs 
aux droits afferents aux inventions et ren-
seignements ; 
(t) il prend toutes mesures d'exploita-
tion, techniques, financieres, administra-
tives, relatives aux achats et toutes mesures 
connexes destinees a !'execution des fonc-
tions enumerees ci-dessus. 
(2) Le contrat relatif aux services de ges-
tion doit comprendre les clauses destinees a per-
mettre !'application des dispositions pertinentes 
de l'article XII de l'accord et prevoir : 
(a) le remboursement par INTELSAT 
en dollars des Etats-Unis de toutes les de-
penses directes et indirectes justifiees et 
identifiees dfunent encourues par le contrac-
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tant charge des services de gestion en vertu 
du contrat; 
(b) le paiement au contractant charge 
des services de gestion d'une redevance an-
nuelle fixe en dollars des Etats-Unis qui 
sera fixee par voie de negociation entre le 
Conseil des gouverneurs et le contractant ; 
(c) une revision periodique par le Con-
seil des gouverneurs, apres consultation avec 
le contractant charge des services de ges-
tion, des depenses prevues a l'alinea (a) du 
present paragraphe ; 
(d) le respect des principes generaux 
et des procedures d'INTELSAT en matiere 
de passation des marches, conformement aux 
dispositions pertinentes du present accord 
et de l'Accord d'exploitation, lors de l'appel 
d'offres et de la negociation de contrats pour 
le compte d'INTELSAT ; 
(e) des dispositions relatives aux inven-
tions et aux renseignements techniques com-
patibles avec les dispositions de l'article 17 
de l'Accord d'exploitation; 
(f) la participation du personnel tech-
nique, choisi par le Conseil des gouverneurs, 
en collaboration avec le contractant charge 
des services de gestion, parmi les personnes 
nommees par les signataires, a !'appreciation 
des plans et des specifications de l'equipe-
ment destine au secteur spatial; 
(g) le reglement, en vertu des regles de 
conciliation et d'arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale, des differends ou 
des desaccords qui peuvent survenir entre 
INTELSAT et le contractant charge des 
services de gestion dans le cadre du contrat 
de services de gestion ; 
(h) la mise a la disposition du Conseil 
des gouverneurs par le contractant charge 
des services de gestion des renseignements 
qui peuvent etre requis par tout gouverneur 
pour lui permettre en cette qualite de s'ac-
quitter de ses responsabilites. 
ANNEXE C 
Dispositions relatives au reglement des dif-
ferends vises d l'article XVIII de l'accord et 
d l'article 20 de l'Accord d'exploitation 
ARTICLE 1 
Les seules parties a une procedure d'arbi-
trage engagee en application des dispositions de 
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shall be those referred to in Article XVIII of 
this Agreement, and Article 20 of, and the Annex 
to, the Operating Agreement. 
ARTICLE 2 
An arbitral tribunal of three members duly 
constituted in accordance with the provisions of 
this Annex shall be competent to give a decision 
in any dispute cognisable pursuant to Article 
XVIII of this Agreement, and Article 20 of, and 
the Annex to, the Operating Agreement. 
ARTICLE 3 
(a) Not later than sixty days before the 
opening date of the first and each subsequent 
ordinary meeting of the Assembly of Parties, each 
Party may submit to the executive organ the 
names of not more than two legal experts who 
will be available for the period from the end of 
such meeting until the end of the next ordinary 
meeting of the Assembly of Parties to serve as 
presidents or members of tribunals constituted 
in accordance with this Annex. From such nomi-
nees the executive organ shall prepare a list of 
all the persons thus nominated and shall attach 
to this list any biographical particulars submitted 
by the nominating Party, and shall distribute 
such list to all Parties not later than thirty days 
before the opening date of the meeting in 
question. If for any reason a nominee becomes 
unavailable for selection to the panel during the 
sixty-day period before the opening date of the 
meeting of the Assembly of Parties, the nominat-
ing Party may, not later than fourteen days 
before the opening date of the meeting of the 
Assembly of Parties, substitute the name of an-
other legal expert. 
(b) From the list mentioned in paragraph 
(a) of this Article, the Assembly of Parties shall 
select eleven persons to be members of a panel 
from which presidents of tribunals shall be select-
ed, and shall select an alternate for each such 
member. Members and alternates shall serve for 
the period prescribed in paragraph (a) of this 
Article. If a member becomes unavailable to serve 
on the panel, he shall be replaced by his alternate. 
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(c) For the purpose of designating a chair-
man, the panel shall be convened to meet by the 
executive organ as soon as possible after the panel 
has been selected. The quorum for a meeting of 
the panel shall be nine of the eleven members. 
The panel shall designate one of its members as 
its chairman by a decision taken by the affir-
mative votes of at least six members, cast in one 
or, if necessary, more than one secret ballot. The 
chairman so designated shall hold office as chair-
man for the rest of his period of office as a 
member of the panel. The cost of the meeting of 
the panel shall be regarded as an administrative 
cost of INTELSAT for the purpose of Article 8 
of the Operating Agreement. 
(d) If both a member of the panel and the 
alternate for that member become unavailable to 
serve, the Assembly of Parties shall fill the 
vacancies thus created from the list referred to 
in paragraph (a) of this Article. If, however, the 
Assembly of Parties does not meet within ninety 
days subsequent to the occurrence of the vacancies, 
they shall be filled by selection by the Board of 
Governors from the list referred to in paragraph 
(a) of this Article, with each Governor having 
one vote. A person selected to replace a member 
or alternate whose term of office has not expired 
shall hold office for the remainder of the term 
of his predecessor. Vacancies in the office of the 
chairman of the panel shall be filled by the panel 
by designation of one of its members in accord-
ance with the procedure prescribed in paragraph 
(c) of this Article. 
(e) In selecting the members of the panel and 
the alternates in accordance with paragraph (b) 
or (d) of this Article, the Assembly of Parties 
or the Board of Governors shall seek to ensure 
that the composition of the panel will always be 
able to reflect an adequate geographical repre-
sentation, as well as the principal legal systems 
as they are represented among the Parties. 
(f) Any panel member or alternate serving 
on an arbitral tribunal at the expiration of his 
term shall continue to serve until the conclusion 
of any arbitral proceeding pending before such 
tribunal. 
(g) If, during the period between the date 
of entry into force of this Agreement and the 
establishment of the first panel and alternates 
pursuant to the provisions of paragraph (b) of 
ANNEXE I 
la presente annexe sont celles visees a !'article 
XVIII de !'accord et a !'article 20 de !'Accord 
d'exploitation, ainsi qu'a !'annexe a celui-ci. 
ARTICLE 2 
Un tribunal d'arbitrage compose de trois 
membres, dument institue conformement aux 
dispositions de la presente annexe, est compe-
tent pour rendre une sentence au sujet de tout 
differend dont il peut etre saisi en vertu des dis-
positions de l'article XVIII de !'accord et de !'ar-
ticle 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'a 
!'annexe a celui-ci. 
ARTICLE 3 
(a) Soixante jours au plus tard avant la 
date d'ouverture de la premiere session ordinaire 
de l' Assemblee des parties et de chaque session 
ordinaire ulterieure de ladite assemblee, chaque 
partie peut soumettre a l'organe executif les noms 
de deux experts juridiques au maximum qui se-
ront disponibles, au cours de la periode s'ecou-
lant entre la fin de chaque session et la fin de la 
session ordinaire suivante de l'Assemblee des 
parties, pour assurer la presidence de tribunaux 
institues en vertu de la presente annexe ou pour 
y sieger. Sur la base des noms ainsi soumis, l'or-
gane executif etablit une liste de toutes ces per-
sonnes, y joint toute notice biographique remise 
par la partie ayant soumis les noms et distribue 
ladite liste a toutes les parties au plus tard trente 
jours avant la date d'ouverture de ladite session. 
Si, au cours des soixante jours precedant la date 
d'ouverture de la session de l'Assemblee des par-
ties, une personne designee devient, pour une 
raison quelconque, indisponible aux fins d'etre 
choisie pour faire partie du groupe d'experts, la 
partie ayant soumis le nom de ladite personne 
peut, au plus tard quatorze jours avant la date 
d'ouverture de la session de l'Assemblee des par-
ties, soumettre le nom d'un autre expert juridique. 
(b) Sur la base de la liste mentionnee au 
paragraphe (a) du present article, l'Assemblee 
des parties choisit onze personnes en vue de for-
mer un groupe d'experts au sein duquel sont 
choisis les presidents de tribunaux et choisit un 
suppleant de chacune de ces personnes. Les mem-
bres du groupe d'experts et les suppleants assu-
ment leurs fonctions pendant la periode de temps 
stipulee au paragraphe (a) du present article. Si 
un membre devient indisponible aux fins de sie-




(c) L'organe executif invite, aussitot que 
possible apres qu'ils ont ete choisis, les membres 
du groupe d'experts a se reunir en vue d'elire 
leur president. Pour toute reunion du groupe 
d'experts, le quorum est atteint lorsque neuf des 
onze membres sont presents. Le groupe d'experts 
designe en son sein le president du groupe qui 
est elu au scrutin secret a un ou, au besoin, plu-
sieurs tours lorsqu'il a recueilli au moins six voix. 
Le president du groupe ainsi designe demeure 
en fonctions jusqu'au terme de son mandat de 
membre du groupe d'experts. Les depenses affe-
rentes a la reunion du groupe d'experts sont con-
siderees comme des depenses administratives 
d'INTELSAT aux fins d'application de !'ar-
ticle 8 de !'Accord d'exploitation. 
(d) Si un membre du groupe d'experts et 
son suppleant deviennent tous deux indisponibles 
aux fins de sieger au groupe, l'Assemblee des 
parties pourvoit aux sieges vacants sur la base 
de la liste visee au paragraphe (a) du present 
article. Toutefois si l'Assemblee des parties ne 
se reunit pas dans les quatre-vingt-dix jours qui 
suivent la date a laquelle se produisent ces va-
cances, le Conseil des gouverneurs pourvoit aux 
sieges vacants par choix sur la liste visee au para-
graphe (a) du present article, chaque gouverneur 
disposant d'une voix. Toute personne choisie 
pour remplacer un membre ou un suppleant qui 
n'a pu achever son mandat assure les fonctions 
de ce dernier jusqu'a expiration du mandat de 
son predecesseur. Au cas ou le siege de president 
du groupe d'experts devient vacant, les membres 
dudit groupe y pourvoient par designation de 
l'un d'entre eux selon la procedure decrite au 
paragraphe (c) du present article. 
(e) En choisissant les membres du groupe 
d'experts et les suppleants, en vertu des para-
graphes (b) ou (d) du present article, l'Assem-
blee des parties ou le Conseil des gouverneurs 
s'efforcent de faire en sorte que la composition 
du groupe d'experts puisse toujours refleter une 
representation geographique adequate ainsi que 
les principaux systemes juridiques representes 
parmi les parties. 
(f) Tout membre du groupe ou tout sup-
pleant siegeant a un tribunal d'arbitrage, lors de 
!'expiration de son mandat, demeure en fonc-
tions jusqu'a la conclusion de toute procedure 
d'arbitrage dont ledit tribunal est saisi. 
(g) Si, entre la date d'entree en vigueur de 
l'accord et la constitution du preltlier groupe 
d'experts et de leurs suppleants effectuee confor-
mement aux dispositions du paragraphe (b) du 
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this Article, a legal dispute arises between the 
disputants mentioned in Article 1 of this Annex, 
the panel as constituted in accordance with para-
graph (b) of Article 3 of the Supplementary 
Agreement on Arbitration dated 4th June 1965 
shall be the panel for use in connection with the 
settlement of that dispute. That panel shall act 
in accordance with the provisions of this Annex 
for the purposes of Article XVIII of this Agree-
ment, and Article 20 of, and the Annex to, the 
Operating Agreement. 
ARTICLE 4 
(a) Any petitioner wishing to submit a legal 
dispute to arbitration shall provide each respon-
dent and the executive organ with a document 
which contains : 
(i) a statement which fully describes 
the dispute being submitted for 
arbitration, the reasons why each 
respondent is required to partici-
pate in the arbitration, and the 
relief being requested ; 
(ii) 
(iii) 
a statement which sets forth why 
the subject matter of the dispute 
comes within the competence of a 
tribunal to be constituted in 
accordance with this Annex, and 
why the relief being requested can 
be granted by such tribunal if it 
finds in favour of the petitioner ; 
a statement explaining why the 
petitioner has been unable to 
achieve a settlement of the dispute 
within a reasonable time by nego-
tiation or other means short of 
arbitration ; 
(iv) in the case of any dispute for 
which, pursuant to Article XVIII 
of this Agreement or Article 20 of 
the Operating Agreement, the 
agreement of the disputants is a 
condition for arbitration in accord-
ance with this Annex, evidence of 
such agreement ; and 
(v) the name of the person designated 
by the petitioner to serve as a 
member of the tribunal. 
(b) The executive organ shall promptly 
distribute to each Party and Signatory, and to 
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the chairman of the panel, a copy of the docu-
ment provided pursuant to paragraph (a) of this 
Article. 
ARTICLE 5 
(a) Within sixty days from the date copies 
of the document described in paragraph (a) of 
Article 4 of this Annex have been received by all 
the respondents, the side of the respondents shall 
designate an individual to serve as a member of 
the tribunal. Within that period, the respondents 
may, jointly or individually, provide each dis-
putant and the executive organ with a document 
stating their responses to the document referred 
to in paragraph (a) of Article 4 of this Annex 
and including any counter-claims arising out of 
the subject matter of the dispute. The executive 
organ shall promptly furnish the chairman of the 
panel with a copy of any such document. 
(b) In the event of a failure by the side of 
the respondents to make such a designation within 
the period allowed, the chairman of the panel 
shall make a designation from among the experts 
whose names were submitted to the executive 
organ pursuant to paragraph (a) of Article 3 of 
this Annex. 
(c) Within thirty days after the designation 
of the two members of the tribunal, they shall 
agree on a third person selected from the panel 
constituted in accordance with Article 3 of this 
Annex, who shall serve as the president of the 
tribunal. In the event of failure to reach agree-
ment within such period of time, either of the 
two members designated may inform the chair-
man of the panel, who, within ten days, shall 
designate a member of the panel other than him-
self to serve as president of the tribunal. 
(d) The tribunal is constituted as soon as 
the president is selected. 
ARTICLE 6 
(a) If a vacancy occurs in the tribunal for 
reasons which the president or the remaining 
members of the tribunal decide are beyond the 
control of the disputants, or are compatible with 
the proper conduct of the arbitration proceedings, 
the vacancy shall be filled in accordance with the 
following provisions : 
(i) if the vacancy occurs as a result of 
the withdrawal of a member 
appointed by a side to the dispute, 
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present article, un differend juridique surgit 
entre les parties visees a !'article 1 de la presente 
annexe, le groupe d'experts constitue en appli-
cation des dispositions du paragraphe (b) de 
!'article 3 de l'Accord additionnel sur l'arbitrage 
du 4 juin 1965 est utilise en rapport avec le 
reglement de ce differend. Ledit groupe d'ex-
perts agit conformement aux dispositions de la 
presente annexe aux fins d'application de !'arti-
cle XVIII de l'accord et de !'article 20 de !'Ac-
cord d'exploitation, ainsi qu'a l'annexe a celui-ci. 
ARTICLE 4 
(a) Tout demandeur qui desire soumettre 
un differend d'ordre juridique a l'arbitrage 
adresse a chaque defendeur et a l'organe executif 
un dossier contenant : 
( i) un expose decrivant en detail le 
differend defere a l'arbitrage, les 
raisons pour lesquelles chaque 
defendeur est requis de partici-
per a l'arbitrage et les chefs de la 
demande; 
( ii) un expose enon~ant les raisons 
pour lesquelles l'objet du diffe-
rend releve de la competence du 
tribunal qui sera institue en vertu 
de la presente annexe et les rai-
sons pour lesquelles ce tribunal 
doit retenir les chefs de la de-
mande s'il se prononce en faveur 
de la partie demanderesse ; 
( iii) un expose expliquant pourquoi la 
partie demanderesse n'a pu regler 
le differend, dans un delai raison-
nable, a !'amiable ou par des 
moyens autres que l'arbitrage ; 
( iv) la preuve du consentement des 
parties dans le cas de tout diffe-
rend ou, en vertu de !'article 
XVIII de !'accord ou de !'article 
20 de l' Accord d'exploitation, leur 
consentement est une condition de 
recours a la procedure d'arbitrage 
decrite a la presente annexe ; 
( v) le nom de la personne designee 
par la partie demanderesse pour 
sieger au tribunal. 
(b) L'organe executif distribue sans delai 
a chacune des parties et a chacun des signataires 
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ainsi qu'au president du groupe d'experts un 
exemplaire du dossier remis en application du 
paragraphe (a) du present article. 
ARTICLE 5 
(a) Dans les soixante jours qui suivent la 
date de reception des exemplaires du dossier 
vise au paragraphe (a) de !'article 4 par tousles 
defendeurs, la partie defenderesse designe une 
personne pour sieger au tribunal. Dans le meme 
delai, les defendeurs peuvent, conjointement ou 
individuellement, fournir a chaque partie et a 
l'organe executif un document contenant leur 
reponse aux exposes vises au paragraphe (a) de 
!'article 4, et comprenant toute demande recon-
ventionnelle decoulant de l'objet du differend. 
L'organe executif fournit sans delai au presi-
dent du groupe d'experts un exemplaire dudit 
document. 
(b) Au cas ou la partie defenderesse n'a 
pas procede a cette designation au cours du delai 
accorde, le president du groupe d'experts desi-
gne un expert parmi ceux dont les noms ont ete 
soumis a l'organe executif conformement au 
paragraphe (a) de !'article 3 de la presente 
annexe. 
(c) Dans les trente jours qui sui vent leur 
designation, les deux membres du tribunal s'en-
tendent pour choisir, parmi les membres du 
groupe d'experts constitue conformement a !'arti-
cle 3 de la presente annexe, une troisieme per-
sonne qui assume les fonctions de president du 
tribunal. A defaut d'entente dans ce delai, l'un 
des deux membres designes peut saisir le presi-
dent du groupe d'experts lequel, dans un delai 
de dix jours, designe un membre du groupe d'ex-
perts, autre que lui-meme, pour assumer les 
fonctions de president du tribunal. 
(d) Le tribunal est constitue des la nomi-
nation de son president. 
ARTICLE 6 
(a) Lorsqu'il se produit une vacance au 
sein du tribunal pour des raisons que le presi-
dent ou les membres du tribunal restes en fonc-
tions estiment independantes de la volonte des 
parties ou compatibles avec le bon deroulement 
de la procedure d'arbitrage, le siege vacant est 
pourvu conformement aux dispositions suivantes: 
( i) si la vacance resulte du retrait 
d'un membre nomme par une par~ 
tie, celle-ci choisit un remplac;ant 
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then that side shall select a replace-
ment within ten days after the 
vacancy occurs ; 
(ii) if the vacancy occurs as a result of 
the withdrawal of the president of 
the tribunal or of another member 
of the tribunal appointed by the 
chairman, a replacement shall be 
selected from the panel in the man-
ner described in paragraph (c) or 
(b) respectively of Article 5 of this 
Annex. 
(b) If a vacancy occurs in the tribunal for 
any reason other than as described in paragraph 
(a) of this Article, or if a vacancy occurring pur-
suant to that paragraph is not filled, the remain-
der of the tribunal shall have the power, notwith-
standing the provisions of Article 2 of this 
Annex, upon the request of one side, to continue 
the proceedings and give the final decision of the 
tribunal. 
ARTICLE 7 
(a) The tribunal shall decide the date and 
place of its sittings. 
(b) The proceedings shall be held in private 
and all material presented to the tribunal shall 
be confidential, except that INTELSAT and the 
Parties whose designated Signatories and the 
Signatories whose designating Parties are disput-
ants in the proceedings shall have the right to be 
present and shall have access to the material 
presented. When INTELSAT is a disputant in 
the proceedings, all Parties and all Signatories 
shall have the right to be present and shall have 
access to the material presented. 
(c) In the event of a dispute over the com-
petence of the tribunal, the tribunal shall deal 
with this question first, and shall give its decision 
as soon as possible. 
(d) The proceedings shall be conducted in 
writing, and each side shall have the right to 
submit written evidence in support of its allega-
tions of fact and law. However, oral arguments 
and testimony may be given if the tribunal con-
siders it appropriate. 
(e) The proceedings shall commence with 
the presentation of the case of the petitioner con-
taining its arguments, related facts supported by 
evidence and the principles of law relied upon. 
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The case of the petitioner shall be followed by 
the counter-case of the respondent. The petitioner 
may submit a reply to the counter-case of the 
respondent. Additional pleadings shall be sub-
mitted only if the tribunal determines they are 
necessary. 
(f) The tribunal may hear and determine 
counter-claims arising directly out of the subject 
matter of the dispute, provided the counter-claims 
are within its competence as defined in Article 
XVIII of this Agreement, and Article 20 of, and 
the Annex to, the Operating Agreement. 
(g) If the disputants reach an agreement 
during the proceedings, the agreement shall be 
recorded in the form of a decision of the tribunal 
given by consent of the disputants. 
(h) At any time during the proceedings, the 
tribunal may terminate the proceedings if it 
decides the dispute is beyond its competence as 
defined in Article XVIII of the Agreement, and 
Article 20 of, and the Annex to, the Operating 
Agreement. 
(i) The deliberations of the tribunal shall 
be secret. 
(j) The decisions of the tribunal shall be 
presented in writing and shall be supported by 
a written opinion. Its rulings and decisions must 
be supported by at least two members. A member 
dissenting from the decision may submit a sepa-
rate written opinion. 
(k) The tribunal shall forward its decision 
to the executive organ, which shall distribute it 
to all Parties and Signatories. 
(l) The tribunal may adopt additional rules 
of procedure, consistent with those established by 
this Annex, which are necessary for the proceed-
ings. 
ARTICLE 8 
If one side fails to present its case, the other 
side may call upon the tribunal to give a decision 
in its favour. Before giving its decision, the 
tribunal shall satisfy itself that it has competence 
and that the ease is well-founded in fact and in 
law. 
ARTICLE 9 
(a) Any Party whose designated Signatory 
is a disputant in a case shall have the right to 
dans les dix jours qui suivent la 
vacance; 
(ii) si la vacance resulte du retrait du 
president du tribunal ou d'un au-
tre membre du tribunal nomme 
par le president du groupe d'ex-
perts, un rempla~ant est choisi 
parmi les membres du groupe 
selon les modalites prevues res-
pectivement aux paragraphes (c) 
ou (b) de I' article 5 de la presente 
annexe. 
(b) Si une vacance se produit au sein du 
tribunal pour toute raison autre que celles pre-
vues au paragraphe (a) du present article ou 
s'il n'est pas pourvu a un siege devenu vacant 
dans les conditions prevues audit paragraphe, les 
membres du tribunal restes en fonctions peuvent, 
a la demande de l'une des parties, continuer la 
procedure et rendre la sentence du tribunal, 
nonobstant les dispositions de !'article 2 de la 
presente annexe. 
ARTICLE 7 
(a) Le tribunal decide de la date et du 
lieu de ses seances. 
(b) Les debats ont lieu a huis clos et tout 
ce qui est presente au tribunal est confidentiel. 
Toutefois, peuvent assister aux debats et avoir 
communication de tous documents et pieces pre-
sentes INTELSAT, les parties dont les signa-
taires qu 'elles ont designes et les signataires dont 
les parties qui les ont designes sont parties au 
differend. Lorsqu'INTELSAT est partie a la 
procedure, toutes les parties et tous les signa-
taires peuvent y assister et avoir communication 
de tout ce qui a ete presente. 
(c) En cas de controverse au sujet de la 
competence du tribunal, le tribunal examine cette 
question en priorite et rend sa decision le plus 
tot possible. 
(d) La procedure a lieu par ecrit et chaque 
partie est habilitee a presenter des preuves ecri-
tes a l'appui de son argumentation en fait et en 
droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, 
des arguments peuvent etre presentes verbale-
ment et des temoins entendus. 
(e) La procedure commence par la presen-
tation du memoire de la partie demanderesse 
contenant ses arguments, les faits qui s'y rappor-
tent avec preuves a l'appui et les principes juri-
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diques invoques. Le memoire de la partie deman-
deresse est suivi du contre-memoire de la partie 
defenderesse. La partie demanderesse peut pre-
senter une replique au contre-memoire de la 
partie defenderesse. Des plaidoiries addition-
nelles ne sont presentees que si le tribunal 
l'estime necessaire. 
(f) Le tribunal peut connaitre des deman-
des reconventionnelles decoulant directement de 
l'objet du differend et statuer sur de telles 
demandes, a condition qu'elles relevent de sa 
competence telle que definie a !'article XVIII 
de !'accord et a l'article 20 de l'Accord d'exploi-
tation, ainsi qu'a !'annexe a celui-ci. 
(g) Si, au cours de la procedure, les parties 
parviennent a un accord, le tribunal consigne 
celui-ci sous forme d'une sentence rendue avec 
le consentement des parties. 
(h) A tout moment de la procedure, le tri-
bunal peut clore celle-ci s'il decide que le dif-
ferend depasse les limites de sa competence telle 
que definie a l'article XVIII de !'accord et a 
!'article 20 de !'Accord d'exploitation, ainsi qu'a 
!'annexe a celui-ci. 
( i) Les deliberations du tribunal sont secre-
tes. 
(j) La sentence et les decisions du tribunal 
sont rendues et motivees par ecrit. Elles doivent 
etre approuvees par au moins deux membres du 
tribunal. Un membre en desaccord avec la sen-
tence rendue peut presenter separement son 
opinion par ecrit. 
(k) Le tribunal communique sa sentence 
a l'organe executif qui la distribue a toutes les 
parties et a tous les signataires. 
(l) Le tribunal peut adopter les regles de 
procedure complementaires necessaires au derou-
lement de l'arbitrage et compatibles avec celles 
qui sont etablies par la presente annexe. 
ARTICLE 8 
Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut 
demander au tribunal de rendre une sentence 
en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le 
tribunal s'assure que l'affaire releve de sa com-
petence et qu'elle est fondee en fait et en droit. 
ARTICLE 9 
(a) Toute partie dont le signataire designe 
est partie a un differend a le droit d'intervenir 
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intervene and become an additional disputant in 
the case. Intervention shall be made by giving 
notice thereof in writing to the tribunal and to 
the other disputants. 
(b) Any other Party, any Signatory or 
INTELSAT, if it considers that it has a sub-
stantial interest in the decision of the case, may 
petition the tribunal for permission to intervene 
and become an additional disputant in the case. 
If the tribunal determines that the petitioner has 
a substantial interest in the decision of the case, 
it shall grant the petition. 
ARTICLE 10 
Either at the request of a disputant, or upon 
its own initiative, the tribunal may appoint such 
experts as it deems necessary to assist it. 
ARTICLE 11 
Each Party, each Signatory and INTELSAT 
shall provide all information determined by the 
tribunal, either at the request of a disputant or 
upon its own initiative, to be required for the 
handling and determination of the dispute. 
ARTICLE 12 
During the course of its consideration of the 
case, the tribunal may, pending the final decision, 
indicate any provisional measures which it con-
siders would preserve the respective rights of the 
disputants. 
ARTICLE 13 
(a) The decision of the tribunal shall be 
based on 
(i) this Agreement and the Operating 
Agreement ; and 
(ii) generally accepted principles of 
law. 
(b) The decision of the tribunal, including 
any reached by agreement of the disputants 
pursuant to paragraph (g) of Article 7 of this 
Annex, shall be binding on all the disputants and 
shall be carried out by them in good faith. In a 
case in which INTELSAT is a disputant, and the 
tribunal decides that a decision of one of its 
organs is null and void as not being authorised 
by or in compliance with this Agreement and the 
Operating Agreement, the decision of the tribunal 
shall be binding on all Parties and Signatories. 
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(c)) In the event of a dispute as to the 
meaning or scope of its decision, the tribunal 
shall construe it at the request of any disputant. 
ARTICLE 14 
Unless the tribunal determines otherwise 
because of the particular circumstances of the 
case, the expenses of the tribunal, including the 
remuneration of the members of the tribunal, 
shall be borne in equal shares by each side. Where 
a side consists of more than one disputant, the 
share of that side shall be apportioned by the 
tribunal among the disputants on that side. 
Where INTELSAT is a disputant, its expenses 
associated with the arbitration shall be regarded 
as an administrative cost of INTELSAT for the 
purpose of Article 8 of the Operating Agreement. 
ANNEx D 
Transition provisions 
(1) Continuity of INTELSAT activities 
Any decision of the Interim Communications 
Satellite Committee taken pursuant to the Inte-
rim Agreement or the Special Agreement and 
which is in effect as of the termination of those 
Agreements shall remain in full force and effect, 
unless and until it is modified or repealed by, 
or in implementation of, the terms of this Agree-
ment or the Operating Agreement. 
(2) Management 
During the period immediately following 
entry into force of this Agreement, the Commu-
nications Satellite Corporation shall continue to 
act as the manager for the design, development, 
construction, establishment, operation and main-
tenance of the INTELSAT space segment pur-
suant to the same terms and conditions of service 
which were applicable to its role as manager 
pursuant to the Interim Agreement and the 
Special Agreement. In the discharge of its func-
tions it shall be bound by all the relevant provi-
sions of this Agreement and the Operating Agree-
ment and shall in particular be subject to the 
general policies and specific determinations of 
the Board of Governors, until : 
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et de devenir une partie additionnelle a l'affaire. 
Cette intervention doit etre notifiee par ecrit 
au tribunal et aux autres parties au differend. 
(b) Dans le cas ou toute autre partie, tout 
signataire, ou INTELSAT estiment avoir un 
interet appreciable dans le reglement de l'af-
faire, ils peuvent demander au tribunal l'auto-
risation d'intervenir et de devenir partie addi-
tionnelle a l'affaire. Le tribunal fait droit a cette 
demande s'il estime que le requerant a un inte-
ret appreciable au reglement de ladite affaire. 
ARTICLE 10 
Le tribunal peut, soit a la demande d'une 
partie, soit de sa propre initiative, nommer les 
experts dont il estime !'assistance necessaire. 
ARTICLE 11 
Chaque partie, chaque signataire et 
INTELSAT fournissent tous les renseignements 
que le tribunal, soit a la demande d'une partie 
au differend, soit de sa propre initiative, juge 
necessaires au deroulement de la procedure et au 
reglement du differend. 
ARTICLE 12 
A vant de rendre sa sentence, le tribunal 
peut, au cours de l'examen de l'affaire, indiquer 
toutes mesures conservatoires qu'il juge suscep-
tibles de proteger les droits respectifs des parties 
au differend. 
ARTICLE 13 
(a) La sentence du tribunal est fondee sur 
(i) le present accord et !'Accord d'ex-
ploitation ; 
(ii) les principes juridiques generale-
ment acceptes. 
(b) La sentence du tribunal, y compris tout 
reglement a !'amiable entre les parties vise au 
paragraphe (g) de !'article 7 de la presente 
annexe, est obligatoire pour toutes les parties, 
qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lors-
qu'INTELSAT est partie a un differend et que 
le tribunal juge qu'une decision prise par l'un 
de ses organes est nulle et non avenue parce 
qu'elle n'est autorisee ni par !'accord, ni par 
!'Accord d'exploitation ou parce qu'elle n'est pas 
conforme a ces derniers, la sentence du tribunal 
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est obligatoire pour toutes les parties et tous 
les signataires. 
(c) En cas de desaccord sur la signification 
ou la portee de la sentence, le tribunal qui l'a 
rendue l'interprete a la demande de toute partie 
au differend. 
ARTICLE 14 
A moins que le tribunal n'en decide autre-
ment, en raison de circonstances particulieres 
a l'affaire, les depens du tribunal, y compris la 
remuneration de ses membres, sont repartis de 
fa~on egale de part et d'autre. Lorsqu'il y a du 
meme cote plus d'un demandeur ou plus d'un 
defendeur, le tribunal repartit les depens entre 
les demandeurs ou les defendeurs. Lors-
qu'INTELSAT est partie a un differend, les 
depens qui lui incombent et qui sont afferents 
a l'arbitrage sont consideres comme une depense 
administrative d'INTELSAT aux fins de !'arti-
cle 8 de !'Accord d'exploitation. 
ANNExED 
Dispositions transitoires 
(1) Continuite des activites d'INTELSAT 
Toute decision du Comite interimaire des 
telecommunications par satellites prise en vertu 
de !'Accord provisoire ou de !'Accord special, et 
qui est en vigueur a la date ou ces accords pren-
nent fin, demeure pleinement en vigueur, sauf 
dans le cas et jusqu'au moment ou elle est modi-
fiee ou rapportee par le present accord ou !'Ac-
cord d'exploitation ou en consequence de !'appli-
cation desdits accords. 
(2) Gestion 
Durant la periode qui suit !'entree en vigueur 
de !'accord, la « Communications Satellite Corpo-
ration » continue a assurer la gestion en ce qui 
concerne la conception, la mise au point, la 
construction, la mise en place, !'exploitation et 
l'entretien du secteur spatial d'INTELSAT, con-
formement aux clauses et conditions de service 
qui etaient applicables a son role de gerant en 
vertu de !'Accord provisoire et de !'Accord spe-
cial. Dans l'exercice de ses fonctions, elle est liee 
par toutes les dispositions pertinentes du pre-
sent accord et de !'Accord d'exploitation et est 
soumise en particulier aux !ignes directrices et 
aux decisions particulieres du Conseil des gou-
verneurs, jusqu'a ce que : 
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(i) the Board of Governors determines 
that the executive organ is ready 
to assume responsibility for per-
formance of all or certain of the 
functions of the executive organ 
pursuant to Article XII of this 
Agreement, at which time the Com-
munications Satellite Corporation 
shall be relieved of its responsibility 
for performance of each such 
function as it is assumed by the 
executive organ ; and 
(ii) the management services contract 
referred to in sub-paragraph (a) 
(ii) of Article XII of this Agree-
ment takes effect, at which time 
the provisions of this paragraph 
shall cease to have effect with 
respect to those functions within 
the scope of that contract. 
(3) Regional representation 
During the period between entry into force 
of this Agreement and the date of assumption of 
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office by the Secretary-General, the entitlement, 
consistent with paragraph (c) of Article IX of 
this Agreement, of any group of Signatories seek-
ing representation on the Board of Governors, 
pursuant to sub-paragraph (a) (iii) of Article IX 
of this Agreement, shall become effective upon 
receipt by the Communications Satellite Corpora-
tion of a written request from such group. 
( 4) Privileges and immunities 
The Parties to this Agreement which were 
parties to the Interim Agreement shall extend to 
the corresponding successor persons and bodies 
until such times as the Headquarters Agreement 
and the Protocol, as the case may be, enter into 
force as provided for in Article XV of this Agree-
ment, those privileges, exemptions and immunities 
which were extended by such Parties, immediate-
ly prior to entry into force of this Agreement, to 
the International Telecommunications Satellite 
Consortium, to the signatories to the Special 
Agreement and to the Interim Communications 
Satellite Committee and to representatives 
thereto. 
ANNEXE I 
( i) le Conseil des gouverneurs decide 
que l'organe executif est pret a 
assumer la responsabilite de !'exe-
cution de la totalite ou de certaines 
des fonctions de l'organe executif 
aux termes de !'article XII de 
!'accord ; la « Communications 
Satellite Corporation » est alors 
relevee de la responsabilite qui lui 
incombe quant a !'execution de cha-
cune desdites fonctions a mesure 
que celles-ci sont assumees par l'or-
gane executif j 
(ii) le contrat de services de gestion 
visa a l'alinea (ii) du paragraphe (a) 
de !'article XII de !'accord entre 
en vigueur ; les dispositions du pre-
sent paragraphe cessent alors 
d'etre en vigueur eu egard auxdites 
fonctions au titre dudit contrat. 
(3) Representation regionale 
Entre !'entree en vigueur de !'accord et !'en-
tree en fonctions du Secretaire general, 1 'habi-
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litation, aux termes du paragraphe (c) de !'arti-
cle IX de !'accord, de tout groupe de signataires 
desirant etre representes au sein du Conseil des 
gouverneurs en application de l'alinea (iii) du 
paragraphe (a) dudit article est sujette a recep-
tion par la « Communications Satellite Corpora-
tion » d'une demande ecrite emanant dudit 
groupe. 
( 4) Privileges et immunites 
Les parties au present accord qui etaient 
parties a !'Accord provisoire conferent aux per-
sonnes et aux organes correspondants qui leur 
succedent, jusqu'au moment de l'entree en vi-
gueur de !'accord de siege et du protocole, selon 
le cas, ainsi que prevu a !'article XV de l'accord, 
les privileges, les exemptions et les immunites 
qui etaient conferes par lesdites parties, imme-
diatement avant !'entree en vigueur de l'accord, 
au Consortium international de telecommunica-
tions par satellites, aux signataires de !'Accord 
special, au Comite interimaire des telecommuni-
cations par satellites et a ses representants. 
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Operating Agreement relating to the 
International Telecommwdcations Satellite Organisation 
"INTELSAT" 
19th May 1911 
PREAMBLE 
The Signatories to this Operating Agree-
ment: 
Considering that the States Parties to the 
Agreement Relating to the International Tele-
communications Satellite Organisation "INTEL-
SAT" have undertaken therein to sign or to 
designate a telecommunications entity to sign this 
Operating Agreement, 
Agree as follows : 
ARTICLE 1 
(Definitions) 
(a) For the purpose of this Operating 
Agreement: 
(i) "Agreement" means the Agreement 
Relating to the International Tele-
communications Satellite Organisa-
tion "INTELSAT"; 
(ii) "Amortisation" includes deprecia-
tion; and 
(iii) "Assets" includes every subject of 
whatever nature to which a right of 
ownership can attach, as well as 
contractual rights. 
(b) The definitions in Article I of the 
Agreement shall apply to this Operating Agree-
ment. 
ARTICLE 2 
(Rights and obligations of Signatories) 
Each Signatory acquires the rights provided 
for Signatories in the Agreement and this Oper-
ating Agreement and undertakes to fulfil the 
obligations placed upon it by those Agreements. 
ARTICLE 3 
(Transfer of rights and obligations) 
(a) As of the date the Agreement and this 
Operating Agreement enter into force and subject 
to the requirements of Article 19 of this Operat-
ing Agreement : 
( i) all of the property and contractual 
rights and all other rights, includ-
ing rights in and to the space seg-
ment, owned in undivided shares 
by the signatories to the Special 
Agreement pursuant to the Interim 
Agreement and the Special Agree-
ment as of such date, shall be owned 
by INTELSAT ; 
( ii) all of the obligations and liabilities 
undertaken or incurred by or on 
behalf of the signatories to the 
Special Agreement collectively in 
carrying out the provisions of the 
Interim Agreement and the Special 
Agreement which are outstanding 
as of, or arise from acts or omis-
sions prior to, such date shall be-
come obligations and liabilities of 
INTELSAT. However, this sub-
paragraph shall not apply to any 
such obligation or liability arising 
from actions or decisions taken 
after the opening for signature of 
the Agreement which, after the 
entry into force of the Agreement, 
could not have been taken by the 
Board of Governors without prior 
authorisation of the Assembly of 
Parties pursuant to paragraph (f) 
of Article Ill of the Agreement. 
Source : Resumed Plenipotentiary Conference on definitive arrangements for the International Telecommunication 
Satellite Consortium, Document 233. 
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ANNEXE II 
Accord d'exploitation relatif d l'organisation 
intemationale de telecommwaications par satellites 
«INTELSAT» 
19 mai 1911 
PREAMBULE 
Les signataires du present accord d'exploi-
tation: 
Considerant que les Etats parties a l'Accord 
relatif a !'organisation internationale de tele-
communications par satellites « INTELSAT » 
s'engagent par l'accord a signer le present accord 
d'exploitation ou a designer un organisme de 
telecommunications habilite a le signer, 
Sont convenus de ce qui suit : 
ARTICLE 1 
(Definitions) 
(a) Aux fins du present accord d'exploita-
tion: 
(i) le terme «accord» designe l'Ac-
cord relatif a !'organisation inter-
nationale de telecommunications 
par satellites « INTELSAT » ; 
( ii) le terme « amortissement » com-
prend la depreciation ; 
( iii) les termes « elements d'actif » 
comprennent tout element, queUe 
qu'en soit la nature, a l'egard du-
quel un droit de propriete peut 
etre exerce, ainsi que tout droit 
contractuel. 
(b) Les definitions de !'article I de l'accord 
s'appliquent a l'Accord d'exploitation. 
ARTICLE 2 
(Droits et obligations des signataires) 
Chaque signataire acquiert les droits attri-
bues aux signataires par l'accord et par l'Accord 
d'exploitation et s'engage a satisfaire aux obli-
gations qui lui incombent aux termes desdits 
accords. 
ARTICLE 3 
(Transfert des droits et obligations) 
(a) A la date d'entree en vigueur de !'ac-
cord et du present accord d'exploitation et sous 
reserve des dispositions de !'article 19 de !'Ac-
cord d'exploitation : 
(i) les droits de propriete, les droits 
contractuels et tous les autres 
droits, y compris ceux afferents au 
secteur spatial, detenus en indivi-
sion, a ladite date, par les signa-
taires de !'Accord special, en vertu 
de l'Accord provisoire et de !'Accord 
special, sont propriete d'INTEL-
SAT; 
(ii) toutes les obligations contractees et 
les responsabilites encourues en 
commun par les signataires de 
l'Accord special ou pour leur 
compte, en execution des disposi-
tions de l'Accord provisoire et de 
l'Accord special, qui existent a la-
dite date ou qui resultent d'actes 
ou d'omissions anterieures a cette 
date, deviennent les obligations et 
les responsabilites d'INTELSAT. 
Toutefois, le present alinea ne s'ap-
plique pas a toute obligation ou 
responsabilite decoulant de mesu-
res ou de decisions prises apres 
l'ouverture de !'accord a la signa-
ture qui, apres l'entree en vigueur 
de l'accord, n'aurait pu etre assumee 
par le Conseil des gouverneurs sans 
obtenir au prealable l'autorisation 
de l'Assemblee des parties confor-
mement aux dispositions du para-
Souru : Reprise de la Conference plenipotentiaire portant sur un regime deflnitif applicable au Conaortium 
international de telecommunications par satellites, Document 233. 
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(b) INTELSAT shall be the owner of the 
INTELSAT space segment and of all other pro-
perty acquired by INTELSA T. 
(c) The financial interest in INTELSAT of 
each Signatory shall be equal to the amount 
arrived at by the application of its investment 
share to the valuation effected pursuant to 
Article 7 of this Operating Agreement. 
ARTICLE 4 
(Financial contributions) 
(a) Each Signatory shall make contributions 
to the capital requirements of INTELSAT, as 
determined by the Board of Governors in accord-
ance with the terms of the Agreement and this 
Operating Agreement, in proportion to its invest-
ment share as determined pursuant to Article 6 
of this Operating Agreement and shall receive 
capital repayment and compensation for use of 
capital in accordance with the provisions of 
Article 8 of this Operating Agreement. 
(b) Capital requirements shall include all 
direct and indirect costs for the design, develop-
ment, construction and establishment of the 
INTELSAT space segment and for other INTEL-
SAT property, as well as requirements for con-
tributions by Signatories pursuant to paragraph 
(f) of Article 8 and paragraph (b) of Article 18 
of this Operating Agreement. The Board of Gov-
ernors shall determine the financial requirements 
of INTELSAT which shall be met from capital 
contributions from the Signatories. 
(c) Each Signatory, as user of the INTEL-
SAT space segment, as well as all other users, 
shall pay appropriate utilisation charges estab-
lished in accordance with the provisions of 
Article 8 of this Operating Agreement. 
(d) The Board of Governors shall determine 
the schedule of payments required pursuant to 
this Operating Agreement. Interest at a rate to 
be determined by the Board of Governors shall 
be added to any amount unpaid after the date 
designated for payment. 
ARTICLE 5 
(Capital ceiling) 
(a) The sum of the net capital contribQ.tions 
of the Signatories and of the outstanding con-
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tractual capital commitments of INTELSAT 
shall be subject to a ceiling. This sum shall consist 
of the cumulative capital contributions made by 
the signatories to the Special Agreement, pur-
suant to Articles 3 and 4 of the Special Agree-
ment, and by the Signatories to this Operating 
Agreement, pursuant to Article 4 of this Operat-
ing Agreement, less the cumulative capital repaid 
to them pursuant to the Special Agreement and 
to this Operating Agreement, plus the outstand-
ing amount of contractual capital commitments 
of INTELSAT. 
(b) The ceiling referred to in paragraph (a) 
of this Article shall be 500 million United States 
dollars or the amount authorised pursuant to 
paragraph (c) or (d) of this Article. 
(c) The Board of Governors may recom-
mend to the Meeting of Signatories that the 
ceiling in effect under paragraph (b) of this 
Article be increased. Such recommendation shall 
be considered by the Meeting of Signatories, and 
the increased ceiling shall become effective upon 
approval by the Meeting of Signatories. 
(d) However, the Board of Governors may 
increase the ceiling up to ten per cent above the 
limit of 500 million United States dollars or such 
higher limits as may be approved by the Meeting 




(a) Except as otherwise provided in this 
Article, each Signatory shall have an investment 
share equal to its percentage of all utilisation of 
the INTELSAT space segment by all Signatories. 
(b) For the purpose of paragraph (a) of this 
Article, utilisation of the IN'l'ELSAT space seg-
ment by a Signatory shall be measured by dividing 
the space segment utilisation charges payable by 
the Signatory to INTELSAT by the number of 
days for which charges were payable during the 
six-month period prior to the effective date of 
a determination of investment shares pursuant 
to sub-paragraph (c) (i), (c) (ii) or (c) (v) of this 
Article. However, if the number of days for 
which charges were payable by a Signatory for 
utilisation during such six-month period was less 
than ninety days, such charges shall not be taken 
into account in determining investment shares. 
ANNEXE Il 
graphe (/) de l'article III de !'ac-
cord. 
(b) INTELSAT est proprietaire du secteur 
spatial d'INTELSAT et de tout autre bien 
acquis par INTELSAT. 
(c) L'interet financier de chaque signataire 
dans INTELSAT est egal au montant obtenu 
en appliquant sa part d'investissement exprimee 
en pourcentage a !'evaluation effectuee confor-
mement a !'article 7 de !'Accord d'exploitation. 
ARTICLE 4 
(Contributions financieres) 
(a) Chaque signataire contribue aux be-
soins en capital d'INTELSAT, determines par le 
Conseil des gouverneurs conformement aux dis-
positions de !'accord et du present accord d'ex-
ploitation, au prorata de sa part d'investisse-
ment, determinee en vertu de !'article 6 de 
!'Accord d'exploitation, et re<_;oit le rembourse-
ment et la remuneration du capital conforme-
ment aux dispositions de !'article 8 de !'Accord 
d'exploitation. 
(b) Les besoins en capital compren~ent 
tous les couts directs et indirects de conception, 
de mise au point, de construction et de mise ~n 
place du secteur spatial d'INTELS~T ~t relatifs 
aux autres biens d'INTELSAT amsi que les 
contributions que les signataires doivent verser 
a INTELSAT en vertu du paragraphe (/) de 
!'article 8 et du paragraphe (b) de I' article 18 
de !'Accord d'exploitation. Le Conseil des gou-
verneurs determine les besoins financiers 
d'INTELSAT qui doivent etre couverts par des 
contributions en capital des signataires. 
(c) Chaque signataire, en tant qu'usager du 
secteur spatial d'INTELSAT, de meme que tout 
autre usager, verse les redevances d'util~tio~ 
appropriees fixees conformement aux disposi-
tions de !'article 8 de !'Accord d'exploitation. 
(d) Le Conseil des gouverneurs etablit un 
echeancier des paiements dus en application de 
!'Accord d'exploitation. Un interet calcule a un 
taux fixe par le Conseil des gouverneurs est 
ajoute a tout montant non regie apres la date 
fixee pour le paiement. 
ARTICLE 5 
(Limitation du capital) 
(a) Le total des contributions nettes des 
signataires au capital et de l'encours des enga-
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gements contractuels en capital d'INTELSAT 
est soumis a une limite. I1 est egal au montant 
cumule des contributions en capital versees par 
les signataires de !'Accord special en application 
des articles 3 et 4 dudit accord, et par les signa-
taires de l'Accord d'exploitation en application 
de !'article 4 de celui-ci, diminue du montant 
cumuie du capital qui leur est rembourse en 
vertu de !'Accord special et de !'Accord d'exploi-
tation et augmente de l'encours des engagements 
contractuels en capital d'INTELSAT. 
(b) La limite visee au paragraphe (a) du 
present article est fixee a 500 millions de dollars 
des Etats-Unis ou au montant autorise en vertu 
des paragraphes (c) ou (d) du present article. 
(c) Le Conseil des gouverneurs peut recom-
mander a la Reunion des signataires que la limite 
en vigueur en vertu du paragraphe (b) du pre-
sent article soit relevee. Cette recommandation 
est examinee par la Reunion des signataires et 
la limite relevee est applicable des son appro-
bation par la Reunion des signataires. 
(d) Toutefois, le Conseil des gouverneurs 
peut relever la limite jusqu'a concurrence de 
10 % au-dela de la limite de 500 millions de 
dollars des Etats-Unis ou de toute autre limite 
superieure qui peut etre approuvee par la Reu-
nion des signataires en vertu du paragraphe (c) 
du present article. 
ARTICLE 6 
(Parts d'investissement) 
(a) A moins que le present article n'en dis-
pose autrement, chaque signataire a une part 
d'investissement correspondant a son pourcen-
tage de !'utilisation totale du secteur spatial 
d'INTELSAT par tous les signataires. 
(b) Aux fins du paragraphe (a) du present 
article !'utilisation du secteur spatial d'INTEL-
SAT ~ar un signataire est determinee en divisa.nt 
les redevances d'utilisation du secteur spatial 
payables a INTELSAT par ledit signataire, par 
le nombre de jours pendant lesquels les rede-
vances ont ete payables au cours du semestre 
precedant la date a laquelle prend effet la deter-
mination des parts d'investissement effectuee 
conformement aux alineas (i), (ii) ou (v) du para-
graphe (c) du present article. Toutefois, si le 
nombre de jours pour lesquels des redevances 
ont ete payables par un signataire pour !'utili-
sation pendant ce semestre est inferieur a 
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(c) Investment shares shall be determined 
effective as of : 
(d) 
(i) the date of entry into force of this 
Operating Agreement; 
(ii) the first day of March of each year, 
provided that if this Operating 
Agreement enters into force less 
than six months before the succeed-
ing first day of March, there sha~l 
be no determination under this 
sub-paragraph effective as of that 
date; 
(iii) the date of entry into force of this 
Operating Agreement for a new 
Signatory; 
(iv) the effective date of withdrawal of 
a Signatory from INTELSAT ; 
and 
(v) the date of request by a Signatory 
for whom INTELSAT space seg-
ment utilisation charges have, for 
the first time, become payable by 
that Signatory for utilisation 
through its own earth station, pro-
vided that such date of request is 
not less than ninety days following 
the date the space segment utilisa-
tion charges became payable. 
(i) Any Signatory may request that, 
if any determination of investment 
shares made pursuant to paragraph 
(c) of this Article would result in 
its investment share exceeding its 
quota or investment share, as the 
case may be, held immediately 
prior to such determination, it be 
allocated a lesser investment share, 
provided that such investment 
share shall not be less than its final 
quota held pursuant to the Special 
Agreement or than its investment 
share held immediately prior to the 
determination, as the case may be. 
Such requests shall be deposited 
with INTELSAT and shall indi-
cate the reduced investment share 
desired. INTELSAT shall give 
prompt notification of such re-






request shall be honoured to the 
extent that other Signatories accept 
greater investment shares. 
Any Signatory may notify INTEL-
SAT that it is prepared to accept 
an increase in its investment share 
in order to accommodate requests 
for lesser investment shares made 
pursuant to sub-paragraph (i) of 
this paragraph and up to what 
limit if any. Subject to such limits, 
' . . the total amount of reductiOn m 
investment shares requested pur-
suant to sub-paragraph (i) of this 
paragraph shall be distributed 
among the Signatories which have 
accepted, pursuant to this sub-
paragraph, greater investment 
shares, in proportion to the i!lvest-
ment shares held by them Imme-
diately prior to the applicable 
adjustment. 
If reductions requested pursuant 
to sub-paragraph (i) of this para-
graph cannot be wholly accom-
modated among the Signatories 
which have accepted greater in-
vestment shares pursuant to sub-
paragraph (ii) of this paragraph, 
the total amount of accepted in-
creases shall be allocated, up to the 
limits indicated by each Signatory 
accepting a greater investment 
share pursuant to this paragraph, 
as reductions to those Signatories 
which requested lesser investment 
shares pursuant to sub-paragraph 
(i) of this paragraph, in proportion 
to the reductions requested by 
them under sub-paragraph (i) of 
this paragraph. 
Any Signatory which has requested 
a lesser or accepted a greater in-
vestment share pursuant to this 
paragraph shall be deemed to have 
accepted the decrease or increase 
quatre-vingt-dix, ces redevances n'entrent pas en 
ligne de compte pour la determination des parts 
d'investissement. 
(c) Les parts d'investissement sont deter-
minees pour prendre effet : 
(d) 
18 
(i) des l'entree en vigueur de l'Accord 
d'exploitation ; 




Toutefois, si l'Accord d'exploita-
tion entre en vigueur moins de 
six mois avant le premier mars 
suivant, aucune determination 
n'est effectuee aux fins du present 
alinea pour prendre effet a cette 
date; 
a la date d'entree en vigueur de 
l'Accord d'exploitation a l'egard 
d'un nouveau signataire; 
a la date i\ laquelle le retrait d'un 
signataire d'INTELSAT devient 
effectif; 
a la date oil un signataire de-
mande qu'une determination soit 
effectuee, apres que, pour la pre-
miere fois, des redevances d'utili-
sation relatives a sa propre sta-
tion terrienne sont devenues 
exigibles, pourvu que cette de-
mande n'intervienne pas moins de 
quatre-vingt-dix jours apres la 
date oil lesdites redevances sont 
devenues exigibles. 
(i) Tout signataire peut demander, au 
cas oil la determination des parts 
d'investissement effectuee confor-
mement au paragraphe (c) du 
present article aurait pour resul-
tat de rendre sa part d'investisse-
ment superieure a sa quote-part 
ou, le cas echeant, a la part d'in-
vestissement qu'il detenait imme-
diatement avant ladite determina-
tion, qu'il lui soit attribue une 
part d'investissement plus faible, 
sous reserve que cette part d'inves-
tissement ne soit pas inferieure a 
sa quote-part finale detenue sous 
le regime de 1' Accord special ou, 
le cas echeant, a sa part d'inves-
tissement immediatement avant la 
determination. Ces demandes sont 
deposees aupres d'INTELSAT, et 
precisent le montant de reduction 
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souhaitee de la part d'investisse-
ment. INTELSAT doit informer 
sans delai tous les signataires de 
ces demandes, et il leur est donne 
suite dans la mesure oil d'autres 
signataires acceptent un accroisse-
ment des parts d'investissement. 
(ii) Tout signataire peut informer 
INTELSAT qu'il est dispose a 
accepter une augmentation de sa 
part d'investissement en specifiant 
dans quelles limites, afin qu'il soit 
donne satisfaction aux demandes 
de reduction des parts d'investis-
sement effectuees conformement a 
l'alinea (i) du present paragraphe. 
Jusqu'a concurrence de ces limi-
tes, le montant total de la reduc-
tion des parts d'investissement 
demandee conformement a l'ali-
nea (i) du present paragraphe est 
reparti entre les signataires qui 
ont accepte, conformement au pre-
sent alinea, un relevement de 
leurs parts d'investissement au 
prorata des parts d'investissement 
qu'ils detenaient immediatement 
avant le reajustement applicable. 
(iii) Si les reductions demandees aux 
termes de l'alinea (i) du present 
paragraphe ne peuvent etre entie-
rement reparties entre les signa-
taires qui ont accepte un releve-
ment de leurs parts d'investisse-
ment conformement a l'alinea (ii) 
du present paragraphe, le total 
des augmentations acceptees est 
reparti, jusqu'a concurrence des 
limites fixees par chaque signa-
taire qui a accepte un relevement 
de sa part d'investissement en 
vertu du present paragraphe, a 
titre de reduction pour les signa-
taires qui ont demande la dimi-
nution de leurs parts d'investisse-
ment en application de l'alinea (i) 
du present paragraphe, au pro-
rata des reductions qu'ils ont 
demandees en vertu dudit alinea. 
( iv) Tout signataire qui a demande 
une reduction de sa part d'inves-
tissement ou a accepte un accrois-
sement de sa part d'investissement 
conformement aux dispositions du 
of its investment share, as deter-
mined pursuant to this paragraph, 
until the next determination of 
investment shares pursuant to sub-
paragraph (c) (ii) of this Article. 
( v) The Board of Governors shall estab-
lish appropriate procedures with 
regard to notification of requests 
by Signatories for lesser investment 
shares made pursuant to sub-para-
graph (i) of this paragraph, and 
notification by Signatories which 
are prepared to accept increases in 
their investment shares pursuant 
to sub-paragraph (ii) of this para-
graph. 
(e) For the purposes of composition of the 
Board of Governors and calculation of the voting 
participation of Governors, the investment shares 
determined pursuant to sub-paragraph (c) (ii) 
of this Article shall take effect from the first 
day of the ordinary meeting of the Meeting of 
Signatories following such determination. 
(f) To the extent that an investment share is 
determined pursuant to sub-paragraph (c) (iii) 
or (c) (v) or paragraph (h) of this Article, and 
to the extent necessitated by withdrawal of a 
Signatory, the investment shares of all other 
Signatories shall be adjusted in the proportion 
that their respective investment shares, held prior 
to this adjustment, bear to each other. On the 
withdrawal of a Signatory, investment shares of 
0.05 per cent determined in accordance with the 
provisions of paragraph (h) of this Article shall 
not be increased. 
(g) Notification of the results of each deter-
mination of investment shares, and of the effec-
tive date of such determination, shall be promptly 
furnished to all Signatories by INTELSAT. 
(h) Notwithstanding any provision of this 
Article, no Signatory shall have an investment 




(Financial adjustments between Signatories) 
(a) On entry into force of this Operating 
Agreement and thereafter at each determination 
of investment shares, financial adjustments shall 
be made between Signatories, through INTEL-
SAT, on the basis of a valuation effected pur-
suant to paragraph (b) of this Article. The 
amounts of such financial adjustments shall be 
determined with respect to each Signatory by 
applying to such valuation : 
( i) on entry into force of this Oper-
ating Agreement, the difference, 
if any, between the final quota of 
each Signatory held pursuant to the 
Special Agreement and its initial 
investment share determined pur-
suant to Article 6 of this Operating 
Agreement; 
( ii) at each subsequent determination of 
investment shares, the difference, if 
any, between the new investment 
share of each Signatory and its 
investment share prior to such 
determination. 
(b) The valuation referred to in paragraph 
(a) of this Article shall be effected as follows : 
( i) deduct from the original cost of all 
assets as recorded in INTELSAT 
accounts as of the date of adjust-
ment, including any capitalised 
return or capitalised expenses, the 
sum of: 
(A) the accumulated amortisation 
as recorded in INTELSAT 
accounts as of the date of 
adjustment, and 
(B) loans and other accounts pay-
able by INTELSAT as of the 
date of adjustment ; 
( ii) adjust the results obtained pursuant 
to sub-paragraph (i) of this para-
graph by: 
(A) adding or deducting, for the 
purpose of the financial adjust-
ments on entry into force of 
this Operating Agreement, an 
ANNEXE II 
(v) 
present paragraphe est cense 
avoir accepte la reduction ou l'ac-
croissement de sa part d'investis-
sement determinee en vertu des 
dispositions du present paragra-
phe, jusqu'a la determination des 
parts d'investissement qui suit 
conformement aux dispositions de 
l'alinea (ii) du paragraphe (c) du 
present article. 
Le Conseil des gouverneurs eta-
blit des procedures appropriees en 
ce qui concerne la notification des 
demandes des signataires quant a 
la reduction de leurs parts d'inves-
tissement conformement aux dis-
positions de l'alinea (i) du present 
paragraphe et la notification des 
demandes des signataires qui sont 
disposes a accepter l'accroissement 
de leurs parts d'investissement en 
application des dispositions de 
l'alinea (ii) du present paragra-
phe. 
(e) A.ux fins de fixer la composition du 
Conseil des gouverneurs et de calculer la ponde-
ration des voix des gouverneurs, les parts d'in-
vestissement, determinees en vertu de l'alinea (ii) 
du paragraphe (c) du present article, prennent 
effet le premier jour de la session ordinaire de 
la Reunion des signataires qui suit ladite deter-
mination. 
(f) Dans la mesure ou une part d'investis-
sement est determinee, conformement aux dis-
positions des alineas (iii) et (v) du paragraphe (c) 
ou du paragraphe (h) du present article et pour 
autant que le retrait d'un signataire le requiere, 
les parts d'investissement de tous les autres si-
gnataires sont reajustees dans la proportion de 
leurs parts d'investissement respectives. Dans le 
cas de retrait d'un signataire, les parts d'inves-
tissement de 0,05 % fixees conformement aux 
dispositions du paragraphe (h) du present article 
ne sont pas augmentees. 
(g) Tous les signataires sont informes sans 
delai par INTELSA.T des resultats de chaque 
determination des parts d'investissement et de la 
date a laquelle ladite determination prend effet. 
(h) Nonobstant toute autre disposition du 
present article, aucun signataire n'a une part 





(Reajustements financiers entre signataires) 
(a) Lors de l'entree en vigueur de l'A.ccord 
d'exploitation et, par la suite, lors de chaque 
determination des parts d'investissement, des 
reajustements financiers sont effectues entre les 
signataires, par l'intermediaire d'INTELSA.T, 
sur la base d'une evaluation effectuee confor-
mement au paragraphe (b) du present article. 
Le montant desdits reajustements financiers est 
determine, pour chaque signataire, en appliquant 
a ladite evaluation : 
(i) lors de l'entree en vigueur de l'A.c-
cord d'exploitation, la difference 
eventuelle entre la quote-part fi-
nale que tout signataire detenait en 
application de l'A.ccord special et 
sa part d'investissement initiale 
determinee en application de !'arti-
cle 6 de l'A.ccord d'exploitation ; 
(ii) lors de chaque determination ulte-
rieure des parts d'investissement, la 
difference eventuelle entre la nou-
velle part d'investissement de tout 
signataire et sa part d'investisse-
ment anterieure a cette determina-
tion. 
(b) L'evaluation visee au paragraphe (a) 
du present article est faite de la fallon suivante : 
(i) du cout initial de tous les elements 
d'actif, tel qu'il est inscrit dans les 
comptes d'INTELSA.T a la date du 
reajustement, y compris le capital 
porte en immobilisation ou les 
depenses immobilisees, est soustrait 
le total: 
A.. des amortissements cumules ins-
crits dans les comptes d'IN-
TELSA.T a la date du reajus-
tement et 
B. des sommes empruntees et au-
tres sommes dues par INTEL-
SA.T a la date du reajustement; 
(ii) les resultats obtenus en vertu de 
l'alinea (i) du present paragraphe 
sont reajustes; 
A.. en ajoutant ou en retranchant, 
selon le cas, aux fins des reajus-
tements financiers lors de !'en-
tree en vigueur de l'A.ccord 
amount representing any defi-
ciency or excess, respectively, 
in the payment by INTELSAT 
of compensation for use of 
capital relative to the cumula-
tive amount due pursuant to 
the Special Agreement, at the 
rate or rates of compensation 
for use of capital in effect 
during the periods in which the 
relevant rates were applicable, 
as established by the Interim 
Communications Satellite Com-
mittee pursuant to Article 9 
of the Special Agreement. For 
the purpose of assessing the 
amount representing any defi-
ciency or excess in payment, 
compensation due shall be cal-
culated on a monthly basis and 
relate to the net amount of the 
elements described in sub-
paragraph (i) of this para-
graph; 
(B) adding or deducting, for the 
purpose of each subsequent 
financial adjustment a further 
amount representing any defi-
ciency or excess, respectively, 
in the payment by INTELSAT 
of compensation for use of 
capital from the time of entry 
into force of this Operating 
Agreement to the effective date 
of valuation, relative to the 
cumulative amount due pursu-
ant to this Operating Agree-
ment, at the rate or rates of 
compensation for use of capital 
in effect during the periods in 
which the relevant rates were 
applicable, as established by 
the Board of Governors pur-
suant to Article 8 of this Oper-
ating Agreement. For the pur-
pose of assessing the amount 
representing any deficiency or 
excess in payment, compensa-
tion due shall be calculated on 
a monthly basis and relate to 
the net amount of the elements 
described in sub-paragraph (i) 
of this paragraph. 
(c) Payments due from and to Signatories 
pursuant to the provisions of this Article shall 
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be effected by a date designated by the Board 
of Governors. Interest at a rate to be determined 
by the Board of Governors shall be added to any 
amount unpaid after that date, except that, with 
respect to payments due pursuant to sub-
paragraph (a) (i) of this Article, interest shall be 
added from the date of entry into force of this 
Operating Agreement. The rate of interest 
referred to in this paragraph shall be equal to the 
rate of interest determined by the Board of 
Governors pursuant to paragraph (d) of Article 
4 of this Operating Agreement. 
ARTICLE 8 
(Utilisation charges and revenues) 
(a) The Board of Governors shall specify 
the units of measurement of INTELSAT space 
segment utilisation relative to various types of 
utilisation and, guided by such general rules as 
may be established by the Meeting of Signatories 
pursuant to Article VIII of the Agreement, shall 
establish INTELSAT space segment utilisation 
charges. Such charges shall have the objective of 
covering the operating, maintenance and admin-
istrative costs of INTELSAT, the provision of 
such operating funds as the Board of Governors 
may determine to be necessary, the amortisation 
of investment made by Signatories in INTEL-
SAT and compensation for use of the capital of 
Signatories. 
(b) For the utilisation of capacity available 
for the purposes of specialised telecommunica-
tions services, pursuant to paragraph (d) of 
Article Ill of the Agreement, the Board of 
Governors shall establish the charge to be paid 
for the utilisation of such services. In doing so 
it shall comply with the provisions of the Agree-
ment and this Operating Agreement and in par-
ticular paragraph (a) of this Article, and shall 
take into consideration the costs associated with 
the provision of the specialised telecommunica-
tions services as well as an adequate part of the 
general and administrative costs of INTELSAT. 
In the case of separate satellites or associated 
facilities financed by INTELSAT pursuant to 
paragraph (e) of Article V of the Agreement, 
the Board of Governors shall establish the charges 
to be paid for the utilisation of such services. In 
doing so, it shall comply with the provisions of 
the Agreement and this Operating Agreement 
and in particular paragraph (a) of this Article, 
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d'exploitation, une somme re-
presentant l'insuffisance ou 
l'exces de paiements effectues 
par INTELSAT, en remunera-
tion du capital, par rapport au 
montant cumule du en vertu de 
l'Accord special, aux taux de 
remuneration du capital fixes 
par le Comite interimaire des 
telecommunications par satel-
lites, en vertu de !'article 9 de 
!'Accord special, et en vigueur 
au cours des periodes pendant 
lesquelles les taux pertinents 
etaient applicables. Afin d'eva-
luer la somme representant 
toute insuffisance ou tout ex-
ces de paiement, la remunera-
tion exigible est calculee men-
suellement et se rapporte au 
montant net des elements vises 
a l'alinea (i) du present para-
graphe; 
B. en ajoutant ou en retranchant, 
selon le cas, aux fins de chaque 
evaluation ulterieure, une autre 
somme representant l'insuffi-
sance ou l'exces de paiements 
effectues par INTELSAT, en 
remuneration du capital depuis 
la date d'entree en vigueur de 
l'Accord d'exploitation jusqu'a 
la date a laquelle !'evaluation 
prend effet, par rapport au 
montant cumule des sommes 
dues en vertu de !'Accord d'ex-
ploitation, aux taux de remu-
neration du capital en vigueur 
au cours des periodes pendant 
lesquelles les taux pertinents 
etaient applicables et fixes par 
le Conseil des gouverneurs en 
vertu de !'article 8 de !'Accord 
d'exploitation. Aux fins d'eva-
luer la somme representant 
toute insuffisance ou tout exces 
de paiement, la remuneration 
exigible est calculee mensuelle-
ment et se rapporte au montant 
net des elements vises a l'alinea 
(i) du present paragraphe. 
(c) Les paiements dus par les signataires 
ou a ces derniers, conformement aux dispositions 
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du present article, sont effectues au plus tard 
a la date fixee par le Conseil des gouverneurs. 
Un interet calcule a un taux determine par ledit 
conseil est ajoute apres cette date a toute somme 
non reglee sous reserve qu'en ce qui concerne les 
paiements dus conformement a l'alinea (i) du 
paragraphe (a) du present article, l'interet est 
ajoute a partir de !'entree en vigueur de l'Accord 
d'exploitation. Le taux d'interet vise au present 
paragraphe est egal au taux d'interet fixe par le 
Conseil des gouverneurs en application du para-
graphe (d) de l'article 4 de !'Accord d'exploi-
tation. 
ARTICLE 8 
(Redevances d'utilisation et recettes) 
(a) Le Conseil des gouverneurs fixe les uni-
tes de mesure d'utilisation du secteur spatial 
d'INTELSAT applicables aux diverses categories 
d'utilisation et, s'inspirant des regles generales 
qui peuvent etre formulees par la Reunion des 
signataires en vertu des dispositions de !'article 
VIII de l'accord, fixe le taux de redevance d'uti-
lisation du secteur spatial d'INTELSAT. Les-
dites redevances ont pour but de couvrir les de-
penses d'exploitation, d'entretien et d'adminis-
tration d'INTELSAT, la constitution du fonds 
de roulement que le Conseil des gouverneurs pent 
juger necessaire, l'amortissement des investisse-
ments effectues par les signataires dans 
INTELSAT et la remuneration du capital des 
signataires. 
(b) En vue de !'utilisation d'une capacite 
disponible pour les besoins de services specialises 
de telecommunications, au titre du paragraphe 
(d) de !'article Ill de l'accord, le Conseil des 
gouverneurs fixe les redevances a payer par les 
usagers de ces services. A cet effet, il se con-
forme aux dispositions de !'accord et du present 
accord d'exploitation, notamment du paragraphe 
(a) du present article, et tient compte des d&. 
penses liees a la fourniture des services speciali-
ses de telecommunications, ainsi que d'une part 
appropriee des frais generaux et administratifs 
d'INTELSAT. Dans le cas de satellites ou d'ins-
tallations connexes distincts finances par 
INTELSAT au titre du paragraphe (e) de !'ar-
ticle V de !'accord, le Conseil des gouverneurs 
fixe les redevances a payer par les usagers de ces 
services. A cet effet, il se conforme aux disposi-
tions de !'accord et du present accord d'exploi-
tation, notamment du paragraphe (a) du present 
article, de fac;on a couvrir en totalite les frais 
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so as to cover fully the costs directly resulting 
from the design, development, construction, and 
provision of such separate satellites and associ-
ated facilities as well as an adequate part of the 
general and administrative costs of INTELSAT. 
(c) In determining the rate of compensation 
for use of the capital of Signatories, the Board 
of Governors shall include an allowance for the 
risks associated with investment in INTELSAT 
and, taking into account such allowance, shall fix 
the rate as close as possible to the cost of money 
in the world markets. 
(d) The Board of Governors shall institute 
any appropriate sanctions in cases where pay-
ments of utilisation charges shall have been in 
default for three months or longer. 
(e) The revenues earned by INTELSAT 
shall be applied, to the extent that such revenues 
allow, in the following order of priority : 
( i) to meet operating, maintenance 
and administrative costs ; 
(ii) to provide such operating funds 
as the Board of Governors may 
determine to be necessary ; 
( iii) to pay to Signatories, in propor-
tion to their respective investment 
shares, sums representing a repay-
ment of capital in the amount of 
the provisions for amortisation 
established by the Board of 
Governors and recorded in the 
INTELSAT accounts ; 
( iv) to pay to a Signatory which has 
withdrawn from INTELSAT such 
sums as may be due to it pursuant 
to Article 21 of this Operating 
Agreement; and 
( v) to pay to Signatories, in propor-
tion to their respective investment 
shares, the available balance 
towards compensation for use of 
capital. 
(f) To the extent, if any, that the revenues 
earned by INTELSAT are insufficient to meet 
INTELSAT operating, maintenance and admin-
istrative costs, the Board of Governors may 
decide to meet the deficiency by using INTEL-
SAT operating funds, by overdraft arrange-
ments, by raising a loan, by requiring Signatories 
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to make capital contributions in proportion to 
their respective investment shares or by any 
combination of such measures. 
ARTICLE 9 
(Transfer of funds) 
(a) Settlement of accounts between Signa-
tories and INTELSAT in respect of financial 
transactions pursuant to Articles 4, 7 and 8 of 
this Operating Agreement shall be so arranged 
as to minimise both transfers of funds between 
Signatories and INTELSAT and the amount of 
funds held by INTELSAT over and above any 
operating funds determined by the Board of 
Governors to be necessary. 
(b) All payments between Signatories and 
INTELSAT pursuant to this Operating Agree-
ment shall be made in United States dollars or 
in currency freely convertible into United States 
dollars. 
ARTICLE 10 
(Overdrafts and loans) 
(a) For the purpose of meeting financial 
deficiencies, pending the receipt of adequate 
INTELSAT revenues or of capital contributions 
by Signatories pursuant to this Operating Agree-
ment, INTELSAT may, with the approval of the 
Board of Governors, enter into overdraft arrange-
ments. 
(b) Under exceptional circumstances and 
for the purpose of financing any activity under-
taken by INTELSAT, or of meeting any liability 
incurred by INTELSAT, pursuant to paragraph 
(a), (b) or (c) of Article III of the Agreement 
or to this Operating Agreement, INTELSAT 
may raise loans upon decision of the Board of 
Governors. The outstanding amounts of such 
loans shall be considered as contractual capital 
commitments for the purpose of Article 5 of this 
Operating Agreement. The Board of Governors 
shall, in accordance with paragraph (a) (xiv) of 
Article X of the Agreement, report fully to the 
Meeting of Signatories with respect to the reasons 
for its decision to raise any loan and the terms 
and conditions under which such a loan was 
raised. 
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resultant directement de la conception, de la mise 
au point, de la construction et de la fourniture 
de ces satellites et installations connexes distincts, 
ainsi qu'une part appropriee des frais generaux 
et administratifs d'INTELSAT. 
(c) Lors de la determination du taux de re-
muneration du capital des signataires, le Conseil 
des gouverneurs constitue une provision pour les 
risques lies aux investissements effectues dans 
INTELSAT et, tenant compte de cette provision, 
fixe un taux aussi proche que possible du loyer 
de !'argent sur les marches mondiaux. 
(d) Le Conseil des gouverneurs prend toute 
sanction appropriee dans le cas ou le paiement 
des redevances d'utilisation est en retard de trois 
mois au moins. 
(e) Les recettes d'INTELSAT sont affectees, 
dans la mesure ou elles le permettent, dans l'or-
dre de priorite suivant : 
(i) a la couverture des frais d'exploi-
tation, d'entretien et d'administra-
tion; 
(ii) a la constitution du fonds de rou-
lement que le Conseil des gouver-
neurs peut juger necessaire ; 
(iii) au paiement aux signataires, au 
prorata de leurs parts d'investisse-
ment respectives, des sommes re-
presentant un remboursement du 
capital d'un montant egal aux pro-
visions d'amortissement fixees par 
le Conseil des gouverneurs telles 
qu'elles sont inscrites dans les 
comptes d'INTELSAT; 
(iv) au versement, au benefice d'un 
signataire qui s'est retire d'IN-
TELSAT, des sommes qui peuvent 
lui etre dues en application des 
dispositions de !'article 21 de 
!'Accord d'exploitation; 
( v) au versement, au benefice des si-
gnataires, au prorata de leurs 
parts d'investissement respectives, 
du solde disponible a titre de re-
muneration du capital. 
(f) Dans la mesure ou les recettes d'IN-
TELSAT ne suffiraient pas a couvrir les frais 
d'exploitation, d'entretien et d'administration 
d'INTELSAT, le Conseil des gouverneurs peut 
decider de combler le deficit en utilisant le fonds 
de roulement d'INTELSAT, en concluant des 
accords portant sur des decouverts, en recourant 
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a des prets ou en demandant aux signataires de 
faire des contributions en capital au prorata de 
leurs parts d'investissement respectives; ces me-
sures peuvent se cumuler. 
ARTICLE 9 
(Transferts de fonds) 
(a) Les reglements_ des comptes entre les si-
gnataires et INTELSAT, au titre des transac-
tions financieres effectuees en vertu des articles 
4, 7 et 8 de !'Accord d'exploitation, doivent etre 
tels qu'ils maintiennent au plus faible niveau 
possible aussi bien les transferts de fonds entre 
les signataires et INTELSAT que le montant 
des fonds detenus par INTELSAT en sus du 
fonds de roulement juge necessaire par le Conseil 
des gouverneurs. 
(b) Tous les paiements intervenant entre les 
signataires et INTELSAT, en vertu de l'Accord 
d'exploitation, sont effectues en dollars des Etats-
Unis ou en monnaie librement convertible en dol-
lars des Etats-Unis. 
AR.TICLE 10 
(Decouverts et emprunts) 
(a) Pour faire face a des insuffisances de 
liquidites, en attendant la rentree de recettes 
d'INTELSAT ou des contributions en capital des 
signataires, conformement aux dispositions de 
!'Accord d'exploitation, INTELSAT peut avec 
!'approbation du Conseil des gouverneurs con-
clure des accords portant sur des decouverts. 
(b) Dans des circonstances exceptionnelles et 
afin de financer toute activite entreprise par 
INTELSAT ou pour faire face a toute respon-
sabilite encourue par INTELSAT, en vertu des 
dispositions des paragraphes (a), (b) ou (c) de 
!'article Ill de !'accord ou de celles du present 
accord d'exploitation, INTELSAT peut contrac-
ter des emprunts sur decision du Conseil des gou-
verneurs. L'encours desdits emprunts est consi-
dere comme un engagement contractuel au capi-
tal aux fins de !'article 5 de !'Accord d'exploita-
tion. Le Conseil des gouverneurs, conformement 
a l'alinea (xiv) du paragraphe (a) de !'article X 
de !'accord, rend compte en detail a la Reunion 
des signataires des raisons qui ont motive sa de-





The following shall not form part of the 
costs of INTELSA T : 
( i) taxes on income derived from INTEL-
SAT of any of the Signatories ; 
( ii) design and development expenditure 
on launchers and launching facilities 
except expenditure incurred for the 
adaptation of launchers and launching 
facilities in connection with the design, 
development, construction and estab-
lishment of the INTELSAT space seg-
ment; and 
( iii) the costs of representatives of Parties 
and Signatories incurred in attending 
meetings of the Assembly of Parties, 
of the Meeting of Signatories, of the 
Board of Governors or any other 
meetings of INTELSAT. 
ARTICLE 12 
(Audit) 
The accounts of INTELSAT shall be audited 
annually by independent auditors appointed by 
the Board of Governors. Any Signatory shall 
have the right of inspection of INTELSAT 
accounts. 
ARTICLE 13 
(International Telecommunication Union) 
In addition to observing the relevant regula-
tions of the International Telecommunication 
Union, INTELSAT shall, in the design, develop-
ment, construction and establishment of the 
INTELSAT space segment and in the procedures 
established for regulating the operation of the 
INTELSA T space segment and of the earth 
stations, give due consideration to the relevant 
recommendations and procedures of the Inter-
national Telegraph and Telephone Consultative 
Committee, the International Radio Consultative 





(Earth station approval) 
(a) Any application for approval of an 
earth station to utilise the INTELSAT space 
segment shall be submitted to INTELSAT by the 
Signatory designated by the Party in whose ter-
ritory the earth station is or will be located or, 
with respect to earth stations located in a terri-
tory not under the jurisdiction of a Party, by a 
duly authorised telecommunications entity. 
(b) Failure by the Meeting of Signatories 
to establish general rules, pursuant to sub-
paragraph (b) ( v) of Article VIII of the Agree-
ment, or the Board of Governors to establish 
criteria and procedures, pursuant to paragraph 
(a) (vi) of Article X of the Agreement, for 
approval of earth stations shall not preclude the 
Board of Governors from considering or acting 
upon any application for approval of an earth 
station to utilise the INTELSAT space segment. 
(c) Each Signatory or telecommunications 
entity referred to in paragraph (a) of this Article 
shall, with respect to earth stations for which it 
has submitted an application, be responsible to 
INTELSAT for compliance of such stations with 
the rules and standards specified in the document 
of approval issued to it by INTELSAT, unless, 
in the case of a Signatory which has submitted 
an application, its designating Party assumes 
such responsibility with respect to all or some of 
the earth stations not owned or operated by such 
Signatory. 
ARTICLE 15 
(Allotment of space segment capacity) 
(a) Any application for allotment of 
INTELSAT space segment capacity shall be 
submitted to INTELSAT by a Signatory or, in 
the case of a territory not under the jurisdiction 
of a Party, by a duly authorised telecommunica-
tions entity. 
(b) In accordance with the terms and condi-
tions established by the Board of Governors 
pursuant to Article X of the Agreement, allot-




Ne font pas partie des depenses d'IN-
TELS.AT: 
(i) les impots sur le revenu sur les 
sommes versees par INTELS.A T a 
tout signataire ; 
(ii) les frais de conception et de mise 
au point des lanceurs et des instal-
lations de lancement en rapport 
avec la conception, la mise au 
point, la construction et la mise en 
place du secteur spatial d'IN-
TELS.AT; 
( iii) les depenses des representants des 
parties ou des signataires pour 
assister aux sessions de l'.Assem-
blee des parties, de la Reunion des 
signataires, du Conseil des gouver-
neurs ou a toute autre reunion au 
sein d'INTELSAT. 
AR.TICLE 12 
(Verification des comptes) 
Les comptes d'INTELS.A T sont verifies cha-
que annee par des commissaires aux comptes in-
dependants nommes par le Conseil des gouver-
neurs. Tout signataire a droit d'acces aux comp-
tes d'INTELSAT. 
AR.TICLE 13 
(Union Internationale des Telecommunications) 
Outre !'observation du reglement de l'Union 
Internationale des Telecommunications, INTEL-
SAT, lors de la conception, de la mise au point, 
de la construction et de la mise en place du sec-
teur spatial d'INTELSAT, et dans les proce-
dures etablies en vue de reglementer !'exploita-
tion du secteur spatial d'INTELSAT et des sta-
tions terriennes, tient dument compte des recom-
mandations et des procedures pertinentes du eo-
mite consultatif international telegraphique et 
telephonique, du Comite consultatif international 
des radiocommunications et du Conseil interna-




(Approbation des stations terriennes) 
(a) Toute demande d'approbation d'une sta-
tion terrienne en vue de !'utilisation du secteur 
spatial d'INTELSAT doit etre soumise a 
INTELSAT par le signataire designe par la par-
tie sur le territoire de laquelle la station ter-
rienne est ou doit etre situee ou, si les stations 
terriennes sont situees sur un territoire qui n'est 
pas sous la juridiction d'une partie, par un orga-
nisme de telecommunications dftment autorise. 
(b) Le fait que la Reunion des signataires 
n'a pas etabli des regles generales, conformement 
a l'alinea (v) du paragraphe (b) de !'article VIII 
de !'accord, ou le Conseil des gouverneurs, des 
criteres et des procedures, conformement a l'ali-
nea (vi) du paragraphe (a) de !'article X de !'ac-
cord, pour !'approbation des stations terriennes, 
n'empeche pas le Conseil des gouverneurs d'exa-
miner toute demande d'approbation d'une station 
terrienne devant avoir acces au secteur spatial 
d'INTELSAT ou d'y donner suite. 
(c) Il incombe a chaque signataire ou orga-
nisme de telecommunications, viae au paragra-
phe (a) du present article, d'assumer vis-a-vis 
d'INTELSAT, en ce qui concerne les stations 
terriennes pour lesquelles il a presente une de-
mande, la responsabilite de faire respecter les 
regles et normes prevues dans le document d'ap-
probation que lui a adresse INTELSAT a moins 
que, dans le cas ou un signataire a presente la 
demande, la partie qui l'a designe n'accepte d'as-
sumer ladite responsabilite pour certaines ou 
toutes stations terriennes qui ne sont pas la pro-
priete dudit signataire ou ne sont pas exploitees 
par celui-ci. 
AR.TICLE 15 
(Attribution de parts d'utilisation du secteur 
spatial) 
(a) Toute demande d'attribution de capacite 
du secteur spatial d'INTELSAT est soumise a 
INTELSAT par un signataire ou, dans le cas 
d'un territoire qui n'est pas sous la juridiction 
d'une partie, par un organisme de telecommuni-
cations dument autorise. 
(b) Conformement aux conditions etablies 
par le Conseil des gouverneurs en application des 
dispositions de !'article X de !'accord, !'attribu-
tion de capacite du secteur spatial d'INTELSAT 
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be made to a Signatory or, in the case of a terri-
tory not under the jurisdiction of a Party, to 
the duly authorised telecommunications entity 
making the application. 
(c) Each Signatory or telecommunications 
entity to which an allotment has been made 
pursuant to paragraph (b) of this Article shall 
be responsible for compliance with all the terms 
and conditions established by INTELSAT with 
respect to such allotment, unless, in the case of 
a Signatory which has submitted an application, 
its designating Party assumes such responsibility 
for allotments made with respect to all or some 




(a) All contracts relating to the procure-
ment of goods and services required by INTEL-
SAT shall be awarded in accordance with Article 
XIII of the Agreement, Article 17 of this Oper-
ating Agreement and the procedures, regulations, 
terms and conditions established by the Board 
of Governors pursuant to the provisions of the 
Agreement and this Operating Agreement. The 
services to which this Article refers are those 
provided by juridical persons. 
(b) The approval of the Board of Governors 
shall be required before : 
( i) the issuing of requests for proposals 
or invitations to tender for con-
tracts which are expected to exceed 
500,000 United States dollars in 
value; 
(ii) the awarding of any contract to a 
value exceeding 500,000 United 
States dollars. 
(c) In any of the following circumstances, 
the Board of Governors may decide to procure 
goods and services otherwise than on the basis 
of responses to open international invitations to 
tender: 
( i) where the estimated value of the 
contract does not exceed 50,000 
United States dollars or any such 
higher amount as the Meeting of 
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Signatories may decide in the light 
of proposals by the Board of 
Governors; 
( ii) where procurement is required 
urgently to meet an emergency 
situation involving the operational 
viability of the INTELSAT space 
segment; 
( iii) where the requirement is of a 
predominantly administrative 
nature best suited to local procure-
ment; and 
( iv) where there is only one source of 
supply to a specification which is 
necessary to meet the requirements 
of INTELSAT or where the 
sources of supply are so severely 
restricted in number that it would 
be neither feasible nor in the best 
interest of INTELSAT to incur 
the expenditure and time involved 
in open international tender, pro-
vided that where there is more 
than one source they will all have 
the opportunity to bid on an equal 
basis. 
(d) The procedures, regulations, terms and 
conditions referred to in paragraph (a) of this 
Article shall provide for the supply of full and 
timely information to the Board of Governors. 
Upon request from any Governor, the Board of 
Governors shall be able to obtain, with respect 
to all contracts, any information necessary to 
enable that Governor to discharge his responsi-
bilities as a Governor. 
ARTICLE 17 
(Inventions and technical information) 
(a) INTELSAT, in connection with any 
work performed by it or on its behalf, shall 
acquire in inventions and technical information 
those rights, but no more than those rights, 
necessary in the common interests of INTELSAT 
and the Signatories in their capacity as such. 
In the case of work done under contract, any 
such rights obtained shall be on a non-exclusive 
basis. 
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est faite au signataire ou, dans le cas d'un terri-
toire qui n'est pas sous la juridiction d'une par-
tie, a l'organisme de telecommunications dfunent 
autorise qui a soumis la demande. 
(c) Il incombe a chaque signataire ou orga-
nisme de telecommunications auquel une attribu-
tion a ete faite en application du paragraphe (b) 
du present article, la responsabilite de respecter 
les conditions etablies par INTELSAT au sujet 
de ladite attribution, a moins que, dans le cas ou 
la demande a ete presentee par un signataire, la 
partie qui l'a designe n'accepte d'assumer ladite 
responsabilite pour des attributions faites au 
benefice de certaines ou de toutes stations ter-
riennes qui ne sont pas la propriete dudit signa-
taire ou ne sont pas exploitees par celui-ci. 
ARoTICLE 16 
(Passation des marches) 
(a) Tous les contrats d'achat de fournitures 
et de prestations de services requis par INTEL-
SAT doivent etre attribues conformement aux 
dispositions de !'article XIII de !'accord, de !'ar-
ticle 17 de !'Accord d'exploitation et aux proce-
dures reglementations et modalites fixees par le Cons~il des gouverneurs en application des dis-
positions de !'accord et du present accord d'ex-
ploitation. Les services vises au present article 
sont ceux qui sont assures par des personnes mo-
rales. 
(b) L'approbation du Conseil des gouver-
neurs est requise avant : 
( i) le lancement des demandes de pro-
positions ou des appels d'offres 
concernant des contrats dont la va-
leur prevue est superieure a 
500.000 dollars des Etats-Unis; 
(ii) la passation de tout contrat dont la 
valeur est superieure a 500.000 dol-
lars des Etats-Unis. 
(c) Dans l'une quelconque des circonstances 
suivantes, le Conseil des gouverneurs peut deci-
der que !'acquisition de biens et la fourniture de 
prestations de services s'effectuent autrement que 
sur la base de reponses a des appels d'offres pu-
blics internationaux : 
( i) lorsque la valeur estimative du 
contrat ne depasse pas 50.000 dol-
lars des Etats-Unis ou tout mon-
tant superieur que la Reunion des 
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signataires peut fixer sur la base 
des propositions du Conseil des 
gouverneurs ; 
(ii) lorsque la passation d'un marche 
est requise d'urgence pour faire 
face a une situation exceptionnelle 
mettant en cause la viabilite du 
secteur spatial d'INTELSAT; 
( iii) lorsque les besoins sont d'une na-
ture essentiellement administra-
tive et qu'il est plus indique d'y 
satisfaire sur place ; 
(iv) lorsqu'il existe une seule source 
d'approvisionnement repondant 
aux specifications necessaires pour 
faire face aux besoins d'INTEL-
SAT, ou lorsque le nombre des 
sources d'approvisionnement est 
limite de telle sorte qu'il ne serait 
ni possible ni de l'interet d'IN-
TELSAT d'engager les depenses 
et de consacrer le temps neces-
saires au lancement d'un appel 
d'offre public international, sous 
reserve qu'au cas ou il existe plus 
d'une source d'approvisionnement, 
elles aient toutes la possibilite de 
presenter des soumissions sur un 
pied d'egalite. 
(d) Les procedures, reglementations et mo-
dalites visees au paragraphe (a) du present ar-
ticle doivent prevoir la fourniture en temps op-
portun de renseignements complets au Conseil 
des gouverneurs. Sur demande de tout gouver-
neur, le Conseil des gouverneurs doit etre en 
mesure d'obtenir, en ce qui concerne tous les 
contrats, tous renseignements necessaires pour 
permettre audit gouverneur de s'acquitter de ses 
responsabilites en cette qualite. 
ARTICLE 17 
(Inventions et renseignements techniques) 
(a) Dans le cadre de tous travaux effectues 
par elle ou en son nom, INTELSAT acquiert en 
ce qui concerne les inventions et renseignements 
techniques les droits, et rien de plus que les 
droits, necessaires dans l'interet commun d'IN-
TELSAT et des signataires en tant que tels. Dans 
le cas de travaux effectues sous contrat, ces droits 
sont obtenus a titre non exclusif. 
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(b) For the purposes of paragraph (a) of 
this Article, INTELSAT, taking into account its 
principles and objectives, the rights and obliga-
tions of the Parties and Signatories under the 
Agreement and this Operating Agreement and 
generally accepted industrial practices, shall, in 
connection with any work performed by it or 
on its behalf involving a significant element of 
study, research or development, ensure for itself : 
(i) the right without payment to have 
disclosed to it all inventions and 
technical information generated by 
work performed by it or on its 
behalf; 
( ii) the right to disclose and have dis-
closed to Signatories and others 
within the jurisdiction of any Party 
and to use and authorise and have 
authorised Signatories and such 
others to use such inventions and 
technical information : 
(A) without payment, in connection 
with the INTELSAT space 
segment and any earth station 
operating in conjunction there-
with, and 
(B) for any other purpose, on fair 
and reasonable terms and con-
ditions to be settled between 
Signatories or others within 
the jurisdiction of any Party 
and the owner or originator of 
such inventions and technical 
information or any other duly 
authorised entity or person 
having a property interest 
therein. 
(c) In the case of work done under con-
tract, the implementation of paragraph (b) of 
this Article shall be based on the retention by 
contractors of ownership of rights in inventions 
and technical information generated by them. 
(d) INTELSAT shall also ensure for itself 
the right, on fair and reasonable terms and condi-
tions, to disclose and have disclosed to Signatories 
and others within the jurisdiction of any Party, 
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and to use and authorise and have authorised 
Signatories and such others to use, inventions and 
technical information directly utilised in the 
execution of work performed on its behalf but 
not included in paragraph (b) of this Article, 
to the extent that the person who has performed 
such work is entitled to grant such right and to 
the extent that such disclosure and use is neces-
sary for the effective exercise of rights obtained 
pursuant to paragraph (b) of this Article. 
(e) The Board of Governors may, in indi-
vidual cases, where exceptional circumstances 
warrant, approve a deviation from the policies 
prescribed in sub-paragraph (b) (ii) and para-
graph (d) of this Article where in the course of 
negotiations it is demonstrated to the Board of 
Governors that failure to deviate would be detri-
mental to the interests of INTELSAT and, in 
the case of sub-paragraph (b) (ii), that adherence 
to these policies would be incompatible with prior 
contractual obligations entered into in good faith 
by a prospective contractor with a third party. 
(f) The Board of Governors may also, in 
individual cases, where exceptional circumstances 
warrant, approve a deviation from the policy 
prescribed in paragraph (c) of this Article where 
all of the following conditions are met : 
( i) it is demonstrated to the Board of 
Governors that failure to deviate 
would be detrimental to the inter-
ests of INTELSAT, 
( ii) it is determined by the Board of 
Governors that INTELSAT should 
be able to ensure patent protection 
in any country and 
(iii) where, and to the extent that, the 
contractor is unable or unwilling 
to ensure such protection on a 
timely basis. 
(g) In determining whether and in what 
form to approve any deviation pursuant to para-
graphs (e) and (f) of this Article, the Board of 
Governors shall take into account the interests 
of INTELSAT and all Signatories and the esti-
mated financial benefits to INTELSAT resulting 
from such deviation. 
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(b) Aux fins du paragraphe (a) du present 
article, INTELSAT, tenant compte de ses prin-
cipes et de ses objectifs, des droits et obligations 
des parties et des signataires en vertu de !'accord 
et du present accord d'exploitation ainsi que 
des pratiques industrielles generalement admises, 
s'assure pour elle-meme, dans le cadre de tous 
travaux effectues par elle ou en son nom et com-
portant une part importante d'etude, de recher-
cherche ou de mise au point : 
(i) le droit d'avoir communication sans 
redevance de toutes les inventions 
et de tousles renseignements tech-
niques resultant des travaux effec-
tues par elle ou en son nom ; 
(ii) le droit de communiquer, de faire 
communiquer a des signataires et 
a toutes autres personnes relevant 
de la juridiction de toute partie, 
d'utiliser, d'autoriser et de faire 
autoriser des signataires et de tel-
les autres personnes a utiliser ces 
inventions et renseignements tech-
niques: 
A. sans redevance relativement au 
secteur spatial d'INTELSAT et 
a toute station terrienne fonc-
tionnant en liaison avec celui-
ci; 
B. a toute autre fin, selon des mo-
dalites et a des conditions equi-
tables et raisonnables, qui sont 
definies entre les signataires ou 
toutes autres personnes relevant 
de la juridiction de toute partie 
et le proprietaire ou l'auteur 
desdites inventions et desdits 
renseignements techniques ou 
tout autre organisme ou per-
sonne dfunent autorise ayant 
une part de la propriete des-
dites inventions et desdits ren-
seignements techniques. 
(c) Dans le cas de travaux effectues sous 
contrat, !'application des dispositions du para-
graphe (b) du present article est fondee sur la 
conservation par les contractants de la propriete 
des droits aux inventions et renseignements tech-
niques resultant de leurs travaux. 
(d) INTELSAT s'assure egalement pour elle-
meme le droit, selon des modalites et a des con-
ditions equitables et raisonnables, de communi-
quer, de faire communiquer a des signataires et 
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autres personnes relevant de la juridiction de 
toute partie, d'utiliser, d'autoriser et de faire 
autoriser des signataires et de telles autres per-
sonnes a utiliser les inventions et les renseigne-
ments techniques directement utilises dans !'exe-
cution de travaux effectues en son nom, mais non 
compris parmi ceux envisages au paragraphe (b) 
du present article, dans la mesure oii la personne 
qui a execute ces travaux est habilitee a accorder 
ces droits et oii cette communication et cette uti-
lisation sont necessaires aux fins de l'exercice 
effectif des droits obtenus aux termes dudit para-
graphe (b). 
(e) Le Conseil des gouverneurs peut, dans 
des cas particuliers, lorsque des circonstances ex-
ceptionnelles le justifient, accorder une deroga-
tion aux principes stipules a l'alinea (ii) du para-
graphe (b) et au paragraphe (d) du present ar-
ticle lorsque, au cours des negociations, il est 
demontre au Conseil des gouverneurs que !'ab-
sence d'une telle derogation nuirait a l'interet 
d'INTELSAT, et que dans le cas stipule a l'ali-
nea (ii) du paragraphe (b), le respect desdits 
principes serait incompatible avec les obligations 
contractuelles anterieures contractees de bonne 
foi par un eventuel contractant vis-a-vis d'un 
tiers. 
(/) Le Conseil des gouverneurs peut egale-
ment, dans des cas particuliers, lorsque des cir-
constances exceptionnelles le justifient, accorder 
une derogation au principe stipule au paragra-
phe (c) du present article lorsque toutes les con-
ditions suivantes sont remplies : 
( i) quand il est demontre au Conseil 
des gouverneurs que !'absence 
d'une telle derogation nuirait a 
l'interet d'INTELSAT ; 
( ii) quand le Conseil des gouverneurs 
decide qu'INTELSAT doit etre en 
mesure de s'assurer que les brevets 
sont proteges dans tout pays ; 
( iii) lorsque, et dans la mesure oii, le 
contractant n'est ni a meme ni de-
sireux d'assurer une telle protec-
tion dans un delai approprie. 
(g) En decidant si, et sous queUe forme, il 
doit accorder une derogation conformement aux 
dispositions des paragraphes (e) et (f) du pre-
sent article, le Conseil des gouverneurs tient 
compte de l'interet d'INTELSAT et de tous les 
signataires et des avantages financiers a escomp-
ter pour INTELSAT de cette derogation. 
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(h) With respect to inventions and technical 
information in which rights were acquired under 
the Interim Agreement and the Special Agree-
ment, or are acquired under the Agreement and 
this Operating Agreement other than pursuant 
to paragraph (b) of this Article, INTELSA T, 
to the extent that it has the right to do so, shall 
upon request : 
( i) disclose or have disclosed such 
inventions and technical informa-
tion to any Signatory, subject to 
reimbursement of any payment 
made by or required of INTELSAT 
in respect of the exercise of such 
right of disclosure ; 
( ii) make available to any Signatory the 
right to disclose or have disclosed 
to others within the jurisdiction of 
any Party and to use and authorise 
or have authorised such others to 
use such inventions and technical 
information : 
(A) without payment, in connection 
with the INTELSAT space 
segment or any earth station 
operating in conjunction there-
with, and 
(B) for any other purpose, on fair 
and reasonable terms and con-
ditions to be settled between 
Signatories or others within the 
jurisdiction of any Party and 
INTELSAT or the owner or 
originator of such inventions 
and technical information or 
any other duly authorised 
entity or person having a pro-
perty interest therein, and sub-
ject to reimbursement of any 
payment made by or required 
of INTELSAT in respect of 
the exercise of such rights. 
( i) To the extent that INTELSA T acquires 
the right pursuant to sub-paragraph (b) (i) of 
this Article to have inventions and technical 
information disclosed to it, it shall keep each 
Signatory which so requests informed of the 
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availability and general nature of such inventions 
and technical information. To the extent that 
INTELSAT acquires rights pursuant to the pro-
visions of this Article to make inventions and 
technical information available to Signatories and 
others in the jurisdiction of Parties, it shall make 
such rights available upon request to any Signa-
tory or its designee. 
(j) The disclosure and use, and the terms 
and conditions of disclosure and use, of all inven-
tions and technical information in which INTEL-
SAT has acquired any rights shall be on a non-
discriminatory basis with respect to all Signa-
tories and their designees. 
ARTICLE 18 
(Liability) 
(a) Neither INTELSAT nor any Signatory, 
in its capacity as such, nor any director, officer 
or employee of any of them nor any representa-
tive to any organ of INTELSA T acting in the 
performance of their functions and within the 
scope of their authority, shall be liable to, nor 
shall any claim be made against any of them by, 
any Signatory or INTELSAT for loss or damage 
sustained by reason of any unavailability, delay 
or faultiness of telecommunications services pro-
vided or to be provided pursuant to the Agree-
ment or this Operating Agreement. 
(b) If INTELSAT or any Signatory, in its 
capacity as such, is required, by reason of a bind-
ing decision rendered by a competent tribunal or 
as a result of a settlement agreed to or concurred 
in by the Board of Governors, to pay any claim, 
including any costs and expenses associated 
therewith, which arises out of any activity con-
ducted or authorised by INTELSAT pursuant 
to the Agreement or to this Operating Agreement, 
to the extent that the claim is not satisfied 
through indemnification, insurance or other fin-
ancial arrangements, the Signatories shall, not-
withstanding any ceiling established by or pur-
suant to Article 5 of this Operating Agreement, 
pay to INTELSA T the amount unsatisfied on 
such claim in proportion to their respective in-
vestment shares as of the date the payment by 
INTELSAT of such claim is due. 
ANNEXE II 
(h) En ce qui concerne les inventions et ren-
seignements techniques dont les droits ont ete 
acquis en vertu de !'Accord provisoire et de 
!'Accord special, ou sont acquis aux termes de 
!'accord et du present accord d'exploitation, au-
trement qu'en vertu du paragraphe (b) du pre-
sent article, INTELSAT, dans la mesure ou elle 
est en droit de le faire et sous reserve du rem-
boursement de tout paiement exige d'elle dans 
l'exercice dudit droit, peut sur demande : 
(i) communiquer ou faire communiquer 
lesdites inventions et lesdits rensei-
gnements techniques a tout signa-
taire, sous reserve du rembourse-
ment de tout paiement effectue par 
elle ou exige d'elle dans l'exercice 
dudit droit de communication; 
(ii) mettre a la disposition de tout si-
gnataire le droit de communiquer, 
de faire communiquer a des signa-
taires et toutes autres personnes 
relevant de la juridiction de toute 
partie, d'utiliser, d'autoriser ou de 
faire autoriser des signataires et de 
telles autres personnes a utiliser 
lesdites inventions et lesdits ren-
seignements techniques : 
A. sans redevance relativement au 
secteur spatial d'INTELSAT ou 
a toute station terrienne en liai-
son avec celui-ci ; 
B. a toute autre fin, selon des mo-
dalites et a des conditions equi-
tables et raisonnables definies 
entre les signataires ou d'autres 
personnes relevant de la juridic-
tion de toute partie et INTEL-
SAT ou le proprietaire ou l'au-
teur desdites inventions et des-
dits renseignements techniques 
ou tout autre organisme dument 
autorise ayant une part de la 
propriete desdites inventions et 
desdits renseignements techni-
ques et sous reserve du rem-
boursement de tout paiement 
effectue par elle ou exige d'elle 
dans l'exercice desdits droits. 
(i) Dans la mesure ou INTELSAT acquiert 
le droit en vertu des dispositions de l'alinea (i) 
du paragraphe (b) du present article d'avoir 
communication des inventions et des renseigne-
ments techniques, elle tient chaque signataire 
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qui le demande au courant de la disponibilite 
et de la nature generale de ces inventions et 
renseignements techniques. Dans la mesure ou 
INTELSAT acquiert des droits en vertu des 
dispositions du present article pour mettre des 
inventions et des renseignements techniques a 
la disposition des signataires et de toutes autres 
personnes relevant de la juridiction de parties, 
elle met lesdits droits a la disposition, sur de-
mande, de tout signataire ou de toute personne 
qu'il a designee. 
(j) La communication, !'utilisation et les 
modalites et conditions de communication et 
d'utilisation, de toutes les inventions et de tous 
les renseignements techniques dans lesquels 
INTELSAT a acquis tous droits, s'effectuent 
sans discrimination a l'egard de tous les signa-
taires ou des personnes qu'ils ont designees. 
ARTICLE 18 
(Responsabilite) 
(a) INTELSAT, tout signataire, en tant 
que tel et, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses 
fonctions et dans les limites de ses attributions, 
tout haut fonctionnaire ou employe de l'un 
d'eux, tout representant aupres des differents 
organes d'INTELSAT, n'encourent aucune res-
ponsabilite a l'egard de tout signataire ou 
d'INTELSAT et aucune action en dommages-
interets ne peut etre intentee contre eux par 
suite de tout arret, retard ou mauvais fonction-
nement des services de telecommunications four-
nis ou qui doivent etre fournis conformement a 
!'accord ou au present accord d'exploitation. 
(b) Si INTELSAT ou tout signataire, en 
tant que tel, est tenu en vertu d'un jugement 
definitif rendu par un tribunal competent ou 
d'un compromis adopte ou approuve par le 
Conseil des gouverneurs, de verser une indem-
nite, frais et depens inclus, resultant d'une acti-
vite poursuivie ou autorisee par INTELSAT, 
conformement a !'accord ou au present accord 
d'exploitation, et dans la mesure ou l'indemnite 
ne peut etre versee par un tiers ou en execution 
d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions 
financieres, les signataires, nonobstant toute 
limite visee a !'article 5 de !'Accord d'exploita-
tion, doivent verser a INTELSA'l' la partie 
non reglee de ladite indemnite au prorata de 
leur part d'investissement respective a la date 
a laquelle le paiement par INTELSAT de la-
dite indemnite est devenu exigible. 
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(c) If such a claim is asserted against a 
Signatory, that Signatory, as a condition of pay-
ment by INTELSAT of the claim pursuant to 
paragraph (b) of this Article, shall without delay 
provide INTELSAT with notice thereof, and 
shall afford INTELSAT the opportunity to ad-
vise and recommend on or to conduct the defence 
or other disposition of the claim and, to the extent 
permitted by the law of the jurisdiction in which 
the claim is brought, to become a party to the 
proceeding either with such Signatory or in sub-
stitution for it. 
ARTICLE 19 
(Buy-out) 
(a) Consonant with the provisions of Arti-
cles IX and XV of the Interim Agreement, the 
Board of Governors shall, as soon as practicable 
and not later than three months after entry into 
force of this Operating Agreement, determine, in 
accordance with paragraph (d) of this Article, 
the financial status in relation to INTELSAT 
of each signatory to the Special Agreement for 
which, in its capacity as a State, or for whose 
State the Agreement, on its entry into force, had 
neither entered into force nor been applied pro-
visionally. The Board of Governors shall notify 
each such Signatory in writing of its financial 
status and the rate of interest thereon. This rate 
of interest shall be close to the cost of money in 
world markets. 
(b) A Signatory may accept the assessment 
of its financial status and the rate of interest as 
notified pursuant to paragraph (a) of this Article 
or as may otherwise have been agreed between the 
Board of Governors and this Signatory. INTEL-
SAT shall pay to such Signatory, in United States 
dollars or in another currency freely convertible 
into United States dollars, within ninety days 
of such acceptance, or within such greater period 
as may be mutually agreed, the amount so accep-
ted, together with interest thereon from the date 
of entry into force of this Operating Agreement 
to the date of payment. 
(c) If there is a dispute between INTEL-
SAT and a Signatory as to the amount or the rate 
of interest, which cannot be settled by negotiation 
within the period of one year from the date of 
notification pursuant to paragraph (a) of this 
Article, the amount and rate of interest notified 
shall remain the standing offer by INTELSAT 
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to settle the matter, and the corresponding funds 
shall be set aside at the disposal of such Signatory. 
Provided that a mutually acceptable tribunal can 
be found, INTELSAT shall refer the matter to 
arbitration if the Signatory so requests. Upon 
receipt of the decision of the tribunal, INTEL-
SAT shall pay to the Signatory the amount deci-
ded by the tribunal in United States dollars or in 
another currency freely convertible into United 
States dollars. 
(d) For the purpose of paragraph (a) of this 
Article, the financial status shall be determined 
as follows: 
(i) multiply the final quota held by the 
Signatory pursuant to the Special 
Agreement by the amount estab-
lished from the valuation effected 
pursuant to paragraph (b) of 
Article 7 of this Operating Agree-
ment as of the date of entry into 
force of this Operating Agreement ; 
and 
(ii) from the resulting product deduct 
any amounts due from that Signa-
tory as of the date of entry into 
force of this Operating Agreement. 
(e) No provision of this Article shall: 
(i) relieve a Signatory described in 
paragraph (a) of this Article of its 
share of any obligations incurred 
by or on behalf of the signatories 
to the Special Agreement collec-
tively as the result of acts or omis-
sions in the implementation of the 
Interim Agreement and the Special 
Agreement prior to the date of 
entry into force of this Operating 
Agreement; or 
(ii) deprive such a Signatory of any 
rights acquired by it, in its capacity 
as such, which would otherwise 
continue after the termination of 
the Special Agreement and for 
which the Signatory has not already 
been compensated pursuant to the 
provisions of this Article. 
ARTICLE 20 
(Settlement of disputes) 
(a) All legal disputes arising in connection 
with the rights and obligations under the Agree-
ANNEXE II 
(c) Si une demande d'indemnite est presen-
tee a un signataire, celui-ci doit, aux fins de 
remboursement par INTELSAT en vertu du 
paragraphe (b) du present article, informer sans 
delai INTELSAT et la mettre en mesure de 
donner des avis, d'emettre des recommandations 
sur les moyens de defense ou de regler le diffe-
rend et, dans les limites prescrites par le regime 
legal en vigueur pour le tribunal aupres duquel 
l'action est intentee, d'intervenir ou de se substi-
tuer audit signataire. 
ARTICLE 19 
(Rachat) 
(a) Conformement aux dispositions des ar-
ticles IX et XV de !'Accord provisoire, le Conseil 
des gouverneurs etablit, le plus tOt possible et 
au plus tard trois mois apres la date d'entree en 
vigueur de !'Accord d'exploitation, conforme-
ment aux dispositions du paragraphe (d) du 
present article, la situation financiere au sein 
d'INTELSAT de chaque signataire de !'Accord 
special a l'egard duquel, en tant qu'Etat, ou a 
l'egard de l'Etat duquel, !'accord, lors de son 
entree en vigueur, n'est pas entre en vigueur ou 
n'est pas applique a titre provisoire. Le Conseil 
des gouverneurs informe par ecrit chacun des-
dits signataires de sa situation financiere et du 
taux d'interet y afferent. Ce taux d'interet doit 
etre proche du loyer de !'argent sur les marches 
mondiaux. 
(b) Un signataire peut accepter !'evalua-
tion de sa situation financiere et du taux d'inte-
ret dont il a ete informe, conformement au 
paragraphe (a) du present article, a moins que 
le Conseil des gouverneurs et ledit signataire 
n'en decident autrement. INTELSAT verse au-
dit signataire, en dollars des Etats-Unis ou en 
toute autre monnaie librement convertible en 
dollars des Etats-Unis et, dans les quatre-vingt-
dix jours qui suivent ladite acceptation ou dans 
les delais plus etendus dont il peut etre convenu, 
le montant ainsi accepte accompagne des interets 
sur ledit montant dus de la date d'entree en 
vigueur de !'Accord d'exploitation jusqu'a la 
date du paiement. 
(c) Si un differend apparait entre INTEL-
SAT et un signataire sur le montant ou le taux 
d'interet et si le differend ne peut etre regie a 
!'amiable dans un delai d'un an a compter de la 
date a laquelle !edit signataire a ete informe 
de sa situation financiere, conformement aux dis-
positions du paragraphe (a) du present article, 
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la somme proposee portant interet au taux fixe 
constitue l'offre permanente d'INTELSAT pour 
regler le differend et les fonds correspondants 
sont mis en reserve a la disposition dudit signa-
taire. A condition de convenir d'un tribunal 
mutuellement acceptable, INTELSAT soumet le 
differend a l'arbitrage si le signataire en ex-
prime la demande. Apres notification du juge-
ment du tribunal, INTELSAT verse au signa-
taire la somme allouee par le tribunal en dollars 
des Etats-Unis ou en toute autre monnaie libre-
ment convertible en dollars des Etats-Unis. 
(d) La situation financiere visee au para-
graphe (a) du present article, est etablie de la 
fa~on suivante : 
(i) la somme obtenue en application 
des dispositions du paragraphe (b) 
de !'article 7 de !'Accord d'exploi-
tation a la date d'entree en vigueur 
dudit accord est multipliee par la 
quote-part finale dudit signataire 
aux termes de !'Accord special; 
(ii) de ce resultat est soustraite toute 
somme due par !edit signataire a 
la date d'entree en vigueur de 
!'Accord d'exploitation. 
(e) Aucune disposition du present article 
n'a pour effet : 
(i) ni de liberer un signataire vise au 
paragraphe (a) du present article, 
de sa part de toute obligation con-
tractee collectivement par les signa-
taires de l'Accord special ou pour 
leur compte a la suite d'actes ou 
d'omissions prealables a la date 
d'entree en vigueur de !'Accord 
d'exploitation et decoulant de !'exe-
cution de !'Accord provisoire et de 
1' Accord special ; 
(ii) ni de priver un tel signataire de 
tout droit qu'il a acquis en tant 
que signataire, que nonobstant son 
retrait il conserve apres !'expira-
tion de !'Accord special et pour le-
que! il n'a pas re~u de compensa-
tion en vertu des dispositions du 
present article. 
ARTICLE 20 
(Reglement des differends) 
(a) Tout differend d'ordre juridique relatif 
aux droits et obligations de signataires entre eux 
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ment or this Operating Agreement between 
Signatories with respect to each other, or between 
INTELSAT and a Signatory or Signatories, if 
not otherwise settled within a reasonable time, 
shall be submitted to arbitration in accordance 
with the provisions of Annex C to the Agreement. 
(b) All such disputes arising between a 
Signatory and a State or telecommunications 
entity which has ceased to be a Signatory, or 
between INTELSAT and a State or telecommuni-
cations entity which has ceased to be a Signatory, 
and which arise after such State or telecommuni-
cations entity ceased to be a Signatory, if not 
otherwise settled within a reasonable time, shall 
be submitted to arbitration, and may be submit-
ted to arbitration in accordance with the provi-
sions of Annex C to the Agreement provided the 
disputants in any given dispute so agree. If a 
State or telecommunications entity ceases to fie 
a Signatory after an arbitration in which it is a 
disputant has commenced, such arbitration shall 
be continued and concluded in accordance with 
the provisions of Annex C to the Agreement, or, 
as the case may be, with the other provisions 
under which the arbitration is being conducted. 
(c) All legal disputes arising in connection 
with agreements or contracts that INTELSAT 
may conclude with any Signatory shall be subject 
to the provisions on settlement of disputes con-
tained in such agreements or contracts. In the 
absence of such provisions, such disputes, if not 
otherwise settled within a reasonable time, shall 
be submitted to arbitration in accordance with 
the provisions of Annex C to the Agreement. 
(d) If upon entry into force of this Operat-
ing Agreement, any arbitration is in progress 
pursuant to the Supplementary Agreement on 
Arbitration dated 4th June 1965, the provisions 
of that Agreement shall remain in force with 
respect to such arbitration until its conclusion. 
If the Interim Communications Satellite Com-
mittee is a party to any such arbitration, INTEL-
SAT shall replace it as a party. 
ARTICLE 21 
(Withdrawal) 
(a) Within three months after the effective 
date of withdrawal of a Signatory from INTEL-
SAT pursuant to Article XVI of the Agreement, 
the Board of Governors shall notify the Signatory 
292 
APPENDIX 11 
of the evaluation by the Board of Governors of 
its financial status in relation to INTELSAT as 
of the effective date of its withdrawal and of the 
proposed terms of settlement pursuant to para-
graph (c) of this Article. 
(b) The notification pursuant to paragraph 
(a) of this Article shall include a statement of: 
(i) the amount payable by INTELSAT 
to the Signatory, calculated by 
multiplying the investment share 
held by the Signatory as of the 
effective date of its withdrawal by 
the amount established from a 
valuation effected pursuant to 
paragraph (b) of Article 7 of this 
Operating Agreement as of that 
date; 
(ii) any amounts to be paid by the Sig-
natory to INTELSAT, pursuant to 
paragraph (g), (j) or (k) of Article 
XVI of the Agreement, represent-
ing its share of capital contribu-
tions for contractual commitments 
specifically authorised prior to the 
receipt by the appropriate author-
ity of notice of its decision to with-
draw or, as the case may be, prior 
to the effective date of its with-
drawal, together with the proposed 
schedule for the payments to meet 
the said contractual commitments ; 
and 
(iii) any amounts due from the Signa-
tory to INTELSAT as of the 
effective date of its withdrawal. 
(c) The amounts referred to in sub-
paragraphs (b) (i) and (b) (ii) of this Article shall 
be repaid by INTELSAT to the Signatory over 
a period of time consistent with the period over 
which other Signatories will be repaid their 
capital contributions, or over such lesser period 
as the Board of Governors may consider appro-
priate. The Board of Governors shall determine 
the rate of interest to be paid to or by the Signa-
tory in respect of any amounts which may, from 
time to time, be outstanding for settlement. 
(d) In its evaluation pursuant to sub-
paragraph (b) (ii) of this Article, the Board of 
Governors may decide to relieve the Signatory 
in whole or in part of its responsibility for con-
tributing its share of the capital contributions 
necessary to meet both contractual commitments 
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ou entre un ou plusieurs signataires et INTEL-
SAT, decoulant de !'accord ou du present accord 
d'exploitation, est soumis a l'arbitrage conforme-
ment aux dispositions de !'annexe C de !'accord, 
s'il n'a pas ete resolu autrement dans un delai 
raisonnable. 
(b) Tout differend du meme ordre, se pro-
duisant entre un signataire et un Etat ou un 
organisme de telecommunications qui a cesse 
d'etre signataire ou entre INTELSAT et un Etat 
ou un organisme de telecommunications qui a 
cesse d'etre signataire et qui se produit apres que 
ledit Etat ou ledit organisme de telecommunica-
tions a cesse d'etre signataire, est soumis a l'ar-
bitrage s'il n'a pas ete resolu autrement dans un 
delai raisonnable ; sous reserve que les parties 
au differend en conviennent, cet arbitrage s'ef-
fectue dans les formes prevues a !'annexe c de 
!'accord. Si un Etat ou un organisme de tele-
communications cesse d'etre signataire apres !'in-
troduction d'une procedure d'arbitrage dans 
laquelle il est implique, l'arbitrage est poursuivi 
jusqu'a sa conclusion conformement aux disposi-
tions de !'annexe c de l'accord ou, le cas echeant, 
aux autres dispositions en vertu desquelles l'ar-
bitrage a lieu. 
(c) Tout differend d'ordre juridique de-
coulant d'accords et de contrats qu'INTELSAT 
aurait conclus avec un signataire est soumis aux 
dispositions sur le reglement des differends 
contenues dans lesdits accords et contrats. En 
!'absence de telles dispositions, un tel differend, 
s'il n'a pas ete resolu autrement dans un delai 
raisonnable, est soumis a l'arbitrage conforme-
ment aux dispositions de !'annexe C de !'accord. 
(d) Si, a la date d'entree en vigueur de 
l'Accord d'exploitation, un arbitrage est en 
cours, en application de !'accord additionnel sur 
l'arbitrage du 4 juin 1965, les dispositions de ce 
dernier accord restent en vigueur en ce qui 
concerne ledit arbitrage jusqu'a sa conclusion. 
Si le Comite interimaire des telecommunications 
par satellites est partie audit arbitrage, INTEL-




(a) Dans les trois mois qui sui vent la date 
d'effet du retrait d'INTELSAT d'un signataire 
en vertu de !'article XVI de !'accord, le Conseil 
des gouverneurs informe ledit signataire de 
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!'evaluation qu'il a faite de sa situation finan-
ciere dans INTELSAT a la date a laquelle le 
retrait prend effet et des modalites proposees 
pour le reglement ainsi qu'il est prevu au para-
graphe (c) du present article. 
(b) La notification prevue au paragraphe 
(a) du present article comprend un releve : 
(i) de la somme a verser par INTEL-
SAT au signataire, obtenue en 
multipliant la valeur, calculee 
conformement au paragraphe (b) 
de !'article 7 de !'Accord d'exploi-
tation, a la date a laquelle le re-
trait prend effet, par la part d'in-
vestissement du signataire a ladite 
date; 
(ii) des sommes a verser par le signa-
taire a INTELSAT, en vertu des 
dispositions des paragraphes (g), 
(j) ou (k) de !'article XVI de 
l'accord, representant sa part de 
contribution en capital au titre 
d'engagements contractuels ex-
pressement autorises, soit avant la 
date de reception, par l'autorite 
competente, de la notification de 
sa decision de retrait, soit avant 
la date a laquelle son retrait 
prend effet, accompagne d'un pro-
jet d'echeancier des paiements 
pour faire face auxdits engage-
ments contractuels ; 
(iii) de toute somme due a INTELSAT 
par ledit signataire a la date a 
laquelle le retrait prend effet. 
(c) Les sommes visees aux alineas (i) et (ii) 
du paragraphe (b) du present article doivent 
etre remboursees par INTELSAT au signataire 
dans des delais du meme ordre que ceux durant 
lesquels les autres signataires sont rembourses 
de leurs contributions en capital ou dans des 
delais plus courts que le Conseil des gouverneurs 
peut estimer convenables. Le Conseil des gou-
verneurs fixe le taux d'interet a verser au signa-
taire ou par celui-ci en ce qui concerne toute 
somme qui peut rester due a tout moment. 
(d) En evaluant les sommes visees a l'ali-
nea (ii) du paragraphe (b) du present article, le 
Conseil des gouverneurs peut decider de degager 
totalement ou partiellement le signataire de son 
obligation de verser sa part des contributions en 
capital necessaires pour faire face a la fois aux 
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specifically authorised and liabilities arising from 
acts or omissions prior to the receipt of notice 
of withdrawal or, as the case may be, prior to the 
effective date of withdrawal of the Signatory 
pursuant to Article XVI of the Agreement. 
(e) Except as may be decided by the Board 
of Governors pursuant to paragraph (d) of this 
Article, no provision of this Article shall : 
(i) relieve a Signatory referred to in 
paragraph (a) of this Article of its 
share of any non-contractual obliga-
tions of INTELSAT arising from 
acts or omissions in the implementa-
tion of the Agreement and the 
Operating Agreement prior to the 
receipt of notice of its decision to 
withdraw or, as the case may be, 
prior to the effective date of its 
withdrawal ; or 
(ii) deprive such a Signatory of any 
rights acquired by it, in its capacity 
as such, which would otherwise 
continue after the effective date of 
its withdrawal, and for which the 
Signatory has not already been 
compensated pursuant to the provi-
sions of this Article. 
ARTICLE 22 
(Amendments) 
(a) Any Signatory, the Assembly of Parties 
or the Board of Governors may propose amend-
ments to this Operating Agreement. Proposed 
amendments shall be submitted to the executive 
organ, which shall distribute them promptly to 
all Parties and Signatories. 
(b) The Meeting of Signatories shall con-
sider each proposed amendment at its first ordi-
nary meeting following its distribution by the 
executive organ, or at an earlier extraordinary 
meeting convened in accordance with the provi-
sions of Article VIII of the Agreement, provided 
that the proposed amendment has been distribu-
ted by the executive organ at least ninety days 
before the opening date of the meeting. The 
Meeting of Signatories shall consider any views 
and recommendations which it receives from the 
Assembly of Parties or the Board of Governors 
with respect to a proposed amendment. 
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(c) The Meeting of Signatories shall take 
decisions on each proposed amendment in accord-
ance with the provisions relating to quorum and 
voting contained in Article VIII of the Agree-
ment. It may modify any proposed amendment, 
distributed in accordance with paragraph (b) of 
this Article, and may also take decisions on any 
amendment not so distributed but directly con-
sequential to a proposed or modified amendment. 
(d) An amendment which has been 
approved by the Meeting of Signatories shall 
enter into force in accordance with paragraph 
(e) of this Article after the Depositary has 
received notice of approval of the amendment 
from either : 
(i) two-thirds of the Signatories which 
were Signatories as of the date upon 
which the amendment was approved 
by the Meeting of Signatories, pro-
vided that such two-thirds include 
Signatories which then held at least 
two-thirds of the total investment 
shares; or 
(ii) a number of Signatories equal to or 
exceeding eighty-five per cent of 
the total number of Signatories 
which were Signatories as of the 
date upon which the amendment 
was approved by the Meeting of 
Signatories, regardless of the 
amount of investment shares which 
such Signatories then held. 
Notification of the approval of an amendment 
by a Signatory shall be transmitted to the Depo-
sitary by the Party concerned, and such a noti-
fication shall signify the acceptance by the Party 
of such amendment. 
(e) The Depositary shall notify all the Signa-
tories as soon as it has received the approvals of 
the amendment required by paragraph (d) of this 
Article for the entry into force of an amendment. 
Ninety days after the date of issue of this noti-
fication, the amendment shall enter into force 
for all Signatories, including those that have not 
yet approved it and have not withdrawn from 
INTELSAT. 
(f) Notwithstanding the provisions of para-
graphs (d) and (e) of this Article, an amendment 
shall not enter into force later than eighteen 
months after the date it has been approved by 
the Meeting of Signatories. 
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engagements contractuels expressement autorises 
et aux responsabilites decoulant d'actes ou 
d'omissions prealables, soit a la reception de la 
notification de la decision de retrait, soit a la 
date a laquelle le retrait prend effet, conforme-
ment a I' article XVI de !'accord. 
(e) A moins que le Conseil des gouverneurs 
n'en decide autrement, en vertu du paragraphe 
(d) du present article, aucune disposition du 
present article n'a pour effet : 
(i) ni de liberer un signataire, vise au 
paragraphe (a) du present article, 
de sa part de toute obligation non 
contractuelle d'INTELSAT prea-
lable, soit a la notification de la 
decision de retrait, soit a la date 
a laquelle le retrait prend effet et 
qui resulte d'actes ou d'omissions 
decoulant de !'execution de !'accord 
et du present accord d'exploita-
tion; 
(ii) ni de le priver de tout droit qu'il a 
acquis en tant que signataire, que 
nonobstant son retrait il conserve 
apres la date a laquelle ce retrait 
prend effet et pour lequel il n'a 
pas re<;u de compensation en vertu 
des dispositions du present article. 
ARTICLE 22 
(Amendements) 
(a) Tout signataire, l'Assemblee des parties 
ou le Conseil des gouverneurs peut proposer des 
amendements a l'Accord d'exploitation. Les pro-
positions d'amendements sont transmises a l'or-
gane executif qui les distribue dans les meilleurs 
delais a toutes les parties et a tous les signataires. 
(b) La Reunion des signataires examine 
toute proposition d'amendement lors de la session 
ordinaire qui suit la distribution de la propo-
sition par l'organe executif ou lors d'une session 
extraordinaire convoquee anterieurement confor-
mement aux dispositions de !'article VIII de 
!'accord, sous reserve que la proposition d'amen-
dement soit distribuee par l'organe executif 
quatre-vingt-dix jours au moins avant la date 
d'ouverture de la session. La Reunion des signa-
taires examine toutes vues et recommandations 
concernant une proposition d'amendement qui 
lui sont transmises par l'Assemblee des parties 
ou le Conseil des gouverneurs. 
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(c) La Reunion des signataires prend une 
decision sur toute proposition d'amendement 
selon les regles de quorum et de vote prevues a 
l'article VIII de !'accord. Elle peut modifier 
toute proposition d'amendement distribuee con-
formement au paragraphe (b) du present article 
et prendre une decision sur toute proposition 
d'amendement qui n'a pas ete distribuee en 
conformite avec ledit paragraphe mais qui se 
rapporte directement a une proposition d'amen-
dement ainsi distribuee. 
(d) Un amendement approuve par la Re-
union des signataires entre en vigueur conforme-
ment aux dispositions du paragraphe (e) du 
present article apres reception par le depositaire 
de la notification d'approbation de l'amende-
ment: 
(i) soit par les deux tiers des signa-
taires qui etaient signataires a la 
date a laquelle l'amendement a ete 
approuve par la Reunion des signa-
taires, a condition que lesdits deux 
tiers comprennent des signataires 
qui detenaient alors au moins les 
deux tiers du total des parts d'in-
vestissement; 
(ii) soit par un nombre de signataires 
egal ou superieur a 85 % du total 
des signataires qui etaient signa-
taires a la date a laquelle l'amen-
dement a ete approuve par la 
Reunion des signataires, quel que 
soit le montant des parts d'investis-
sement qui etaient alors detenues 
par lesdits signataires. 
La notification d'approbation d'un amendement 
par un signataire est transmise au depositaire 
par la partie interessee. Ladite transmission vaut 
acceptation de l'amendement par la partie. 
(e) Le depositaire notifie a tous les signa-
taires, des leur reception, les approbations re-
quises en vertu du paragraphe (d) du present 
article pour !'entree en vigueur d'un amende-
ment. Quatre-vingt-dix jours apres la date de 
notification, ledit amendement entre en vigueur 
a l'egard de tous les signataires y compris ceux 
qui ne l'ont pas accepte, approuve ou ratifie, et 
qui ne se sont pas retires d'INTELSAT. 
(f) Nonobstant les dispositions des para-
graphes (d) et (e) du present article, aucun 
amendement n'entre en vigueur plus de dix-huit 
mois apres la date de son approbation par la 
Reunion des signataires. 
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ARTICLE 23 
(Entry into force) 
(a) This Operating Agreement shall enter 
into force for a Signatory on the date on which 
the Agreement enters into force, in accordance 
with paragraphs (a) and (d) or paragraphs (b) 
and (d) of Article XX of the Agreement, for the 
Party concerned. 
(b) This Operating Agreement shall be 
applied provisionally for a Signatory on the date 
on which the Agreement is applied provisionally, 
in accordance with paragraphs (c) and (d) of 
Article XX of the Agreement, for the Party 
concerned. 
(c) This Operating Agreement shall conti-




(a) The Government of the United States 
of America shall be the Depositary for this Oper-
ating Agreement, the texts of which in English, 
French and Spanish are equally authentic. This 
Operating Agreement shall be deposited in the 
archives of the Depositary, with which shall also 
be deposited notifications of approval of amend-
ments, of substitution of a Signatory pursuant 
to paragraph (f) of Article XVI of the Agree-
ment, and of withdrawals from INTELSAT. 
(b) The Depositary shall transmit certified 
copies of the texts of this Operating Agreement 
to all Governments and all designated telecom-
munications entities which have signed it, and 
to the International Telecommunication Union, 
and shall notify those Governments, designated 
telecommunications entities, and the Interna-
tional Telecommunication Union, of signatures 
to this Operating Agreement, of commencement 
of the sixty-day period referred to in paragraph 
(a) of Article XX of the Agreement, of the entry 
into force of this Operating Agreement, of noti-
fications of approval of amendments and of the 
entry into force of amendments to this Operating 
Agreement. Notice of the commencement of the 
sixty-day period shall be issued on the first day 
of that period. 
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(c) Upon entry into force of this Operating 
Agreement, the Depositary shall register it with 
the Secretariat of the United Nations in accord-
ance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 
In witness whereof, the undersigned duly 
authorised thereto have signed this Operating 
Agreement. 
Done at Washington, on the ... day of ... , one 





(1) Obligations of Signatories 
Each Signatory to this Operating Agreement 
which was, or whose designating Party was, a 
Party to the Interim Agreement shall pay, or 
shall be entitled to receive, the net amount of any 
sums due pursuant to the Special Agreement as 
of the date of entry into force of the Agreement, 
from or to such Party, in its capacity as a Signa-
tory to the Special Agreement, or from or to its 
designated Signatory to the Special Agreement. 
(2) Establishment of the Board of Governors 
(a) On the date of commencement of the 
sixty-day period referred to in paragraph (a) of 
Article XX of the Agreement, and thereafter at 
weekly intervals, the Communications Satellite 
Corporation shall notify all Signatories to the 
Special Agreement and States or telecommunica-
tions entities designated by States for whom this 
Operating Agreement will come into force, or 
will be applied provisionally, on the date of entry 
into force of the Agreement, of the estimated 
initial investment share of each such State or 
telecommunications entity pursuant to the provi-
sions of this Operating Agreement. 
(b) During the said sixty-day period, the 
Communications Satellite Corporation shall make 
the necessary administrative preparations for the 
convening of the first meeting of the Board of 
Governors. 
(c) Within three days after the date of entry 
into force of the Agreement, the Communications 
Satellite Corporation, acting pursuant to para-
graph 2 of Annex D to the Agreement, shall: 
ANNEXE II 
ARTICLE 23 
(Entree en vigueur) 
(a) L'Accord d'exploitation entre en vi-
gueur a l'egard d'un signataire a la date a la-
queUe !'accord, conformement aux paragraphes 
(a) et (d), ou (b) et (d) de !'article XX de 
!'accord, entre en vigueur a l'egard de la partie 
interessee. 
(b) L'Accord d'exploitation est applique a 
titre provisoire a l'egard d'un signataire a la 
date a laquelle !'accord, conformement aux para-
graphes (c) et (d) de !'article XX de !'accord, 
est applique a titre provisoire a l'egard de la 
partie qui est signataire ou qui a designe ledit 
signataire. 
(c) L'Accord d'exploitation reste en vi-
gueur aussi longtemps que !'accord. 
ARTICLE 24 
(Depositaire) 
(a) Le gouvernement des Etats-Unis d'Ame-
rique est le depositaire du present accord 
d'exploitation dont les textes anglais, espagnol, 
fran~ais font egalement foi. Le present accord 
d'exploitation est depose dans les archives du 
depositaire, aupres duquel sont egalement de-
posees les notifications d'approbation des amen-
dements, de substitution d'un signataire confor-
mement aux dispositions du paragraphe (f) de 
!'article XVI de !'accord et de retrait d'INTEL-
SAT. 
(b) Le depositaire transmet des copies cer-
tifiees conformes des textes du present accord 
d'exploitation a tousles gouvernements et a tous 
les organismes de telecommunications designes 
qui l'ont signe, ainsi qu'a !'Union Internationale 
des Telecommunications, et notifie a tous ces 
gouvernements, aux organismes de telecommuni-
cations designes ainsi qu'a l'Union Internationale 
des Telecommunications les signatures du pre-
sent accord d'exploitation, le debut de la periode 
de soixante jours visee au paragraphe (a) de 
!'article XX de l'accord, !'entree en vigueur du 
present accord d'exploitation, les notifications 
d'approbation des amendements et !'entree en 
vigueur des amendements au present accord 
d'exploitation. La notification du debut de la 
periode de soixante jours est faite le premier 
jour de cette periode. 
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(c) Lors de l'entree en vigueur du present 
accord d'exploitation, le depositaire fait enre-
gistrer celui-ci aupres du secretariat des Nations 
Unies conformement a !'article 102 de la Charte 
des Nations Unies. 
En foi de quoi, les soussignes dument auto-
rises a cette fin ont signe le present accord 
d'exploitation. 
Fait a Washington, le . . . . . . jour du mois 




(1) Obligations des signataires 
Chaque signataire de !'Accord d'exploita-
tion qui etait, ou dont la partie qui l'a designe 
etait partie a l'Accord provisoire, voit porter a 
son debit ou a son credit le montant net de toutes 
sommes qui, en application de !'Accord special, 
etaient dues a la date d'entree en vigueur de 
1 'accord, par ladite partie en sa qualite de signa-
taire de !'Accord special, ou par le signataire 
de !'Accord special designe par elle. 
(2) Constitution du Conseil des gouverneurs 
(a) A compter du debut de la periode de 
soixante jours mentionnee au paragraphe (a) de 
!'article XX de !'accord, et par la suite a inter-
valles d'une semaine, la « Communications 
Satellite Corporation » doit notifier a tous les 
signataires de l'Accord special et aux Etats ou 
organismes de telecommunications designes par 
les Etats et a l'egard desquels l'Accord d'exploi-
tation entre en vigueur ou s'applique a titre 
provisoire, a la date d'entree en vigueur de 
!'accord, la part initiale estimee d'investissement 
de chacun des Etats ou organismes de telecom-
munications concernes en vertu des dispositions 
de l'Accord d'exploitation. 
(b) Au cours de ladite periode de soixante 
jours, la « Commumcations Satellite Corpora-
tion » effectue les preparatifs administratifs ne-
cessaires a la convocation de la premiere reunion 
du Conseil des gouverneurs. 
(c) Dans les trois jours qui sui vent la date 
d'entree en vigueur de l'accord, la « Communica-
tions Satellite Corporation », agissant conforme-
ment aux dispositions du paragraphe 2 de !'an-
nexe D de !'accord : 
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(i) inform all Signatories for whom this 
Operating Agreement has come into 
force or has been applied provi-
sionally of their initial investment 
shares determined pursuant to 
Article 6 of this Operating Agree-
ment; and 
(ii) inform all such Signatories of the 
arrangements made for the first 
meeting of the Board of Governors, 
which shall be convened not more 
than thirty days after the date of 
entry into force of the Agreement. 
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(3) Settlement of disputes 
Any legal dispute which may arise between 
INTELSAT and the Communications Satellite 
Corporation in connection with the rendering of 
services by the Corporation to INTELSAT, 
between the date of entry into force of this Oper-
ating Agreement and the effective date of the 
contract arranged pursuant to sub-paragraph (a) 
(ii) of Article XII of the Agreement, if not other-
wise settled within a reasonable time, shall be 
submitted to arbitration in accordance with the 
provisions of Annex C to the Agreement. 
ANNEXE II 
(i) informe tous les signataires, a 
l'egard desquels !'Accord d'exploi-
tation est entre en vigueur ou est 
applique a titre provisoire, du mon-
tant de leur part initiale d'inves-
tissement fixee conformement aux 
dispositions de l'article 6 de l'Ac-
cord d'exploitation ; 
(ii) informe tousles signataires des dis-
positions prises en vue de la pre-
miere reunion du Conseil des 
gouverneurs qui sera convoquee au 
plus tard trente jours apres !'entree 
en vigueur de l'accord. 
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(3) Reglement des differends 
Tout differend d'ordre juridique qui se pro-
duit entre INTELSAT et la « Communications 
Satellite Corporation » au sujet des prestations 
de services fournies par la « Communications 
Satellite Corporation» a INTELSAT, et qui 
survient entre la date d'entree en vigueur de 
!'Accord d'exploitation et la date a laquelle 
prend effet le contrat prepare en vertu des 
dispositions de l'alinea (ii) du paragraphe (a) 
de l'article XII de !'accord, est soumis A l'arbi-
trage conformement aux dispositions de !'an-
nexe c de !'accord s'il n'a pas ete resolu autre-
ment dans un delai raisonnable. 
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APPENDIX Ill 
Comparison of the interim and definitive arrangements 
Interim arrangements Definitive arrangements 
I. Description of the Agreements 
A. Number and type 
The interim arrangements consist of two 
separate but interrelated agreements : 
- an intergovernmental agreement between 
and among governments which sets forth the 
authority, purpose and structure of INTEL-
SAT. This agreement is titled "Agreement 
Establishing Interim Arrangements for a 
Global Commercial Satellite System" and 
referred to as the Interim Agreement. 1 
- a Special Agreement between and among 
the governments party to the intergovern-
mental agreement or their designated tele-
communications entities, public or private, 
which sets forth the mutual rights and obliga-
tions of the participants in INTELSAT (the 
parties to the Special Agreement are termed 
the "Signatories"). 1 An annex contains the list 
of the original Signatories to the Special 
Agreement and their initial investment 
quotas. 2 
A third agreement, the Supplementary Agree-
ment on Arbitration, contains the procedures 
for arbitration of disputes among the Signa-
tories. 
The definitive arrangements consist of two 
separate but interrelated agreements : 
- an intergovernmental agreement between 
and among governments which sets forth the 
authority, purpose and structure of INTEL-
SAT, titled "Agreement Relating to the Inter-
national Telecommunications Satellite Organi-
sation INTELSAT". This Agreement contains 
four annexes: A and B relating to manage-
ment arrangements, C containing the provi-
sions for settlement of legal disputes, and D 
relating to the transition from interim to 
definitive arrangements. 1 
- an Operating Agreement between and 
among the governments party to the inter-
governmental agreement or their designated 
telecommunications entities, public or private, 
which sets forth the mutual rights and obliga-
tions of the participants in INTELSAT (the 
parties to the "Operating Agreement Relating 
to the International Telecommunications Satel-
lite Organisation INTELSAT" are termed the 
"Signatories"). The Operating Agreement 
contains one annex relating to the transition 
from interim to definitive arrangements. 2 
B. Membership requirements 
Open to all States members of the Interna- Open to all States members of the Interna-
tional Telecommunication Union (ITU). tional Telecommunication Union (ITU). 
(Article XII (a)) (Article XIX (a)) 
II. Legal status 
A joint venture without separate juridical 
personality. The space segment 3 is owned in 
An organisation with separate juridical per-
sonality. The space segment 3 and other pro-
1. Articles in this Agreement are designated by roman {i.e. IX, X) numerals. 
2. Articles in this Agreement are designated by arabic {i.e. 4, 5) numerals. 
3. See IV, infra for definition of space segment. 
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ANNEXEIII 
Comparaison entre les accords provisoires et les accords definitifs 
Accords provisoires Accords definitifs 
I. Description des accords 
A. N ombre et type 
Les accords proviSOires comprennent deux 
accords distincts mais etroitement lies : 
- un accord intergouvernemental qui definit 
le mandat, l'objet et la structure d'INTEL-
SAT. Cet accord est intitule: «Accord eta-
blissant un regime provisoire applicable a un 
systeme commercial mondial de telecommuni-
cations par satellites » et designe sous le nom 
d'« Accord provisoire » 1 • 
- un accord special entre les gouvernements 
parties a !'accord intergouvernemental ou les 
organismes de telecommunications publics ou 
prives designes par eux, qui definit les droits 
et les obligations des participants a INTEL-
SAT (les parties a !'accord special etant de-
signees par le terme « signataire ») 1 • Une an-
nexe contient la liste des signataires originaux 
de !'accord special et leur quote-part initiale 2 • 
Un troisieme accord, !'Accord additionnel sur 
l'arbitrage, definit les procedures d'arbitrage 
des differends entre signataires. 
Les accords definitifs comprennent deux ac-
cords distincts mais etroitement lies : 
- un accord intergouvernemental qui definit 
le mandat, l'objet et la structure d'INTEL-
SAT, intitule «Accord relatif a !'organisation 
internationale de telecommunications par sa-
tellites 'INTELSAT' ». Cet accord comprend 
quatre annexes, A et B concernant la gestion, 
c les dispositions relatives au reglement des 
differends d'ordre juridique et D les dispo-
sitions transitoires 1 • 
- un accord d'exploitation entre les gouver-
nements parties a !'accord intergouvernemen-
tal ou les organismes de telecommunications 
publics ou prives designes par eux, qui defi-
nit les droits et les obligations des participants 
a INTELSAT (les parties a l'« Accord d'ex-
ploitation relatif a !'organisation internatio-
nale de telecommunications par satellites 
'INTELSAT' » etant designees par le terme 
« signataire »). L'accord d'exploitation con-
tient une annexe relative aux dispositions 
transitoires '2• 
B. Conditions d'adhision 
Ouvert a tous les Etats membres de 
l'Union Internationale des Telecommunica-
tions (U.I.T.). (Article XII (a)) 
Ouvert a tous les Etats membres de 
l'Union Internationale des Telecommunica-
tions (U.I.T.). (Article XIX (a)) 
II. Statut juridique 
Entreprise commune sans personnalite juri-
dique propre. Le secteur spatial 3 est la pro-
Organisation ayant une personnalite juri-
dique propre. INTELSAT est proprietaire 
1. Les articles de cet accord sont designes par des chiffres roma.ins. 
2. Les articles de cet accord sont designes par des chiffres arabes. 




undivided shares by the Signatories in propor-
tion to their contributions to capital costs. 
(Article III) 
(See V.E., infra) 
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Definitive arrangements 
perty acquired is owned by INTELSAT. 
(Articles IV and V (a) and 3 (b)) 
(See V.E., infra) 
III. Organisation structure 
A. Number; of organs 
Interim Communications Satellite Committee 
is the governing body of INTELSAT. 
(Article IV (a)) 
The Manager is the Communications Satellite 
Corporation (COMSAT), designated in the 
Interim Agreement. 
(Article VIII) 
There are four organs : 
- Assembly of Parties 
- Meeting of Signatories 
- Board of Governors 
- Executive organ responsible to the Board 
of Governors. 
B. Interrelationship of organs 
COMSAT acts as manager in accordance with 
the general policies and specific determina-
tions of the Interim Committee. 
(Article VIII) 
Except as specifically provided, no organ is 
to make determinations or otherwise act in a 
way to alter, nullify, delay or otherwise inter-
fere with the responsibilities of any other 
organ. Subject to this limitation, each organ 
is to take note of and give due and proper 
consideration to resolutions, recommendations 
and views of other organs when these act in 
the proper exercise of their responsibilities. 
(Article VI (b) and (c)) 
The Board of Governors is to report to the 
Assembly and Meeting on the actions and 
decisions taken with respect to resolutions, 
recommendations and views of these organs. 
(Article X (b)) 
C. Goveming body 
1. Composition 
The Interim Committee is composed of repre- The Board of Governors is composed of Gov-
sentatives of those Signatories with investment ernors representing those Signatories holding 
quotas of 1.5 % or above, individually or in the minimum investment share, individually 
groups. or in groups, plus up to 5 Governors from 




priete indivise des signataires proportionnel-
lement a leur contribution respective aux 




de son secteur spatial 1 et de tout autre bien 
acquis par elle. (Articles IV et V (a) et 
3 (b)). (Voir V.E. ci-dessous) 
III. Structure de l' organisation 
A. N ombre des organes 
Le Comite interimaire des telecommunications 
par satellites est l'organe directeur de l'IN-
TELSAT. (Article IV (a)) 
La Communications Satellite Corporation 
(COMSAT) est l'organe charge de la gestion 
designe dans !'accord provisoire. (Article 
VIII) 
Les organes sont au nombre de quatre : 
- l'Assemblee des parties ; 
- la Reunion des signataires ; 
- le Conseil des gouverneurs ; 
- un organe executif responsable devant le 
Conseil des gouverneurs. 
B. Rapports entre les organes 
La COMSAT est chargee de la gestion confor-
mement aux directives generales et aux ins-
tructions particulieres du Comite interimaire. 
(Article VIII) 
Sauf dans les cas expressement prevus, aucun 
organe ne prend de decision ou n'entreprend 
d'action propre a modifier, annuler, differer 
ou entraver de toute autre maniere l'exercice 
des responsabilites d'un autre organe. Sous 
reserve de ces dispositions, chaque organe 
prend acte et tient dument compte de toute 
resolution ou recommandation adoptee ou de 
tout point de vue exprime par un autre or-
gane lorsqu 'il assume les responsabilites qui 
lui sont attribuees. (Article VI (b) et (c)) 
Le Conseil des gouverneurs informe l'Assem-
blee des parties et la Reunion des signataires 
sur les mesures ou decisions prises au sujet 
des resolutions, recommandations et vues qui 
lui sont transmises par ces organes. (Article X 
(b)) 
C. Organe directeur 
1. Composition 
Le Comite interimaire est compose des repre-
sentants des signataires dont la quote-part 
n'est pas inferieure a 1,5 %, individuellement 
ou en groupes. (Article IV (b)) 
1. Voir IV oi-dessous pour la definition du seoteur spatial. 
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Le Conseil des gouverneurs est compose des 
gouverneurs representant les signataires dont 
la part d'investissement n'est pas inferieure a 
la part minimale, individuellement ou en 





5 Signatories from the same region) ; the 
minimum investment share required is ad-
justed periodically (by the Meeting of Signa-
tories) to maintain total Board membership 
at between 20 and 25. 
(Article IX (a) and (b)) 
2. Voting 
A representative's vote equals the investment 
quota or quotas of the Signatory or Signatories 
he represents. 
(Article V (a)) 
Decisions on an enumerated list of matters 
of particular substantive importance must 
have the concurrence of representatives whose 
total votes exceed the vote of the representa-
tive with the largest vote (COMSAT) by not 
less than 12.5. Decisions on other substantive 
matters shall be taken by a majority of the 
votes cast. (Article V (c)). There is no provi-
sion which explicitly deals with procedural 
matters ; however, the Interim Committee has 
adopted rules of procedure dealing with these 
matters. 
A Governor's vote equals the percentage of 
satellite use for international and certain 
types of domestic traffic 1 of the Signatory or 
Signatories he represents. No Governor may 
vote more than 40 % of the total votes repre-
sented on the Board. Any excess vote is to be 
distributed equally to the other Governors. 
(Article IX (f) and (g) (iv)) 
Decisions on substantive issues require either 
the affirmative vote of any four Governors 
with 2/3 of the voting power or all Governors 
less 3, regardless of their combined voting 
power. Decisions on procedural issues require 
the affirmative vote of a simple majority of 
the Governors, one vote each. 
(Article IX (j)) 
3. Functions 
Responsibility for the design, development, 
construction, establishment, maintenance and 
operation of the space segment. 
(Article IV (a)) 
Responsibility for the design, development, 
construction, establishment, operation and 
maintenance of the INTELSAT space segment 
and for carrying out other activities under-
taken by INTELSAT pursuant to determina-
tions of the Assembly of Parties relating 
primarily to specialised services. 
(Articles X (a) and VII (c) (iv)) 
4. Frequency of meetings 
No prescribed frequency. At least four times a year. (Article IX (n)) 






en provenance des regions definies par 
l'U.I.T. (representant des groupes compre-
nant au moins cinq signataires de la meme 
region) ; la part d'investissement minimale 
requise est fixee periodiquement (par la Reu-
nion des signataires) de maniere a maintenir 
entre 20 et 25 le nombre des gouverneurs. 
(Article IX (a) et (b)) 
2. Vote 
Chaque representant dispose d'un nombre de 
voix egal au chiffre de la quote-part ou a la 
somme des quotes-parts du signataire ou 
groupe de signataires qu'il represente. (Ar-
ticle V (a)) 
Les decisions relatives a certaines questions 
de fond d'une importance particuliere (voir 
liste) doivent recevoir !'approbation de repre-
sentants dont le nombre total de voix est 
superieur d'au moins 12,5 voix a celui dont 
dispose le representant qui a le nombre de 
voix le plus eleve (la COMSAT). Les deci-
sions relatives aux autres questions de fond 
sont prises a la majorite des voix exprimees. 
(Article V (c)). Aucune disposition ne traite 
explicitement des questions de procedure ; 
toutefois, le Comite interimaire a adopte un 
reglement a cet effet. 
Chaque gouverneur a une voix correspondant 
a la portion de la part d'investissement du 
signataire ou des signataires qu'il represente, 
calculee en fonction de !'utilisation du sec-
teur spatial pour des services de telecommuni-
cations internationales ou certains services de 
telecommunications nationales 1 • Aucun gou-
verneur ne peut utiliser plus de 40 % du total 
des voix des signataires representes au 
Conseil. L'excedent est reparti de fac;on egale 
entre les autres membres du Conseil. (Article 
IX (f) et (g) (iv)) 
Les decisions sur les questions de fond exigent 
le vote affirmatif soit d'au moins quatre gou-
verneurs disposant des 2/3 du nombre total 
des voix, soit du nombre total de gouverneurs 
moins trois, quel que soit le total des voix dont 
ils disposent. Les decisions sur les questions 
de procedure exigent un vote affirmatif emis 
a la majorite simple des gouverneurs, chacun 
disposant d'une voix. (Article IX (j)) 
3. Fonctions 
Charge de la conception, de la mise au point, 
de la construction, de la mise en place, de 
l'entretien et de !'exploitation du secteur 
spatial. (Article IV (a)) 
Charge de la conception, de la mise au point, 
de la construction, de la mise en place, de 
!'exploitation et de l'entretien du secteur 
spatial d'INTELSAT et de mener toutes au-
tres activites entreprises par INTELSAT 
conformement aux decisions adoptees par 
l'Assemblee des parties en ce qui concerne 
essentiellement les services specialises. (Arti-
cles X (a) et VII (c) (iv)) 
4. Frequence des reunions 
Aucune disposition particuliere. Au moins quatre fois par an. (Article IX (n)) 
1. Voir IV oi.dessous pour la description de ce type de telecommunications nationales. 
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D. Management 
COMSAT is designated in the Interim Agree-
ment as manager in the design, development, 
construction, establishment, operation and 
maintenance of the space segment and acts in 
accordance with the general policies and spe-
cific determinations of the Interim Committee. 
(Article VIII) 
Certain management functions are expressly 
set forth in the Special Agreement, including 
the preparation and submission of budgets, 
research and development, and operation and 
maintenance of the space segment. 
(Article 12) 
An executive organ is established. Until 31st 
December 1976 it is to be headed by a 
Secretary-General who will be responsible to 
Board of Governors for management services 
of an administrative and financial nature. He 
is to be appointed by Board of Governors. 
COMSAT, pursuant to a contract with INTEL-
SAT, is responsible to provide management 
services of a technical and operational nature 
(contract expires six years after entry into 
force of definitive arrangements). During the 
period of tenure by the Secretary-General, 
COMSAT will report directly to the Board 
of Governors. 
(Article XII (a), (b), (e) and Annexes A and 
B) 
By 31st December 1976 a Director-General 
responsible for all management services is to 
be appointed by Board of Governors and 
confirmed by Assembly of Parties (dismissal 
by Board alone) to head the executive organ. 
The COMSAT contract continues until expira-
tion (sixth year after entry into force of 
definitive arrangements) though under the 
Director General's supervision. 
(Articles XI (b) and XII (i)) 
The Director-General is to continue to contract 
out, after the end of the COMSAT contract, 
to one or more entities, for technical and 
operational management services to the extent 
possible with regard to cost, effectiveness and 
efficiency. 
(Article XI (c) (ii)) 
The permanent organisation of the executive 
organ is to be determined by the Assembly 
based upon a study conducted by the Board 
and implemented by the Director-General. 
(Article XII (a), (f), (g), (h) and (j) ). 
E. Assembly of Parties 
No comparable organ. 
1. Composition 
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The Assembly of Parties is composed of all 
governments party to the Agreement. 
(Article VII (a)) 
A:l!tNEXE 1tf DOCUMENT 562 
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Accords provisoires Accords definitifs 
D. Gestion 
La COMSAT est designee dans !'accord pro-
visoire comme chargee de la gestion en ce 
qui concerne la conception, la mise au point, 
la construction, la mise en place, !'exploita-
tion et l'entretien du secteur spatial et agit 
conformement aux directives generales et aux 
instructions particulieres du Comite interi-
maire (Article VIII). Certaines fonctions de 
gestion sont definies expressement dans !'Ac-
cord special, notamment la preparation et la 
soumission des budgets, la recherche et la 
mise au point, et !'exploitation et l'entretien 
du secteur spatial. (Article 12) 
Un organe executif est cree. Jusqu'au 31 de-
cembre 1976, il sera place sous la direction 
d'un secretaire general qui sera responsable 
devant le Consei1 des gouverneurs pour les 
services de gestion en matiere administrative 
et financiere. Il est nomme par le Conseil des 
gouverneurs. La COMSAT, conformement au 
contrat conclu avec INTELSAT, est chargee 
des services de gestion technique et d'exploi-
tation (le contrat expirant a la fin de la 
sixieme annee qui suit la date d'entree en 
vigueur des accords definitifs). Pendant la 
duree du mandat du secretaire general, la 
COMSAT en refere directement au Conseil 
des gouverneurs. (Article XII (a), (b), (e) et 
Annexes A et B) 
Le 31 decembre 1976, un directeur general 
responsable de tous les services de gestion 
sera nomme par le Conseil des gouverneurs 
et confirme dans ses fonctions de direction 
de l'organe executif par l'Assemblee des par-
ties (releve de ses fonctions par le Conseil 
seulement). Le contrat de la COMSAT est 
execute jusqu'a expiration (sixieme annee 
apres l'entree en vigueur des accords defini-
tifs) mais sous le controle du directeur general 
(Articles XI (b) et XII (i). Le directeur 
general continue de confier par contrat, a un 
ou plusieurs organismes, apres !'expiration du 
contrat de la COMSAT, des fonctions tech-
niques et d'exploitation, dans toute la mesure 
du possible en tenant compte des couts, du 
rendement et de l'efficacite (Article XI (c) 
(ii)). L'organisation permanente de l'organe 
executif est determinee sur la base de !'etude 
effectuee par le Conseil et mise en application 
par le directeur general (Article XII (a), (f), 
(g), (h) et (j) ) . 
E. L' Assemblie des parties 
Aucun organe comparable. 
1. Composition 
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L'Assemblee des parties est composee de tous 








Each member has one vote. 
(Article VII (j)) 
Decisions on substantive matters require the 
affirmative vote of 2/3 of those present and 
voting. (Article VII (j) ) 
Decisions on procedural matters require the 
affirmative vote of a simple majority of those 
present and voting. 
(Article VII (f)) 
3. Functions 
The Assembly of Parties shall give considera-
tion to those aspects of INTELSAT primarily 
of interest to governments in their sovereign 
capacities. It has the power to give considera-
tion to general policies and long-term objec-
tives of INTELSAT consistent with principles 
and purpose and score of activities of INTEL-
SAT, within the limitations described in Ill B 
above. The Assembly could, among other mat-
ters, formulate views or make recommenda-
tions to the other organs ; authorise use of the 
INTELSAT space segment or the provision 
by INTELSAT of separate satellites for spe-
cialised telecommunications services ; take 
decisions on proposed amendments to the 
Intergovernmental Agreement and propose 
amendments to the Operating Agreement; 
express its findings as to proposed separate 
satellite systems ; and consider complaints 
from the governments party to the Inter-
governmental Agreement. 
4. Frequency of meetings 
The first ordinary meeting is to be held within 
one year of entry into force of definitive 
arrangements. Thereafter, these are scheduled 
biennially unless otherwise decided by As-
sembly. Extraordinary meetings may also be 
called. 








Chaque membre dispose d'une voix. (Article 
VII (f)) 
Les decisions sur les questions de fond exigent 
un vote affirmatif emis par les 2/3 des repre-
sentants presents et votant. (Article VII {f)) 
Les decisions sur les questions de procedure 
exigent un vote affirmatif emis a la majorite 
simple des representants presents et votant. 
(Article VII {f)) 
3. Fonctions 
L'Assemblee des parties prend en considera-
tion les questions relatives a INTELSAT qui 
interessent particulierement les parties en 
tant qu'Etats souverains. Elle a le pouvoir de 
prendre en consideration la politique generale 
et les objectifs a long terme d'INTELSAT qui 
sont compatibles avec les principes, les buts 
et le domaine des activites d'INTELSAT, sous 
reserve des dispositions definies au Ill B ci-
dessus. L'Assemblee peut, entre autres, expri-
mer des vues ou adopter des recommandations 
a !'intention des autres organes ; autoriser 
!'utilisation du secteur spatial d'INTELSAT 
et la fourniture par INTELSAT de satellites 
distincts aux fins de services specialises de 
telecommunications ; statuer sur les proposi-
tions d'amendement a !'accord intergouverne-
mental et proposer des amendements a !'ac-
cord d'exploitation ; exprimer ses avis sur les 
systemes de satellites distincts envisages et 
examiner les reclamations qui lui sont sou-
mises par les parties a l'accord intergouverne-
mental. 
4. Frequence des reunions 
La premiere session ordinaire a lieu dans 
l'annee qui suit la date d'entree en vigueur 
des accords definitifs. Elles sont ensuite or-
ganisees tous les deux ans, a moins que l'As-
semblee n'en decide autrement. Des sessions 
extraordinaires peuvent aussi etre convoquees. 







The Meeting of Signatories is composed of all 
Signatories to the Operating Agreement. 
(Article VIII (a)) 
2. Voting 
Each member has one vote. 
(Article VIII (e)) 
Decisions on substantive matters require the 
affirmative vote of 2/3 of those present and 
voting. 
(Article VIII (e)) 
Decisions on procedural matters require the 
affirmative vote of a simple majority of those 
present and voting. 
(Article VIII (e)) 
3. Functions 
The functions are those of interest to the 
Signatories as investors and participants in 
INTELSAT. These include the consideration 
and expression of views to the Board of Gov-
ernors on the Board's annual report, INTEL-
SAT financial statements, and future pro-
grammes ; decisions on proposed amendments 
to the Operating Agreement ; consideration 
and decisions on the Board's recommendations 
to increase the capital ceiling; and the estab-
lishment of general rules, upon the Board's 
recommendation and for its guidance, con-
cerning approvals of earth stations to access 
the space segment, allocation of capacity in 
the space segment and establishment of satel-
lite utilisation charges. 
(Article VIII (b)) 
4. Jlrequency of meetings 
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The first ordinary meeting is to be convened 
within nine months of the entry into force 
of the definitive arrangements. It is to meet 
annually thereafter. Extraordinary meetings 






La Reunion des signataires est composee de 
tous les signataires de !'accord d'exploitation. 
(Article VIII (a)) 
2. Vote 
Chaque signataire dispose d'une voix. (Article 
VIII (e)) 
Les decisions sur les questions de fond exigent 
un vote affirmatif emis par les 2/3 des re-
presentants presents et votant. (Article 
VIII (e)) 
Les decisions sur les questions de procedure 
exigent un vote affirmatif emis a la majorite 
simple des representants presents et votant. 
(Article VIII (e)) 
3. Fonctions 
Fonctions qui interessent les signataires en 
tant qu'investisseurs et participants a INTEL-
SAT. Elle etudie le rapport annuel du Conseil, 
les etats financiers d'INTELSAT et les pro-
grammes futurs et exprime ses vues a ce sujet 
au Conseil des gouverneurs ; elle adopte des 
decisions sur les amendements proposes a !'ac-
cord d'exploitation ; elle procede a des etudes 
et adopte des decisions au sujet des recom-
mandations faites par le Conseil concernant 
!'elevation de la limite du capital ; elle etablit, 
sur recommandation du Conseil et aux fins 
d'orientation de celui-ci, les regles generales 
concernant !'approbation des stations terrien-
nes devant avoir acces au secteur spatial, !'at-
tribution de la capacite du secteur spatial et 
l'etablissement des taux de redevance d'utili-
sation. (Article VIII (b)) 
4. Frequence des reunions 
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La premiere session ordinaire est convoquee 
dans les neuf mois qui suivent !'entree en 
vigueur des accords definitifs. Les sessions 
ont lieu ensuite une fois par an. Des sessions 
extraordinaires peuvent etre convoquees. 
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IV. Scope of activities 
Described as the "design, development, con-
struction, establishment, maintenance and 
operation of the space segment of the global 
communications satellite system". 
(Article I (a)) 
The "space segment" comprises the communi-
cations satellites and the tracking, control, 
command and related facilities and equipment 
required to support the operation of the com-
munications satellites. 
(Articles I (b) (i) and I (g)) 
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The primary objective of INTELSAT is the 
provision of facilities for international public 
telecommunications services and certain types 
of domestic public telecommunications services 
(i.e. East-West Pakistan, Puerto Rico-United 
States, Alaska-United States mainland). 
(Article Ill (a) and (b)) 
Public telecommunications services include 
telephony, telegraphy, telex facsimile, data 
transmission, transmission of radio and TV 
programmes and leased circuits for any of 
these purposes but exclude mobile services of 
a type not provided under the interim arrange-
ments prior to 20th August 1971 relating to 
the safety or flight control of aircraft or to 
aviation or maritime radio navigation. 
(Article I (k)) 
The INTELSAT space segment may be used 
for other domestic public telecommunications 
services if the primary objective is not 
impeded. 
(Article Ill (c)) 
The INTELSAT space segment may be used 
for specialised telecommunications services if 
the primary objective is not impeded and such 
use is authorised .by the Assembly of Parties. 
(Articles Ill (d) and VII (c) (iv)) 
Specialised telecommunications services in-
clude radio navigation, direct broadcast 
satellites, space research, meteorological and 
earth resources services. 
(Article I (l)) 
INTELSAT may provide INTELSAT-owned 
facilities for specialised telecommunications 
services if all Signatories agree ; otherwise, it 
may provide separate satellites (i.e. non-
INTELSAT) financed by those requesting 
such facilities. Assembly authorisation is re-
quired in both cases. 
(Articles Ill (e), V (e) apq VII (c) (iv)) 
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IV. Domaine des activites 
Defini comme « la conception, la mise au 
point, la construction, la mise en place, l'en-
tretien et !'exploitation du secteur spatial du 
systeme mondial de telecommunications par 
satellites». (Article I (a)) 
Le « secteur spatial » comprend les satellites 
de telecommunications ainsi que l'equipement 
et les installations de reperage, de controle, de 
commande et autres, necessaires au fonction-
nement des satellites de telecommunications. 
(Articles I (b) (i) et I (g)) 
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INTELSAT a pour objectif premier la four-
niture du secteur spatial necessaire aux ser-
vices publics de telecommunications interna-
tionales et a certains services publics de tele-
communications nationales (par exemple Pa-
kistan oriental-occidental, Porto-Rico-U.S.A., 
Alaska-U.S.A. (Article Ill (a) et (b)) 
Les services publics de telecommunications 
comprennent le telephone, le telegraphe, le 
telex, la transmission de fac-similes, la trans-
mission de donnees, la transmission de pro-
grammes de radiodiffusion et de television, 
ainsi que les circuits loues pour l'une quel-
conque de ces utilisations, mais excluent les 
services mobiles d'une categorie qui n'a pas 
ete fournie avant le 20 aout 1971 en applica-
tion des accords provisoires ayant trait a la 
securite ou au controle en vol d'aeronefs, ou 
a la radionavigation aerienne ou maritime. 
(Article I (k)) 
Le secteur spatial d'INTELSAT peut etre 
utilise aux fins d'autres services publics de 
telecommunications nationales, dans la mesure 
oil cela ne porte pas prejudice a la realisation 
de l'objectif premier d'INTELSAT. (Article 
Ill (c)) 
Le secteur spatial d'INTELSAT peut etre 
utilise pour les besoins de services specialises 
de telecommunications, dans la mesure oil cela 
ne porte pas prejudice a la realisation de 
l'objectif premier d'INTELSAT et a condition 
d'y etre autorise par l'Assemblee des parties. 
(Articles Ill (d) et VII (c) (iv)) 
Les services specialises de telecommunications 
comprennent les services de radionavigation, 
de radiodiffusion par satellites, de recherche 
spatiale, de meteorologie et de teledetection 
des ressources terrestres. (Article I (Z)) 
INTELSAT peut fournir des installations lui 
appartenant pour les besoins de services spe-
cialises de telecommunications, avec !'approba-
tion unanime de tous les signataires ; si eette 
approbation n'est pas donnee, elle peut four-
nir des satellites distincts (c'est-a-dire distincts 
du secteur spatial d'INTELSAT) finances 





The "space segment" means the telecommuni-
cations satellites, and the tracking, telemetry, 
command, control monitoring and related 
facilities and equipment required to support 
the operating of these satellites. 
(Article I (h)) 
V. Financial arrangements 
A. Basic concept 
The basic principle underlying the investment 
quotas is that a Signatory's use of the system 
be related to its investment in the space seg-
ment. The initial quotas of the original Signa-
tories (those listed in the annex to the Special 
Agreement) were based upon estimated long-
distance telephone traffic considered suitable 
for carriage via satellite in the year 1968. 
Quotas are not adjusted to conform to the 
Signatory's actual use of the system. 
The basic principle is that a Signatory's invest-
ment share in INTELSAT should be related 
as closely as possible to its relative total use of 
the INTELSAT space segment. In order to 
implement this principle, investment shares 
will be adjusted at least annually. 
B. Capital contributions 
Each Signatory's percentage of contributions 
to capital is equal to its investment quota. 
(Article 3) 
A Signatory's percentage of capital contribu-
tions is equal to its investment share. 
(Articles V (c) and 4 (a)) 
C. Capital ceiling 
There is a ceiling of $200 million which may 
be increased by the Interim Committee to 
$300 million. To exceed the $300 million ceil-
ing a special meeting of the Signatories must 
be called. 
(Article VI) 
Although there is no provision in the Interim 
Agreement the Interim Committee has inter-
preted the ceiling in Article VI of the Interim 
Agreement as referring to net capital contribu-
tions. 
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There is an initial ceiling of $500 million 
which may be increased by the Meeting of 
Signatories. The Board of Governors may 
increase any current ceiling by up to 10% 
on its own authority. 
(Article 5) 
The ceiling is determined by the sum of the 
net capital contributions of the Signatories 
(including those made under the interim 





deux cas, l'autorisation de l'Assemblee est re-
quise. (Articles Ill (e), V (e) et VII (c) (iv)) 
Les termes « secteur spatial » designent les 
satellites de telecommunications ainsi que les 
installations de poursuite, de telemesure, de 
telecommande, de controle, de surveillance et 
les autres equipements associes, necessaires au 
fonctionnement de ces satellites. (Article 
I (h)) 
V. Dispositions financieres 
A. Principe de base 
Selon le principe de base determinant les 
quotes-parts d'investissement, !'utilisation du 
systeme par un signataire est fonction du 
capital engage par celui-ci dans le secteur 
spatial. Les quotes-parts initiales des premiers 
signataires (ceux dont la liste figure en an-
nexe a !'Accord special) etaient fondees sur 
une estimation du trafic telephonique a longue 
distance susceptible d'etre achemine par satel-
lites en 1968. Les quotes-parts ne sont pas 
ajustees de fa~on a repondre a !'utilisation 
reelle du systeme par le signataire. 
La part d'investissement d'un sign.ataire doit 
eorrespondre, de maniere aussi precise que 
possible, a son pourcentage d'utilisation totale 
du secteur spatial d'INTELSAT. En appli-
cation de ce principe, les parts d'investisse-
ment seront reajustees au moins une fois 
par an. 
B. Contributions financieres 
Le pourcentage des contributions de chaque 
signataire aux besoins en capital est egal a 
sa quote-part. (Article 3) 
Le pourcentage des contributions de chaque 
sign.ataire aux besoins en capital est fixe au 
prorata de sa part d'investissement. (Articles 
V (c) et 4 (a)) 
C. Limitation du capital 
La limite est fixee a 200 millions de dollars, 
mais le Comite interimaire peut la porter a 
300 millions. Au-dela de ce montant, il faut 
reunir une conference speciale des sign.ataires. 
(Article VI) 
Bien que !'Accord provisoire ne contienne 
aucune clause a cet egard, le Comite interi-
maire a interprete le plafond indique dans 
!'article VI de !'Accord provisoire comme se 
rapportant aux contributions nettes au capital. 
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La premiere limite est fixee a 500 millions de 
dollars ; elle peut etre relevee par la Reunion 
des signataires. Le Conseil des gouverneurs 
peut, de sa propre autorite, relever, jusqu'a 
concurrence de 10%, toute limite fixee. (Ar-
ticle 5) 
La limite est determinee par le total des 
contributions nettes des sign.ataires au capital 
(y compris celles qui ont ete versees au titre 




capital commitments of INTELSAT. 
(Article 5 (a)) 
D. Determination of Signatories' investment 
percentages 
The Interim Committee approves the invest-
ment quotas of all Signatories not listed in the 
annex to the Special Agreement. 
(Article XII (a) (ii) and (b)) 
The investment quotas of Signatories are 
reduced pro rata to accommodate new mem-
bers ; however, the combined original quotas 
of the Signatories other than those listed in 
the annex may not exceed 17 %, thus guaran-
teeing COMSA'l' an investment quota of 
50.6 %. 
Each Signatory has an investment share equal 
to its percentage of all utilisation of the 
INTELSAT space segment (Article 6 (a)), 
except: 
- that no Signatory may have an investment 
share of less than 0.05 % (Article 6 (h)) ; 
- Signatories may request a lesser invest-
ment share and receive one provided others 
agree to increase their shares (Article 6 (d)). 
Investment shares are adjusted annually and 
on the admission and withdrawal of Signa-
tories and by request of a Signatory following 
the commencement of utilisation of the space 
segment directly by the Signatory through its 
own earth station. 
(Article 6 (c)) 
E. Ownership interest 
The space segment is owned in undivided 
shares by the Signatories in proportion to 
their contributions to capital costs. 
(Article Ill) 
The financial interest in INTELSAT of each 
Signatory is equal to the valuation of its 
investment shares. (Articles V (a) and 3 (c)) 
F. Satellite utilisation charge 
A satellite utilisation charge covers admin-
istrative, operating, maintenance costs of the 
space segment and amortisation of the capital 
cost of the space segment and adequate com-
pensation for use of capital. 
(Article 9) 
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A satellite utilisation charge covers admin-
istrative, operating and maintenance costs of 
INTELSAT, provision of operating funds, 
a1n.ortisation of investment in INTELSAT and 
compensation for use of capital (Article 8). 
All users are to pay the same satellite utilisa-
tion charge. 





engagements contractuels en capital d'IN-
TELSAT. (Article 5 (a)) 
D. Determination des pourcentages 
d'investissement des signataires 
Le Comite interimaire determine la quote-part 
revenant a tous les signataires qui ne sont pas 
inscrits a !'annexe de !'Accord special. (Article 
XII (a) (ii) et (b)) 
Pour permettre !'adhesion de nouveaux signa-
taires les quotes-parts des autres signataires 
sont reduites en proportion ; toutefois, la 
somme des quotes-parts attribuees a l'origine 
a tous les signataires autres que ceux qui fi-
guraient a l'annexe, ne peut depasser 17 %, ce 
qui garantit a la COMSAT une quote-part 
de 50,6 %. 
Chaque signataire a une part d'investissement 
correspondant a son pourcentage de !'utilisa-
tion totale du secteur spatial d'INTELSAT 
(Article 6 (a)), etant entendu : 
- qu'aucun signataire ne peut avoir une 
part d'investissement inferieure a 0,05% du 
total des parts d'investissement (Article 6 
(h)) ; 
- que les signataires peuvent demander qu'il 
leur soit attribue une part d'investissement 
plus faible, dans la mesure ou d'autres signa-
taires acceptent un accroissement de leurs 
parts. (Article 6 (d)) 
Les parts d'investissement sont determinees 
chaque annee et lors de !'admission ou du re-
trait d'un signataire. Elles le sont aussi a la 
demande d'un signataire, lorsque celui-ci a 
commence d'utiliser directement le secteur 
spatial par l'intermediaire de sa propre sta-
tion terrienne. (Article 6 (c)) 
E. P·ropriete 
Le secteur spatial est la propriete indivise des 
signataires proportionnellement a leur contri-
bution respective aux besoins en capital. (Arti-
cle Ill) 
L'interet financier dans INTELSAT de cha-
que signataire est egal a !'evaluation de sa 
part d'investissement. (Articles V (a) et 3 (c)) 
F. Redevance d'utilisation des satellites 
La redevance d'utilisation du systeme de satel-
lites couvre les depenses d'exploitation, d'en-
tretien et de gestion du secteur spatial, ainsi 
que l'amortissement et la remuneration ade-
quate du capital engage dans le secteur spa-
tial. (Article 9) 
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La redevance d'utilisation d'un satellite cou-
vre les depenses d'exploitation, d'entretien et 
d'administration d'INTELSAT, la constitu-
tion du fonds de roulement, l'amortissement 
des investissements effectues dans INTEL-
SAT et la remuneration du capital (Article 
8). Tous les usagers versent la meme rede-
vance d'utilisation. (Article V (d)) 
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VI. Procurement provisions 
The Interim Committee and Manager are to 
secure the best equipment and services at best 
prices. 
When proposals are comparable in terms of 
quality, c.i.f., price, and timely performance, 
the Interim Committee and the Manager shall 
also seek to ensure that contracts are so 
distributed that equipment is designed, deve-
loped and procured in the member States in 
approximate proportion to their quotas, pro-
vided such is not contrary to the joint interests 
of the members. 
(Article X) 
Signatories furnish names of qualified organi-
sations and persons in their countries ; invita-
tions to tender are sent to such organisations 
and persons. (Article 10 (a)) 
Contract awards are to be based on best com-
bination of quality, price and most favourable 
delivery time ; if more than one bid offers 
this combination, the contract is to be awarded 
so as to stimulate interests of INTELSAT in 
worldwide competition. 
(Article XIII) 
There is a requirement of open international 
invitations to tender which may be dispensed 
with in certain cases, including emergency 
situations, administrative-type procurements 
and procurements from one or limited sources 
of supply. 
(Articles XIII (c) and 16 (c)) 
VII. Inventions and technical data 
The Interim Committee has flexibility in 
determining policy ; present policy is that 
INTELSAT takes title. 
(Article 10 (f) and (g)) 
End use restriction on inventions and data 
(could not be used in competing systems). 
(Articles 10 (f) and 12 (g)) 
A non-exclusive licence policy is prescribed 
with very limited authority in the Board of 
Governors to vary from the prescribed policy. 
(Article 17) 
No end use restriction on inventions or data. 
VIII. Obligations of members with respect to separate (non-INTELSAT) sytems 
No specific provisions. 
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The definitive arrangements provide for cer-
tain obligations according to the type of service 
to be provided for on the separate system 
(these apply to the establishment, acquisition 
or utilisation of any separate system, other 
than one solely for national security purposes). 
(Article XIV and XIV (g)) 
- Domestic public services (telephone, tele-
graph, telex, TV and radio relay, etc.): there 
is to be consultation with Board of Governors 
which is to make findings, in form of legally 
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VI. Passation des marches 
Le Comite interimaire et la Societe en tant 
que gerant doivent acquerir le materiel et 
obtenir les services les plus appropries aux 
meilleurs prix. 
Lorsque les reponses aux appels d'offre sont 
eomparables quant a la qualite, au prix c.a.£. 
et aux delais, le Comite interimaire et la 
Societe veillent egalement a ce que les con-
trats soient repartis de telle :fac;on que le 
materiel soit con~u, mis au point et acquis 
dans les pays parties a !'accord en proportion 
approximative de leurs quotes-parts, a condi-
tion que les interets communs des parties a 
!'accord ne soient pas desservis. (Article X) 
Les signataires indiquent, dans leurs propres 
pays, des organisations et des personnes qua-
li:fioos auxquelles sont adresses des appels 
d'offre. (Article 10 (a)) 
Les contrats doivent etre attribues aux sou-
missionnaires qui offrent la meilleure con-
jugaison de qualite, de prix et de delais de 
livraison optimaux ; s'il existe plus d'une 
o:ffre repondant auxdites conditions, le con-
trat est attribue de maniere a encourager, 
conformement aux interets d'INTELSAT, 
une concurrence a l'echelle mondiale. (Arti-
cle XIII) 
Il peut y avoir dispense de recourir a la pro-
cedure des appels d'offre internationaux pu-
blics dans certains cas, notamment lorsqu'il 
y a urgence, lorsque les besoins sont de nature 
administrative et lorsqu'il existe une seule 
source d'approvisionnement ou que le nombre 
des sources est limite. (Articles XIII (c) et 
16 (c)) 
VII. Inventions et renseignements techniques 
Le Comite interimaire a toute latitude pour 
choisir une politique ; actuellement, les droits 
sont acquis a INTELSAT. (Article 10 (f) 
et (g)) 
Une restriction est apportee a !'utilisation des 
inventions et des renseignements decoulant 
des travaux d'INTELSAT (ils ne peuvent etre 
utilises dans des systemes concurrents). (Arti-
cles 10 (f) et 12 (g)) 
Une politique de licence non exclusive est pres-
crite, le Conseil des gouverneurs ayant des 
possibilites tres limitees de deroger aux prin-
cipes stipules. (Article 17) 
Aucune restriction n'est apportee a !'utilisa-
tion des inventions ou des renseignements. 
VIII. Obligations des membres a l'egard des systemes distincts 
(ne faisant pas partie d'INTELSAT) 
Aueune disposition speeiale. 
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Les accords definitifs prevoient certaines 
obligations selon le type de service a fournir 
pour le systeme distinct (elles ne s'appliquent 
pas a la mise en place, a !'acquisition ou a 
!'utilisation, uniquement a des fins de securite 
nationale, de systemes distincts). (Articles 
XIV et XIV (g)) 
- Services publics de telecommunications 
nationales (telephone, telegraphe, telex, relais 
de television et de radiodiffusion, etc.) : le 





non-binding recommendations, on the technical 
and operational compatibility of the proposed 
system with the INTELSAT system. 
- International public services (telephone, 
telegraph, telex, TV and radio relay, etc.) : 
there is to be consultation with Assembly of 
Parties, through Board of Governors, to ensure 
technical and operational compatibility of the 
proposed system with the INTELSAT system 
and avoid significant economic harm to 
INTELSAT system. The Assembly is to 
express its findings in the form of legally non-
binding recommendations. 
- Specialised services (aeronautical, space 
research, meteorological satellites, etc.) : con-
sultation with Assembly of Parties, through 
Board of Governors, as to technical and opera-
tional compatibility of the proposed system 
with the INTELSAT system. The Assembly 
is to express its findings in the form of legally 
non-binding recommendations. 
IX. Amendment and duration 
A. Intergovernmental agreement 
There is no provision for amendment of the 
Interim Agreement. 
The Interim Agreement is to remain in effect 




Amendments require (1) the approval of the 
Assembly of Parties, and (2) approval by 
either two-thirds of the States party to the 
Agreement, provided that they or their desig-
nated Signatories have at least two-thirds of 
the investment shares, or 85 % of the States 
parties, regardless of their Signatories' invest-
ment shares. 
Ninety days after the notification to all Parties 
that an amendment has received the necessary 
approvals it shall enter into force, provided 





verneurs qui fait part, sous forme de recom-
mandations juridiquement non contraignan-
tes, de ses vues quant a la compatibilite tech-
nique desdites installations et de leur exploi-
tation avec le systeme INTELSAT. 
- Services publics de telecommunications 
internationales (teMphone, telegraphe, telex, 
relais de television et de radiodiffusion, etc.) : 
le signataire doit consulter l'Assemblee des 
parties, par l'intermediaire du Conseil des 
gouverneurs, afin d'assurer la compatibilite 
technique desdites installations et de leur 
exploitation avec le systeme INTELSAT et 
eviter tout prejudice economique considera-
ble au systeme INTELSAT. L' Assemblee fait 
part de ses vues, sous forme de recomman-
dations juridiquement non contraignantes. 
-Services de telecommunications specialisees 
(satellites aeronautiques, de recherche spa-
tiale, meteorologiques, etc.) : le signataire doit 
consulter l' Assemblee des parties, par l'inter-
mediaire du Conseil des gouverneurs, quant 
a la compatibilite technique desdites instal-
lations et de leur exploitation avec le systeme 
INTELSAT. L'Assemblee fait part de ses 
vues sous forme de recommandations juridi-
quement non contraignantes. 
IX. A.mendements et duree 
A. Accord intergouvernemental 
L'Accord provisoire ne contient aucune dis-
position relative aux amendements. 
Cet accord reste applicable jusqu'a !'entree 
en vigueur du regime definitif. (Article XV) 
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Tout amendement exige: (1) !'approbation de 
l'Assemblee des parties et (2) !'approbation (a) 
soit des deux tiers des Etats parties a !'ac-
cord, a condition que lesdits deux tiers com-
prennent des parties, ou les signataires 
qu'elles ont designes, qui detiennent au moins 
les deux tiers des parts d'investissement, (b) 
soit de 85 % des Etats parties, quel que soit 
le montant des parts d'investissement dete-
nues par lesdites parties ou les signataires 
designes par elles. 
Quatre-vingt-dix jours apres la notification 
a toutes les parties qu'un amendement a re<;u 
les approbatiQns necessaires, ledit amende-





more than 18 has lapsed following Assembly 
approval. Therefore, an amendment must be 
approved by the Parties within 15 months of 
Assembly approval. 
(Article XVII) 
There is no provision for duration. 
B. Agreement among Signatories 
The Special Agreement provides for amend-
ment upon recommendation of the Interim 
Committee and approval by two-thirds of the 
Signatories. No amendment may impose addi-
tional financial obligations upon a Signatory 
without its consent. 
(Article 15) 
The Special Agreement continues in force as 
long as the Interim Agreement continues in 
force. 
(Article 16) 
An amendment to the Operating Agreement 
requires (1) the approval of the Meeting of 
Signatories, and (2) approval by either (a) 
two-thirds of the Signatories provided that 
such two-thirds have two-thirds of the invest-
ment shares or (b) 85 % of the Signatories, 
regardless of their investment shares. 
Ninety days after the notification to all Sig-
natories that an amendment has received the 
necessary approvals it shall enter into force, 
provided that a period of not more than 18 
months has lapsed following Meeting approval. 
Therefore, an amendment must be approved 
by the Signatories within 15 months of Meeting 
approval. 
(Article 22) 
The Operating Agreement continues in force 
as long as the Intergovernmental Agreement. 
(Article 23) 
X. Approval of earth stations and allotment 
of space segment capacity 
A. Members 
The Interim Committee approves applications 
of earth stations to utilise the space segment. 
(Article 7 (b)). The Committee allots amounts 
of satellite utilisation for use by approved 
earth stations; allotments are made to the 
Signatories or duly authorised communications 
entity of a non-member. 
(Article 8 (b)) 
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The Board of Governors in accordance with 
general rules adopted by the Meeting estab-
lishes the criteria for approval of earth sta-
tions to utilise the INTELSAT space seg-
ment. (Articles VIII (b) (v), X (a) (vi) and 14) 
The Board of Governors itself is to approve 
applications for non-standard stations to 
access (Article X (a) (xi)) while the head of 
the executive organ is to approve applications 





soit pas ecoule moins de huit mois ou plus de 
dix-huit mois apres son approbation par l'As-
semblee. Par consequent, un amendement doit 
etre approuve par les parties dans les quinze 
mois qui suivent cette approbation (Article 
XVII) 
Il n'existe pas de disposition relative a la 
duree de l'accord. 
B. Accord entre les signataires 
L' Accord special prevoit des amendements si 
le Comite interimaire en recommande !'adop-
tion et si les deux tiers des signataires don-
nent leur approbation. Aucun amendement ne 
pent imposer a l'un quelconque des signatai-
res, sans son consentement, d'obligations 
financieres supplementaires. (Article 15) 
L'Accord special reste en vigueur aussi long-
temps que l'Accord interimaire. (Article 16) 
Tout amendement a l'Accord d'exploitation 
exige (1) !'approbation de la Reunion des si-
gnataires; et (2) !'approbation (a) soit des 
deux tiers des signataires, a condition que les-
dits deux tiers detiennent les deux tiers du 
total des parts d'investissement, (b) soit de 
85 % des signataires, quel que soit le montant 
de leurs parts d'investissement. 
Quatre-vingt-dix jours apres la notification 
a tous les signataires qu'un amendement a 
re~u les approbations necessaires, ledit amen-
dement entre en vigueur, a condition qu'il ne 
se soit pas ecoule plus de dix-huit mois apres 
son approbation par la Reunion. Par conse-
quent, un amendement doit etre approuve par 
les signataires dans les quinze mois qui sui-
vent cette approbation. (Article 22) 
L'Accord d'exploitation reste en vigueur 
aussi longtemps que l'Accord intergouverne-
mental. (Article 23) 
X. Approbation des stations terriennes et attribution 
de capacite du sccteur spatial 
A. Membres 
Le Comite interimaire approuve les demandes 
visant a autoriser une station terrienne a uti-
liser le secteur spatial (Article 7 (b)). ll attri-
bue les parts de !'utilisation du systeme de 
satellites par les stations terriennes approu-
vees ; ces parts sont attribuees aux signataires 
ou aux organismes de telecommunications 
dument autorises de pays non membres. ( Ar-
ticle 8 (b)) 
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Le Conseil des gouverneurs, conformement 
aux regles generales etablies par la Reunion, 
definit les criteres et les procedures d'appro-
bation des stations temennes devant avoir 
acces au secteur spatial d'INTELSAT (Arti-
cles VIII (b) (v), X (a) (vi) et 14). ll ap-
prouve lui-meme les stations non normalisees 
devant avoir acces au secteur spatial d'IN-
TELSAT (Article X (a) (xi)), tandis qu'il 





space segment (Annex A). The Board of Gov-
ernors, in accordance with general rules adop-
ted by the Meeting, establishes the terms and 
conditions for allotment of INTELSAT space 
segment capacity. 
(Articles VIII (b) (v), X (a) (vii) and 15) 
B. Non-members of INTELSAT 
Non-members may access the space segment 
through their own or others' earth stations. 
They may seek approval for their earth stations 
directly from the Interim Committee and 
apply directly for allocations of space segment 
utilisation. (Articles 7 and 8) In addition, 
applicants for earth station approval are 
responsible for making equitable and non-
discriminatory arrangements for use of their 
stations. (Article 8 (a)) 
The Board of Governors is to establish terms 
and conditions for access to the space segment 
by non-members in accordance with general 
rules established by the Meeting regarding 
earth station approval, allotment of space 
segment capacity and establishment of charges 
for utilisation of the space segment and the 
principle that all users pay the same charges 
for utilisation of the space segment. (Articles 
V (d), VIII (b) (v) and X (a) (xii)) Non-
members may access the space segment 
through their own or others' earth stations and 
may apply directly to INTELSAT for appro-
val for earth stations. (Article 14 (a)) They 
may also apply directly for an allotment of 
space segment capacity. (Article 15 (a)) 
XI. Entr1j into force 
A. Intergovernmental agreement 
The Interim Agreement entered into force 
on the date it was signed without reservation 
as to approval or following such approval 
after such reservation by two or more govern-
ments. It remained open for signature for six 
months from 20th August 1964. 
(Article XII (a) and (d)) 
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The Intergovernmental Agreement enters into 
force 60 days after the date on which it has 
been signed not subject to ratification, accept-
ance or approval, or has been ratified, accep-
ted, approved or acceded to by two-thirds of 
the States parties to the Interim Agreement 
provided that such two-thirds includes those 
parties which hold or whose Signatories to the 




prouver les demandes d'acces des stations 
normalisees au secteur spatial d'INTELSAT 
(Annexe A). Le Conseil des gouverneurs, con-
formement aux regles generales etablies par 
la Reunion, adopte les conditions regissant 
!'attribution de la capacite du secteur spatial 
d'INTELSAT. (Article VIII (b) (v), X (a) 
(vii) et 15) 
B. Pays ne faisant pas partie d'INTELSAT 
Les pays non membres peuvent avoir acces 
au secteur spatial par l'intermediaire de leurs 
prop res stations terriennes ou de celles . des 
autres. Ils peuvent demander !'approbation 
de leurs stations terriennes directement au 
Comite interimaire et deposer directement 
une demande d'attribution de !'utilisation du 
secteur spatial (Articles 7 et 8). De plus, il 
appartient aux organismes presentant une de-
mande d'approbation de station terrienne de 
prendre des dispositions pour !'utilisation 
equitable et sans discrimination de leurs sta-
tions. (Article 8 (a)) 
Le Conseil des gouverneurs determine les con-
ditions d'acces au secteur spatial des orga-
nismes de telecommunications qui ne sont pas 
places sous la juridiction d'une partie, con-
formement aux regles generales etablies par 
la Reunion des signataires en ce qui concerne 
!'approbation des stations terriennes, !'attri-
bution de la capacite du secteur spatial d'IN-
TEI..~SAT et l'etablissement des taux de 
redevance d'utilisation du secteur spatial, et 
le principe selon lequel tous les usagers ver-
sent les memes redevances pour !'utilisation 
du secteur spatial (Articles V (d), VIII (b) 
( v) et X (a) (xii)). Les organismes qui ne sont 
pas sous la juridiction d'une partie peuvent 
avoir acces au secteur spatial par l'interme-
diaire de leurs propres stations terriennes ou 
de celles des autres, et ils peuvent s'adresser 
directement a INTELSAT pour !'approbation 
des stations terriennes (Article 14 (a)). Ils 
peuvent aussi faire directement des demandes 
d'attribution de capacite du secteur spatial. 
(Article 15 (a)) 
XI. Entree en vigueur 
A. ilccm·d intergouvernernental 
L'Accord provisoire a pris effet a la date a 
laquelle il a ete signe sans reserve d'approba-
tion ou a ete approuve apres une telle reserve 
par deux ou plusieurs gouvernements. Il est 
reste ouvert a la signature pendant une pe-
riode de six mois a compter du 20 aout 1964. 
(Article XII (a) et (d)) 
L'Accord intergouvernemental entre en vi-
gueur soixante jours apres la date a laquelle 
il a ete signe, sans reserve de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation, ou soixante 
jours apres la date a laquelle l'ont ratifie, 
accepte, approuve, ou y ont adhere les deux 
tiers des Etats qui etaient parties a l'Accord 
provisoire, pourvu que dans ces deux tiers 





the investment quotas under the Special 
Agreement. It will open for signature for nine 
months from 20th August 1971. It may not 
enter into force less than eight nor more than 
18 months after date opened for signature. 
(Article XX) 
B. Agreement among the Signatories 
The Special Agreement does not enter into 
force separately from the Interim Agreement. 
The Operating Agreement cannot enter into 
force separately from the Intergovernmental 
Agreement. 
UNUJBltt 
Accords provisoires Accords definitifs 
ou des parties dont les signataires designes 
par elles aux fins de l'Accord special dete-
naient au moins deux tiers des quotes-parts en 
vertu de l'Aecord spOOial. Il sera ouvert A 
la signature pendant une periode de neuf mois 
a compter du 20 aout 1971. Il n'entre en vi-
pear ....... Dl8illa 4e huit .... 
plus • diJ:.Jmit JDCJil .,n. Ja date a 1aque11e 
il a 6U oaft111 Ja llipatun. (ArUele XX) 
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Letter from Mr. U. Alexis Johnson, 
United States Under-Secretary of State, 
to Mr. Theo Lefevre, 
Belgian Minister for Scientific 
Policy and Planning 
1st September 1971 
Dear Minister Lefevre, 
This letter is in response to yours of 3rd 
March 1971 concerning possible European parti-
cipation in post-Apollo space programmes. It 
sets out our current views on the matters of con-
sequence which were involved in our discussions 
this past February and in September 1970. It 
overtakes my letter to you of 2nd October 1970. 
I regret that it has not been possible to 
respond to you earlier. We felt that our mutual 
interests would be served best if we took suffi-
cient time to review our position carefully in the 
light of your letter and of events since our dis-
cussions in February. As I stated during those 
discussions, our ultimate views on most of these 
matters remain contingent on choices yet to be 
made in Europe as to the measure and character 
of European participation and on further deve-
lopment of our own plans for post-Apollo pro-
grammes. 
Since we have understood that the matter of 
greatest concern to the European Space Con-
ference is the availability of launchers for Euro-
pean satellite projects, we have reviewed our 
position so as to meet the concerns expressed in 
your letter and during our earlier discussions. 
Our new position in this regard, described in the 
numbered paragraphs below, is not conditioned 
on European participation in post-Apollo pro-
grammes. I believe it should provide a basis for 
confidence in Europe in the availability of 
United States launch assistance. Specifically: 
1. We recognise the concern of the Euro-
pean Space Conference with regard to the 
availability of launch assistance for Euro-
pean payloads. In this respect, United States 
launch assistance will be available for those 
satellite projects which are for peaceful pur-
3ll 
poses and are consistent with obligations 
under relevant international agreements and 
arrangements, subject only to the following: 
A. With respect to satellites intended to 
provide international public telecommunica-
tions services, when the definitive arrange-
ments for INTELSAT come into force the 
United States will provide appropriate 
launch assistance for those satellite systems 
on which INTELSAT makes a favourable 
recommendation in accordance with Article 
XIV of its definitive arrangements. If 
launch assistance is requested in the absence 
of a favourable recommendation by INTEL-
SAT, we expect that we would provide 
launch assistance for those systems which we 
had supported within INTELSAT so long as 
the country or international entity request-
ing the assistance considers in good faith 
that it has met its relevant obligations under 
Article XIV of the definitive arrangements. 
In those cases where requests for launch 
assistance are maintained in the absence of a 
favourable INTELSAT recommendation and 
the United States had not supported the 
proposed system, the United States would 
reach a decision on such a request after tak-
ing into account the degree to which the 
proposed system would be modified in the 
light of the factors which were the basis for 
the lack of support within INTELSAT. 
B. With respect to future operational satel-
lite applications which do not have broad 
international acceptance, we would hope to 
be able to work with you in seeking such 
acceptance, and would favourably consider 
requests for launch assistance when broad 
international acceptance has been obtained. 
2. Such launch assistance would be avail-
able, consistent with United States laws, 
either from United States launch sites 
(through the acquisition of United States 
launch services on a co-operative or reim-
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ANNEXE V 
Lettre adressee par M. U. Alexis Johnson, 
Sous-secretaire d'Etat americain, 
d M. Theo Lefevre, 
Ministre beige charge de la poUtique et 
de la programmation scientifiques 
1•• septembre 1971 
Monsieur le Ministre, 
Cette lettre repond a la votre du 3 mars 
1971 relative a une eventuelle participation de 
l'Europe aux programmes spatiaux post-Apollo. 
Elle definit notre position actuelle sur les ques-
tions importantes qui ont fait l'objet de nos 
discussions en fevrier dernier et en septembre 
1970 et va plus loin que ma lettre du 2 octobre 
1970. 
Je regrette qu'il ne m'ait pas ete possible 
de vous repondre plus tot. Nous avons estime 
que ce serait mieux servir nos interets reci-
proques que de prendre suffisamment de temps 
pour revoir soigneusement notre position a la 
lumiere de votre lettre et des evenements sur-
venus depuis nos entretiens de fevrier. Comme 
je l'avais indique alors, nos vues definitives sur 
la plupart de ces questions dependent toujours 
des choix qui restent a faire en Europe en ce 
qui concerne l'etendue et la nature de la parti-
cipation europeenne et du developpement que 
connaitront nos propres plans pour les pro-
grammes post-Apollo. 
Nous avons compris que la question qui inte-
resse le plus la Conference Spatiale Europeenne 
est la mise a disposition de lanceurs pour les 
projets de satellites europeens, et nous avons, 
en <Jonsequence, revu notre attitude de fac;on 
a repondre au SOUCi que VOUS avez exprime dans 
votre lettre et lors de nos premieres discussions. 
Notre nouvelle position a cet egard, definie dans 
les paragraphes numerotes ci-dessous, ne depend 
pas de la participation de !'Europe aux pro-
grammes post-Apollo. Je pense qu'elle devrait 
permettre a !'Europe de croire en !'assistance 
des Etats-Unis pour ses lancements. En parti-
culier: 
1. Nous comprenons que la Conference Spa-
tiale Europeenne se preoccupe de disposer 
d'une aide en matiere de lanceurs pour les 
charges utiles europeennes. A cet egard, des 
lanceurs americains seront disponibles pour 
les projets de satellites realises a des fins 
3ll 
pacifiques et compatibles avec les obligations 
imposees par les accords et les dispositions 
internationales en la matiere, avec les seules 
reserves suivantes : 
A. En ce qui concerne les satellites desti-
nes a fournir des services publics de tele-
communications internationales, lorsque les 
Accords definitifs d'INTELSAT entreront 
en vigueur, les Etats-Unis fourniront les 
lanceurs appropries pour les systemes de 
satellites a propos desquels INTELSAT 
fera une recommandation favorable confor-
mement a !'article XIV des Accords defini-
tifs. Si une aide est demandee en l'absence 
de recommandation favorable d'INTELSAT, 
je pense que nous fournirions des lanceurs 
pour les systemes que nous aurions appuyes 
au sein d'INTELSAT pour autant que la 
nation ou l'entite internationale demandant 
cette assistance considererait de bonne foi 
qu'elle a rempli les obligations qui lui 
incombent en vertu de !'article XIV des 
Accords definitifs. Dans les cas ou les de-
mandes de lanceurs seront maintenues en 
!'absence de recommandation favorable 
d'INTELSAT et ou les Etats-Unis n'auront 
pas appuye le systeme propose, les Etats-
Unis prendront une decision apres avoir 
tenu compte de la mesure dans laquelle le 
systeme propose serait modifie a la lumiere 
des facteurs qui ont entraine le manque 
d'appui au sein d'INTELSAT. 
B. S'agissant des applications futures des 
satellites operationnels qui ne recueillent pas 
un large agrement sur le plan international, 
nous esperons que nous pourrions reuvrer 
avec vous pour obtenir cet agrement et consi-
dererions favorablement les demandes de 
lanceurs lorsqu'un large accord internatio-
nal aurait ete obtenu. 
2. Cette aide en matiere de lanceurs serait 
disponible, conformement aux lois ameri-
caines, soit a partir de bases de lancement 
americaines (par !'acquisition de services de 
lancement americains au titre de la coope-
• 
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bursable basis) or from foreign launch sites 
(by purchase of an appropriate United 
States launch vehicle). It would not be con-
ditioned on participation in post-Apollo 
programmes. In the case of launchings from 
foreign sites the United States would require 
assurance that the launch vehicles would not 
be made available to third parties without 
prior agreement to the United States. 
3. With respect to European proposals for 
satellitPs intended to provide international 
public telecommunications services, we are 
prepared to consult with the European 
Space Conference in advance so as to advise 
the Conference whether we would support 
such proposals within INTELSAT. In this 
connection we have undertaken a preliminary 
analysis of the acceptability of European 
space segment facilities for international 
public telecommunication services separate 
from those of INTELSAT, in terms of the 
conditions established by Article XIV, and 
find that the "Example of a possible opera-
tional system of European communication 
satellites", which was presented during our 
discussions in February, would appear to 
cause measurable, but not significant, 
economic harm to INTELSAT. Thus, if this 
specific proposal were submitted for our 
consideration, we would expect to support 
it in INTELSAT. 
4. With respect to the financial conditions 
for reimbursable launch services from 
United States launch sites, European users 
would be charged on the same basis as com-
parable non-United States Government 
domestic users. 
5. With respect to the priority and sche-
duling for launching European payloads at 
United States launch sites, we would deal 
with these launchings on the same basis as 
our own. Each launching would be treated 
in terms of its own requirements and as an 
individual case. When we know when a pay-
load will become available and what its 
launch window requirements will be, we 
would schedule it for that time. We expect 
that conflicts would rarely arise, if at all. 
If there should be a conflict, we would con-
sult with all interested parties in order to 
arrive at an equitable solution. On the basis 
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of our experience in scheduling launchings, 
we would not expect any loss of time because 
of such a conflict to be significant. 
The United States is considering the timing 
and manner of public release of this position. 
Accordingly, it is requested that there be no 
public disclosure of this position without prior 
agreement with us. 
With regard to post-Apollo co-operation, as 
you know, the United States had not yet taken 
final decisions with respect to its post-Apollo 
space programmes, nor can we predict with 
assurance when such decisions will be taken. 
With respect to the more detailed questions 
on post-Apollo collaboration posed in your letter 
of 3rd March 1971 and in our earlier discussions 
in September 1970 and February 1971, our views 
remain broadly as we put them to you in my letter 
of 2nd October 1970 and in our meetings of last 
September and February. We would much prefer 
to continue the consideration of such questions 
in the context of specific possibilities for colla-
boration rather than in the abstract. 
The relationship we are seeking with Europe 
with respect to post-Apollo space programmes 
would, we believe, be well served if we can jointly 
consider the possibilities for collaboration in the 
context of a broader examination of the content 
and purposes of the space programmes of the 
late 1970s and 1980s. 
Accordingly, we suggest broadening your 
earlier suggestion for a joint expert group to 
conduct technical discussions. The purpose of 
these discussions will include the definition of 
possible co-operative relationships between 
Europe and the United States in a programme of 
development of the space transportation system, 
but would be broadened to include an exchange 
of views regarding the content of space activities 
in which Europe might wish to participate in the 
post-Apollo era. The technical questions relevant 
to such participation, including the remaining 
questions raised in your letter of 3rd March 
would be examined as well. The joint group 
would carry on its activities with no commitment 
on either side. The United States representation 
would be Oh~t:rl~~ W. Mathews1 Deputy Associate 
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ration ou a titre onereux), soit a partir de 
bases de lancement etrangeres (par l'achat 
d'un lanceur americain approprh'i). Elle ne 
dependrait pas de la participation aux pro-
grammes post-Apollo. Dans le cas de lance-
menta a partir de bases etrangeres, les Etats-
Unis exigeraient !'assurance que les lanceurs 
ne seraient pas cedes a des tiers sans leur 
accord prealable. 
3. S'agi~sant des propositions europeennes 
concernant les satellites destines a fournir 
des services publics de telecommunications 
internationales, nous sommes disposes a 
consulter prealablement la Conference Spa-
tiale Europeenne, pour lui indiquer si nous 
donnerions notre appui a ces propositions 
au sein d'INTELSAT. Dans cet ordre 
d'idees, nous avons entrepris une etude pre-
liminaire sur la possibilite d'accepter les 
installations du secteur spatial europeen 
pour les services publics de telecommunica-
tions internationales distincts de ceux 
d'INTELSAT aux conditions precisees dans 
!'article XIV et nous estimons que 1' « Exem-
ple d'un systeme operationnel possible de 
satellites europeens de telecommunications », 
presente durant nos discussions de fevrier, 
serait de nature a porter un prejudice eco-
nomique appreciable mais non important a 
INTEIJSAT. Par consequent, si cette pro-
position particuliere etait soumise a notre 
examen, nous pensons que nous l'appuie-
rions a INTELSAT. 
4. S'agissant des conditions financieres pour 
les lancements remboursables a partir de 
bases americaines, les frais pour les usagers 
europeens seraient calcules sur la meme 
base que pour les usagers americains compa-
rables ne dependant pas du gouvernement 
americain. 
5. En ce qui concerne la priorite et le calen-
drier de lancement des charges utiles euro-
peennes a partir de bases americaines, nous 
agirions pour ces lancements comme pour les 
notres. Nous traiterions chaque lancement 
comme un cas particulier ayant ses exigences 
propres. Quand nous saurions qu'une charge 
utile est disponible et que nous connaitrions 
les caracteristiques de sa fenetre de lance-
ment, nous prendrions toutes nos mesures 
pour cette date. Nous pensons que les 
conflits, s'il y en avait, seraient rares. S'il 
devait y en avoir, nous nous mettrions en 
rapport avec toutes les parties interessees 
afin de trouver une solution equitable. 
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D'apres notre experience de la programma-
tion des lancements, nous ne pensons pas 
que la perte de temps entrainee par ce 
genre de conflit serait importante. 
Les Etats-Unis etudient actuellement a quel 
moment et sous quelle forme ils feront connaitre 
publiquement cette position. C'est pourquoi nons 
vous demandons de ne pas en parler en public 
sans notre accord prealable. 
S 'agissant de la cooperation au programme 
post-Apollo, comme vous le savez, les Etats-Unis 
n'ont pas encore pris de decisions definitives a 
l'egard de leurs programmes spatiaux post-Apollo 
et il nous est impossible de predire avec certitude 
quand ces decisions seront prises. 
En ce qui concerne les questions plus detail-
lees sur la collaboration post-Apollo que vous 
avez posees dans votre lettre du 3 mars 1971 et 
au cours de nos premiers entretiens de septembre 
1970 et de fevrier 1971, notre attitude reste dans 
les grandes lignes celle qui vous a ete exposee 
dans ma lettre du 2 octobre 1970 et au cours de 
nos reunions de septembre et de fevrier derniers. 
Nous prefererions de beaucoup continuer a exa-
miner ces questions dans le contexte de perspec-
tives particulieres de collaboration plutot que 
dans l'abstrait. 
Ce serait, a notre avis, bien servir les rela-
tions que nous cherchons a etablir avec l'Europe 
pour la realisation des programmes spatiaux 
post-Apollo que de pouvoir examiner conjointe-
ment les perspectives d'une collaboration dans 
le cadre d'un plus large examen de la teneur et 
des objectifs des programmes spatiaux pour la 
fin des annees 1970 et des annees 1980. 
En consequence, nous suggerons d'elargir 
notre premiere proposition concernant la crea-
tion d'un groupe commun d'experts charge de 
mener les discussions techniques. Ces discussions 
auront notamment pour but de definir les termes 
d'une eventuelle cooperation entre !'Europe et 
les Etats-Unis dans un programme de mise an 
point du systeme de transport spatial, mais elles 
seraient elargies de fa<;on a inclure un echange 
de vues sur le contenu des activites spatiales 
auxquelles !'Europe pourrait souhaiter parti-
ciper dans l'ere post-Apollo. Les questions tech-
niques que pose cette participation, y compris 
les autres questions que vous soulevez dans votre 
lettre du 3 mars, seraient egalement examinees. 
lJe groupe commun poursuivrait son activite sans 
aucun engagement de part et d'autre. Les Etats-
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Administrator, Office of Manned Space Flight, 
NASA. 
This group could most usefully commence its 
work after the end of September when the results 
of NASA's current technical studies of space 
transportation systems become available. 
I trust, Mr. Minister, that this summary of 
our present views is a helpful response to the 
matters raised in your letter of 3rd March. I am 
pleased to confirm our continuing interest in co-
operation with interested European nations in 
the further exploration and use of space. 
Sincerely, 
Signed: U. Alexis Johnson 
Supplementary information concerning sub-para-
graphs 1B and 2 of Mr. Johnson's letter 
The reservation in sub-paragraph lB concern-
ing "future operational satellite applications 
which do not have broad international accep-
tance" is simply a recognition of the fact that 
we are dealing with a very rapidly developing 
technology, and that we must necessarily anti-
cipate that applications may emerge, some in 
areas not yet foreseen, where the international 
implications of the proposed satellite services are 
not yet well understood and are not governed by 
specific international agreements or arrange-
ments. In the absence of such understandings and 
arrangements, such new applications could create 
international tensions. For example, on the basis 
of views already expressed by some European 
countries and others, it appears that direct TV 
broadcasting via satellite across international 
borders might, in some circumstances, fall in this 
category. Paragraph lB would clearly not cover 
scientific research satellites or such satellite 
applications as meteorological satellites, naviga-
tion satellites, satellites to provide international 
public telecommunication services or specialised 
aeronautical and maritime telecommunication 
services, and satellites to provide direct TV 




Sub-paragraph lB is intended to apply only 
to operational satellite systems which would 
provide an established continuing service, not to 
satellites flown solely for purposes of research 
and development. 
The reference in sub-paragraph 2 to "United 
States laws" is intended to recognise treaty obli-
gations, such as the outer space treaty, and 
extant United States legislation such as that 
affecting exports. Since the INTELSAT agree-
ment is not a treaty, it constitutes an interna-
tional undertaking of the United States which is 
consistent with existing United States law but 
does not create new United States law. 
Supplementary information concerning Mr. 
Johnson's letter 
Under-Secretary Johnson's letter was con-
sciously intended to provide a positive basis for 
European confidence in the availability of 
United States launch assistance and reflects a 
major effort to accommodate to known European 
views and concerns. Questions of phraseology 
should be considered in that light. 
In this connection, the use of words "expect 
that" in paragraph lA of the letter simply 
recognises the fact that the United States cannot 
be in the posture of dismissing a priori the views 
of our INTELSAT partners. These words were 
not designed to create a "loophole" in the offer of 
launch assistance. Were we seeking a way to deny 
launch assistance, that end would be more 
directly accomplished by denying our support in 
INTELSAT for the proposal itself. 
We expect that broad international accept-
ance of earth resource surveying by satellite will 
have been achieved well before such satellites are 
flown on an operational basis. Since we are as 
yet in the early experimental stage of this appli-
cation, we feel we must consider it as falling 
within paragraph lB at the present time. 
Concerning "pre-interim procedures" for 
seeking an advisory opinion concerning separate 
communication satellite systems from INTEL-
SAT before the entry into force of the definitive 
arrangements, we had explored this possibility 
after the February talks with Minister Lefevre 
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Unis seraient representes par Charles W. 
Mathews, Administrateur associe delegue du 
Bureau des vols spatiaux habites de la NASA. 
Ce groupe pourrait tres utilement com-
mencer ses travaux apres la fin septembre, 
lorsque les resultats des etudes techniques menees 
actuellement par la NASA sur les systemes de 
transports spatiaux seront disponibles. 
J'espere vivement, Monsieur le Ministre, que 
ce resume de nos vues actuelles apportera une 
reponse utile aux questions soulevees dans votre 
lettre du 3 mars. J e suis heureux de confirm er 
l'interet que nous ne cessons de porter a la 
cooperation avec les pays europeens interesses 
par la poursuite de !'exploration et de !'utili-
sation de l'espace. 
Je vous prie ... 
Signe: U. Alexis Johnson 
Renseignements supplementaires sur les alineas 
1B et 2 de la lettre de M. J ohnson 
La reserve faite a l'alinea lB a propos « des 
applications futures des satellites operationnels 
qui ne recueillent pas un large agrement sur le 
plan international» est la simple constatation du 
fait que nous avons affaire a une technologie 
qui evolue tres rapidement et que nous devons 
necessairement nous attendre a ce que des appli-
cations se presentent, certaines dans des secteurs 
encore insoupc;onnes dans lesquels !'incidence sur 
le plan international des services de satellites 
proposes est encore mal comprise et n'est pas 
encore regie par des traites ou des accords inter-
nationaux particuliers. En !'absence de ces con-
ventions et de ces accords, ces nouvelles appli-
cations pourraient susciter des tensions inter-
nationales. Par exemple, d'apres les vues deja 
exprimees par certains pays europeens, entre 
autres, il semble que les programmes de tele-
vision en direct retransmis par satellites au-dela 
des frontieres nationales pourraient, en certaines 
circonstances, tomber dans cette categorie. Il 
est clair que l'alinea lB ne couvrirait pas les 
satellites de recherche scientifique ou les satel-
lites d'applications tels que les satellites meteoro-
logiques, les satellites de navigation, les satellites 
destines a fournir des services publics de tele-
communications internationales ou des services 
specialises de telecommunications aeronautiques 
et maritimes, ainsi que les satellites destines a 
assurer la retransmission en direct de program-




L'alinea lB ne doit s'appliquer qu'aux sys-
temes de satellites operationnels assurant un ser-
vice regulier et permanent et non aux satellites 
lances uniquement a des fins de recherche et 
de mise au point. 
La reference, dans l'alinea 2, aux « lois 
americaines » vise a reconnaitre les obligations 
imposees par les traites, par exemple le traite 
sur l'espace extra-atmospherique, et la legislation 
americaine en vigueur, par exemple celle relative 
aux exportations. Puisque l'accord INTELSAT 
n'est pas un traite, il constitue, de la part des 
Etats-Unis, un engagement international qui est 
conforme a la legislation americaine en vigueur, 
mais n'implique pas !'elaboration d'une nouvelle 
legislation americaine. 
Renseignements supplementaires sur la lettre 
de J!. Johnson 
La lettre de M. J ohnson visait sciemment a 
persuader les Europeens qu'ils pouvaient comp-
ter sur l'aide de lanceurs americains et traduit 
un grand effort pour tenir compte des vues et 
des preoccupations des Europeens. C'est dans 
cette optique qu'il convient d'en examiner la for-
mulation. 
Dans cet ordre d'idees, les termes « je pense 
que nous fournirions des lanceurs », utilises au 
paragraphe lA de la lettre, reconnaissent simple-
ment le fait que les Etats-Unis ne peuvent ecarter 
a priori les vues de leurs partenaires d'INTEL-
SAT, et ne visent pas a constituer une « echap-
patoire ». Si nous cherchions le moyen de refuser 
cette aide, nous parviendrions plus directement 
a nos fins en refusant tout simplement d'appuyer 
cette proposition a INTELSAT. 
Nous pensons que la prospection des res-
sources terrestres par satellites aura trouve un 
large agrement international bien avant que ces 
satellites soient operationnels. Puisque nous en 
sommes encore au debut de la phase experimen-
tale de cette application, nous estimons que nons 
devons la considerer comme entrant actuellement 
dans le cadre du paragraphe lB. 
En ce qui concerne « les procedures pre-
interimaires » pour obtenir un avis sur les sys-
temes de satellites de telecommunications dis-
tincts d'INTELSAT avant l'entree en vigueur 
des Accords definitifs, nons avons etudie cette 
possibilite apres les entretiens que nous avons 
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and had concluded that there was no practical 
or effective way to do so. In view of the likeli-
hood that the definite arrangements will come 
into force before the CEPT countries will need to 
make key decisions on the launching of opera-
tional satellites, we anticipate that the Europeans 
will consult INTELSAT in accordance with 
Article XIV and we would then handle the mat-
ter in accordance with paragraphs lA and 3 of 




The caveat in the letter concerning the fact 
that "no final decisions have been reached re the 
post-Apollo programme" merely reiterates state-
ments made previously in discussions and corres-
pondence over the past 18 months and reflects the 
facts of life. It was designed to avoid mislead-
ing the Europeans as to the status of United 
States decisions. Preliminary work by NASA 
which will serve as a basis for executive decision 
is continuing. 
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eus en fevrier avec M. Lefevre et nous avons 
conclu qu'il n'existait pas de moyens pratiques 
ni efficaces de resoudre le probleme. Comme les 
Accords definitifs entreront probablement en 
vigueur avant que les pays membres de la 
C.E.P.T. soient obliges de prendre des decisions 
capitales a propos du lancement de satellites ope-
rationnels, nous presumons que les Europeens 
consulteront INTELSAT, conformement a !'ar-
ticle XIV, et agiront ensuite conformement aux 
paragraphes lA et 3 de la lettre de M. Johnson 
a M. Lefevre. 
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La mise en garde concernant le fait que « les 
Etats-Unis n'ont pas encore pris de decisions defi-
nitives a l'egard de leurs programmes spatiaux 
post-Apollo » reprend simplement les declarations 
anterieures faites au cours des entretiens que 
nous avons eus et de la correspondance que nous 
avons echangee ces dix-huit derniers mois et ne 
fait que traduire les realites. Elle est destinee 
a empecher que les Europeens ne se meprennent 
sur l'etat des decisions americaines. Les travaux 
preliminaires de la NASA sur lesquels s'appuie-
ront ces decisions se poursuivent. 
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Draft Recommendation 
on the political implications of the European security conference 
The Assembly, 
Noting tha.t considerable cha.nges are now occurring in relations between the western powers and 
the Eastern European countries ; 
Noting that the successful outcome of a European security conference might be expected to 
ha.ve a favourable effect on negotiations for disarmament ; 
Recalling tha.t any precipitate reduction in the West's means of defence may call in question the 
very foundations of peace ; 
Considering that the western powers must insist on equal guarantees for all in any treaty 
concerning the sovereignty and frontiers of the European countries ; 
Recalling that the North Atlantic Council, on the one hand, and the six EEC member countries, 
on the other, have undertaken detailed consultations with a view to preparing the European security con-
ference, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Take the opportunity offered by the enlargement of the EEC to harmonise the policies of 
Western European countries with a view to finding a solution to the problems of Central Europe, 
the normalisation of East-West relations in Europe and European security; 
2. Ensure that any withdrawal of United States forces from Europe does not result in a unilateral 
reduction in the level of forces in Western Europe ; 
3. Consider the implications of a conference on European security in regard to full and detailed 
preparation and also the date and place of such conference ; 
4. Promote a policy of economic and cultural co-operation between Eastern and Western Europe ; 
5. Make a. policy of general, simultaneous, progressive and controlled disarmament subject to the 
successful issue of negotiations on security and co-opera.tion between Eastern and Western Europe. 
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Projet de recommandation 
sur les implications politiques de la conference sur la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Constatant que les relations entre les puissances occidentales et les pays de !'Europe de l'Est con-
naissent actuellement d'importantes modifications ; 
Estimant que l'on pourrait esperer que le succes d'une conference sur la securite europeenne 
ait un effet favorable sur les negociations concemant le desarmement ; 
Rappelant qu'une reduction inconsideree des moyens de defense de l'Occident risque de mettre en 
question les fondements memes de la paix ; 
Considera.nt que les puissa.nces occidenta.les doivent exiger, da.ns tout traite concernant la 
souverainete et les frontieres des pays europeens, que les garanties accordees soient les memes pour 
tous; 
Ra.ppelant que le Conseil de l'O.T.A.N., d'une part, les six pays membres de la C.E.E., d'autre part, 
ont entrepris des consultations approfondies en vue de la preparation de la conference sur la securite euro-
peenne, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De saisir la chance que constitue l'elargissement de la C.E.E. pour harmoniser la politique 
des pays de l'Europe occidentale en vue de la solution des problemes de l'Europe centrale, de la 
normalisation des relations Est-Ouest en Europe et de la securite europeenne ; 
2. De veiller a ce qu'un eventual retrait de forces americaines stationnees en Europe n'aboutisse pas 
a une reduction unilaterale du niveau des forces en Europe occidenta.le ; 
3. De considerer les exigences d'une conference sur la securite europeenne aussi bien en ce qui 
conceme sa preparation minutieuse que du point de vue de sa date et du lieu de sa reunion; 
4. De promouvoir une politique de cooperation economique et culturelle entre l'Europe de l'Est et 
!'Europe de l'Ouest; 
5. De subordonner une politique de desarmement general, simulta.ne, progressif et contr6Ie a 
l'aboutissement des negociations sur la securite et sur la cooperation entre l'Europe de l'Est et 




(submitted by Mr. Nessler, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. Since the Warsaw Pact countries proposed 
to the Western European countries in 1969 that 
an "all-European conference" be held, there has 
been much discussion as to how far such a con-
ference would be in the interests of the western 
countries. It is quite clear that the Soviet Union 
and its allies attach great importance to it, but 
this is not sufficient reason for the western 
countries to reject the very principle. In the 
exchanges of communiques between the Warsaw 
Pact and NATO countries, the latter have 
managed to have the actual title of the conference 
changed to "Conference on security and co-
operation in Europe". It has also been agreed 
that the United States and Canada should take 
part on an equal footing with the Western 
European countries. 
2. There may in fact be a number of 
advantages for both Western and Eastern Euro-
pean countries in holding a European security 
conference. First, it may create a psychological 
and political atmosphere which would facilitate 
the evolution of international order and permit 
worthwhile disarmament measures beneficial to 
the nations on both sides of what is still an iron 
curtain. The mere prospect of convening such a 
conference however must not be considered as 
allowing short-cuts to be taken in the field of 
disarmament. Disarmament can but be the out-
come of true detente. In itself, it is not detente 
and, if the conference is to have any hope of 
success, the balance of forces on which peace in 
Europe has been based for more than twenty 
years must be maintained until a new order has 
been elaborated. 
3. Second, a European security conference does 
not have to limit its work to security questions 
alone, it should also develop co-operation between 
the two parts of Europe. This aspect would be 
particularly valuable since an improvement in 
East-West trade relations might prove to be 
necessary at a time when serious threats seem to 
be hovering over the development of trade 
between Europe and the United States, although, 
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of course, Eastern Europe could not replace the 
United States in European trade. 
4. It should be added that if a European 
security conference were to lead to agreements 
allowing or facilitating exchanges of persons and 
ideas between the two parts of Europe, it should 
accelerate a trend already noticeable to some 
observers whereby Western and Eastern Europe 
are drawing closer together, not only through 
political agreements but above all by a parallel 
industrial evolution in East and West, an evolu-
tion which stems from the need to meet the 
challenges of a changing economy, technology 
and society today with the result that over and 
above divergent ideologies, the problems to be 
solved are increasingly similar. 
5. Finally, if it leads to the establishment of 
European security on a firm basis, such a con-
ference may, at least in the long run, pave the 
way for the gradual breaking up of the military 
blocs and thus afford society in each nation the 
possibility of freer evolution. 
6. It is evident, however, that the convening of 
such a conference involves a number of dangers 
which must not be obscured by the hopes it 
raises. Care must first be taken to ensure that 
the prospect of a conference does not make it 
more difficult for public opinion to accept the 
further financial sacrifices necessary for the 
defence of the West. Some relaxation in the 
defence effort of several of our countries is 
already discernable now. The United States 
Government must not give in to the strong 
internal pressure to withdraw some of its forces 
now stationed in Europe. In recent years, several 
European powers have allowed reductions to be 
made in their defence expenditure. Also, if not 
properly prepared or if it is handled badly by 
the West, a European security conference might 
lead to the western countries being divided and 
major concessions being made which would not 
be balanced by appropriate action by the other 
side. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Nessler, rapporteur) 
A. Introduction 
1. Depuis qu'en 1969 les pays du Pacte de Var-
sovie ont propose aux pays d'Europe occidentale 
la tenue d'une «conference paneuropeenne », la 
question se trouve posee de savoir dans quelle 
mesure les pays occidentaux ont interet a la 
reunion d'une telle conference. Il n'est pas dou-
teux que l'Union Sovietique et ses allies y atta-
chent un grand prix, mais ce ne serait pas une 
raison suffisante pour que les pays occidentaux 
aient a en rejeter le principe. Au cours des echan-
ges de communiques entre les pays du Pacte de 
Varsovie et les pays membres de l'O.T.A.N., ces 
derniers ont obtenu que le titre meme de 
la conference soit modifie et qu'elle s'appelle 
«conference sur la securite et la cooperation en 
Europe» et que, d'autre part, les Etats-Unis et 
le Canada y participent sur un pied d'egalite 
avec les pays de l'Europe occidentale. 
2. En effet, une conference sur la securite eu-
ropeenne peut presenter un certain nombre 
d'avantages, aussi bien pour les pays occidentaux 
que pour les pays de l'Europe de l'Est. Tout 
d'abord, parce qu'elle peut creer un climat psy-
chologique et politique qui rendrait plus facile 
!'evolution de l'ordre international et permettrait 
d'aboutir a des mesures de desarmement serieuses 
dont profiteraient les peuples de part et d'autre 
de ce qui constitue encore un rideau de fer. Il 
convient, toutefois, de ne pas considerer que la 
seule perspective de la reunion d'une telle confe-
rence permet de brftler les etapes dans le domaine 
du desarmement. Celui-ci ne peut guere etre que 
le resultat d'une veritable detente. Il ne constitue 
pas, en lui-meme, la detente et, si l'on veut que 
la conference se deroule dans des conditions per-
mettant son succes, il importe que l'equilibre des 
forces sur lequel repose la paix en Europe depuis 
plus de vingt ans subsiste jusqu'a ce qu'un ordre 
nouveau soit elabore. 
3. En second lieu, une conference sur la secu-
rite europeenne peut ne pas limiter ses travaux 
aux seules questions de securite, mais devrait 
egalement developper la cooperation entre les 
deux parties de l'Europe. Ce developpement serait 
d'autant plus precieux qu'une amelioration des 
relations commerciales entre l'Est et l'Ouest serait 
particulierement necessaire a un moment ou des 
menaces serieuses semblent planer sur le deve-
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loppement du commerce entre l'Europe et les 
Etats-Unis, sans que, bien entendu, l'Europe 
orientale puisse occuper la place des Etats-Unis 
dans le commerce europeen. 
4. Ajoutons que, si la tenue d'une conference 
sur la securite europeenne pouvait aboutir a des 
accords permettant ou facilitant les echanges des 
personnes et des idees entre les deux parties de 
l'Europe, cela devrait hater une evolution que 
certains observateurs croient deja voir se dessiner 
et qui rapproche l'Europe occidentale et l'Europe 
orientale, non seulement par des accords politi-
ques, mais surtout grace a une evolution parallele 
de societes industrielles qui, a l'Est comme a 
l'Ouest, sont obligees de repondre aux defis que 
posent les mutations de l'economie, des techniques 
et des societes modernes et qui fait que, par-dela 
les ideologies divergentes, les problemes a resou-
dre sont de plus en plus souvent analogues. 
5. Enfin, si elle parvient a fonder la securite 
europeenne sur des bases solides, une telle confe-
rence peut, au moins a longue echeance, creer une 
situation qui favoriserait la desagregation pro-
gressive des blocs militaires et assurerait ainsi a 
chaque societe nationale la possibilite d'une evo-
lution plus libre. 
6. Neanmoins, il est evident que la reunion 
d'une telle conference presente uncertain nombre 
de dangers que les espoirs qu'elle suscite n'auto-
risent pas a negliger. Il convient, tout d'abord, 
de prendre garde a ce que la perspective de la 
conference ne rende pas plus difficile a l'opinion 
d'accepter de nouveaux sacrifices financiers ne-
cessaires a la defense de l'Occident. Aujourd'hui 
deja, l'on voit se dessiner un certain relachement 
de l'effort de defense dans plusieurs de nos pays. 
Le gouvernement americain doit resister a de 
fortes pressions internes qui le poussent a degager 
une partie de ses forces actuellement stationnees 
en Europe. Plusieurs puissances europeennes ont 
ete amenees a laisser decroitre, au cours des der-
nieres annees, la part de leur revenu national 
consacree a la defense. D'autre part, si sa prepa-
ration devait etre insuffisante ou si elle etait mal 
conduite du cote occidental, la conference sur la 
securite europeenne pourrait aboutir a diviser 
l'Occident et a l'amener a faire a la partie adverse 
des concessions importantes qui ne seraient pas 
justifiees par une contrepartie equitable. 
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7. Your Rapporteur feels, however, that these 
dangers are minor since they can be avoided by 
serious preparation within the group of western 
powers. Finally, even if the conference were 
unsuccessful, major disadvantages might be 
avoided. It would be far more serious in the eyes 
of public opinion should it seem that the western 
governments were responsible for the failure of 
the conference or the fact that it did not meet. 
Whatever reservations one may have as to the 
possible results of a European security con-
ference/it therefore seems difficult not to meet 
the wishes of the Eastern European powers by 
refusing be it even the principle of the con-
ference they propose. 
B. General conditions 
8. So as not to over-burden his report with too 
many quotations, your Rapporteur has preferred 
to distribute in a separate document the main 
texts published on the European security con-
ference. Thus, in the successive steps leading 
towards this conference, he will mention only 
those which still seem significant today. 
9. The first fact that can be drawn from these 
events is that the proposal for a European 
security conference is in line with the European 
policy of the Soviet Union and its allies, at least 
since 1954, when Mr. Molotov, then Soviet 
Minister for Foreign Affairs, made the first 
proposal in this sense. Since then, the Polish 
Government has made several proposals aimed 
at freezing nuclear weapons in Europe and 
creating demilitarised zones ; the Soviet proposals 
then took a new turn with the Budapest appeal 
and ensuing action. 
10. A glance at these documents throws light on 
the broad lines of Soviet aims and first and 
foremost one which was referred to at length in 
1954, i.e. despite the absence of a peace treaty 
with Germany, to make permanent the de facto 
frontiers established immediately after the war 
in Central and Eastern Europe, particularly 
Germany's eastern frontiers. The second aim is 
to confirm Soviet preponderance in Eastern 
Europe. It is certain that the Soviet Union and 
its allies also intend to maintain the division of 
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Germany into two States and prevent the Federal 
Republic becoming a nuclear power. 
11. A second category of aims, naturally not 
referred to in the Soviet proposals but it seems 
fairly obvious, is to divide the western camp and 
tip the balance of forces in favour of the Warsaw 
Pact, inter alia by the withdrawal of United 
States forces from Europe. 
12. In any case, the 1945 frontiers, Soviet 
preponderance in Eastern Europe and the 
division of Germany are facts about which the 
West can do nothing short of going to war in 
order to change them. It could therefore recog-
nise the 1945 frontiers which it has accepted in 
fact for 26 years, even though something might 
be said about the legal basis. Nevertheless, it 
should be stressed that a large section of German 
public opinion is still very reticent in this respect. 
13. Conversely, a division of the West and a 
change in the European balance would still 
seriously threaten the survival of western civilisa-
tion and must be avoided at all costs. It was 
because they saw these dangers that the western 
countries for long refused to consider any solu-
tion which would have strengthened the status 
quo in Eastern Europe while leading to a split in 
the Atlantic Pact. Insofar as the Budapest appeal 
did not prejudge the basis on which the new 
European security system would be based, they 
gave serious consideration, particularly in 
NATO, to the prospect of such a conference and 
set out a number of conditions which they con-
sidered essential. 
14. First, they insisted that the United States 
and Canada be invited to take part. This was 
essential since two members of the Atlantic 
Alliance would otherwise have had the impression 
that Western Europe was negotiating with the 
Soviet Union without them and that a European 
system could consequently have been set up 
against them. It is quite obvious that there would 
be considerable drawbacks, not to say danger in 
the isolation of Western Europe in face of Soviet 
power. 
7. Il semble, neanmoins, a votre rapporteur, que 
ces dangers sont mineurs, parce qu'ils peuvent 
etre evites par une serieuse preparation a l'inte-
rieur du groupe des puissances occidentales. Fina-
lement, meme si la conference ne pouvait aboutir, 
des inconvenients majeurs pourraient etre evites. 
Il serait, en effet, beaucoup plus grave qu'aux 
yeux de l'opinion, les gouvernements occidentaux 
apparaissent comme les responsables de l'echec de 
la conference ou du fait qu'elle ne se soit pas 
reunie. Il semble done difficile, queUes que soient 
les reserves que l'on puisse faire sur les resultats 
auxquels peut aboutir la conference sur la secu-
rite europeenne, de ne pas repondre aux vreux 
exprimes par les puissances de l'Europe orientale 
et de refuser au moins le principe de la conference 
qu'ils proposent. 
B. Conditions generales 
8. Votre rapporteur n'a pas voulu alourdir son 
expose par de trop abondantes citations, et il a 
prefere presenter dans un document annexe les 
principaux textes de caractere public interessant 
la reunion d'une conference sur la securite euro-
peenne. Cela lui permettra de ne retenir, dans la 
suite des demarches qui, jusqu'a present, ont pre-
lude a cette conference, que celles qui lui parais-
sent aujourd'hui encore significatives. 
9. La premiere constatation que l'on peut tirer 
de cette histoire, c'est que la proposition d'une 
conference sur la securite europeenne s'inscrit 
dans une ligne qui est celle de la politique euro-
peenne de l'Union Sovietique et de ses allies, au 
moins depuis 1954, date a laquelle M. Molotov, 
alors Ministre sovietique des affaires etrangeres, 
avait fait la premiere proposition en ce sens. De-
puis lors, le gouvernement polonais a presente 
plusieurs propositions qui visaient au gel des ar-
mements nucleaires en Europe et a la creation 
de zones demilitarisees, puis l'appel de Budapest 
et les demarches qui ont suivi ont donne un aspect 
nouveau aux propositions sovietiques. 
10. Le retour aces documents permet de discer-
ner avec une quasi-certitude l'essentiel des objec-
tifs sovietiques et surtout le premier d'entre eux, 
longuement evoque deja en 1954, et qui est de 
donner, malgre l'absence de traite de paix avec 
l'Allemagne, un caractere definitif a toutes les 
frontieres de fait qui ont ete etablies au lende-
main de la guerre en Europe centrale et orien-
tale, et notamment aux frontieres orientales de 
l'Allemagne. En second lieu, il s'agit de confirmer 
la preponderance sovietique en Europe orientale. 
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Il n'est pas douteux que les Sovietiques et leurs 
allies ont egalement pour but le maintien de la 
division de l'Allemagne en deux Etats et d'em-
pecher que la Republique federale n'accede a la 
puissance atomique. 
11. Une seconde serie d'objectifs, qui n'est natu-
rellement pas evoquee dans les propositions sovie-
tiques, mais qui parait assez evidente, a ete de 
diviser le camp occidental et de modifier l'equili-
bre des forces en faveur du Pacte de Varsovie, 
notamment grace a un retrait des forces ameri-
caines stationnees en Europe. 
12. De toute fagon, les frontieres de 1945, la 
preponderance sovietique en Europe orientale, 
la division de l'Allemagne sont des faits contre 
lesquels l'Occident ne peut rien, s'il n'est pas 
dispose a faire la guerre pour les modifier. Illui 
est done possible de reconnaitre les frontieres 
de 1945 qu'il a d'ailleurs admises en fait depuis 
26 ans, meme si les fondements de ce droit peu-
vent paraitre tres contestables. Il y a lieu, nean-
moins, de souligner qu'une fraction importante 
de l'opinion allemande demeure tres reticente a 
l'egard de cette eventualite. 
13. Au contraire, la division de l'Occident et un 
bouleversement de l'equilibre europeen constitue-
raient, aujourd'hui encore, un danger extreme-
ment grave pour la survie de la civilisation occi-
dentale et doivent etre evites a tout prix. C'est 
parce qu'ils ont vu ces dangers que, pendant long-
temps, les pays occidentaux ont refuse d'envisager 
toute solution qui eut renforce le statu quo en 
Europe orientale en meme temps qu'il eut abouti 
a la division du Pacte atlantique. Dans la mesure 
ou l'appel de Budapest ne prejugeait pas les 
bases sur lesquelles serait etabli le nouveau sys-
teme de securite europeen, ils ont examine serieu-
sement, dans le cadre de l'O.T.A.N. en particulier, 
la perspective d'une telle conference et ils ont 
precise un certain nombre de conditions indis-
pensables a leurs yeux a sa tenue. 
14. Ils ont d'abord exige que les Etats-Unis et le 
Canada soient invites a y participer. Une telle 
condition etait indispensable puisque, dans le cas 
contraire, deux des membres de !'Alliance atlan-
tique auraient eu !'impression que l'Europe 
occidentale traitait sans eux avec l'Union Sovie-
tique et que, par consequent, c'est contre eux 
qu'un systeme europeen aurait pu se constituer. 
I1 est bien evident que l'isolement de l'Europe 
occidentale face a la puissance sovietique com-
porterait de graves inconvenients, sinon de~ 
dangers. 
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15. Second, the West insisted that the Soviet 
Union and its allies promise to respect the status 
of West Berlin and its inhabitants. This too was 
an essential condition in view of the scale and 
seriousness of the crises provoked by the Soviet 
Union in the past with regard to Berlin and its 
communications with Western Germany. The 
Federal Republic, for its part, intends to seek 
a modus vivendi with the GDR allowing the 
exchange of persons, ideas and goods between 
the two German States as is only natural between 
two sections of the same nation. 
16. Third, the West rejected the Soviet idea that 
force reductions in Europe should first affect 
troops stationed on foreign territory. Such a 
measure would in fact have led to the withdrawal 
of American forces stationed in Europe and it is 
easy to imagine the difficulty of bringing them 
back in case of need while, despite their 
withdrawal, Soviet forces would have remained 
close to the European battlefield. Conversely, a 
more balanced solution might be found by redu-
cing all forces on both sides. 
17. Finally, a European security conference at 
which the fate of Central European frontiers and 
countries would be discussed could not be con-
vened until a satisfactory solution was found to 
what was for long known as the German problem. 
Relations between the Federal Republic and the 
various Eastern European countries had to be 
improved and confirmed by a mutually satis-
factory agreement. Such was the normalisation 
sought by the Government of the Federal Repub-
lic in the relations established by Chancellor 
Brandt with the Government of the GDR, 
particularly during the Kassel talks. 
C. Present conditions 
18. Most of the West's conditions now seem to 
have been met or are on the point of being met. 
First, the Soviet Union and its allies have drop-
ped their opposition to the principle of United 
States and Canadian participation in a European 
security conference and there is consequently no 
further risk of the convening of a conference 
leading to a division in the western camp. 
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19. Second, they have accepted the principle of 
a general reduction of forces stationed in Europe 
and not merely of forces stationed on foreign 
territory. 
20. Third, during the summer of 1971, the four 
powers responsible for Berlin reached an agree-
ment on the status of West Berlin and a guaran-
tee of its relations with the West. This agreement 
is obviously only a framework and the Federal 
Republic and the German Democratic Republic 
now have to agree on the ways and means of 
applying it. The negotiations which have been 
started on this matter will not be easy since the 
Pankow Government seems to wish to rediscuss 
in detail part of what the Soviets were thought 
to have granted in the overall agreement. 
However, there seems to be no doubt about the 
Soviet wish to reach agreement on Berlin. There 
are, of course, some drawbacks in the agreement. 
It hardly paves the way for a final settlement of 
the Berlin problem. It makes no provision for the 
removal of the wall and although it grants certain 
advantages to the inhabitants of West Berlin it 
seems to confirm the relinquishment by the 
western powers of the exercise of part of their 
rights in East-Berlin. Certain aspects regarding 
the status of Berlin remain obscure. However, 
whatever difficulties there may be, it is to be 
hoped that the Bonn and Pankow Governments 
will manage to work out the details of a settle-
ment for subsequent confirmation by the four 
powers. 
21. These negative aspects do not exclude certain 
positive aspects to the Berlin settlement such as 
improvements in the situation of the inhabitants 
of West Berlin, as regards their relations with 
both the Federal Republic and the other part of 
the city. But the main advantage is that the 
Soviet Union is now associated with the western 
powers in guaranteeing West Berliners a status 
which, although not very different from their 
previous one, seems infinitely more certain. This 
settlement is not final. It is a stepping-stone and 
a new fact if it opens the way for a conference 
allowing peace to be organised in Europe. It 
must not be forgotten that since the wall was 
built Berlin lost much of its political significance 
and "\Vest Berlin, with an ageing population, 
played a diminishing role in the economic suc-
cesses of the Federal Republic. 
15. En second lieu, les Occidentaux ont exige de 
l'Union Sovietique et de ses allies la garantie 
qu'ils respecteraient le statut de Berlin-ouest et de 
ses habitants. La aussi, il s'agissait d'une condi-
tion indispensable, etant donne !'importance et la 
gravite des crises que l'Union Sovietique a susci-
tees dans le passe a propos de Berlin et de ses 
communications avec l'AUemagne occidentale. 
De son cote, la Republique federale entend obte-
nir de la R.D.A. l'etablissement d'un modus 
vivendi permettant aux populations des deux 
Etats aUemands de pratiquer les echanges de 
personnes, d'idees et de produits qui sont natu-
rels entre deux fractions d'un meme peuple. 
16. En troisieme lieu, les Occidentaux ont re-
pousse l'idee sovietique selon laquelle les reduc-
tions de forces en Europe auraient du toucher 
par priorite les troupes stationnees en territoire 
etranger. En effet, une teUe mesure eut abouti 
au retrait des forces americaines stationnees en 
Europe et l'on sait queUes difficultes il eut fallu 
surmonter pour les y ramener en cas de crise, 
tandis que, malgre leur retrait, les forces sovie-
tiques seraient restees a proximite d'un eventuel 
champ de bataille europeen. Au contraire, une 
reduction touchant !'ensemble des forces de cha-
que camp pouvait presenter la possibilite d'une 
solution plus equilibree. 
17. Enfin, une conference sur la securite euro-
peenne dans laquelle eut ete envisage le sort des 
frontieres et des pays de l'Europe centrale ne 
pouvait etre convoquee tant que ce que l'on a 
appele longtemps le probleme allemand n'aurait 
pas connu un reglement satisfaisant. Il fallait que 
les relations entre la Republique federale et les 
differents pays de l'Europe orientale, non seule-
ment se soient ameliorees, mais qu'elles soient 
fondees sur un accord donnant satisfaction aux 
deux parties. C'est une teUe normalisation que le 
gouvernement de la Republique federale a recher-
chee dans les relations qu'a nouees le Chancelier 
Brandt avec le gouvernement de la R.D.A., no-
tamment lors de l'entrevue de Cassel. 
C. Les conditions actuelles 
18. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des 
conditions imposees par les Occidentaux sont a 
peu pres remplies ou semblent assez pres de l'etre. 
D'abord, l'Union Sovietique et ses allies ont cesse 
de s'opposer au principe d'une participation ame-
ricaine et canadienne a une eventuelle conference 
sur la securite europeenne et, par consequent, la 
reunion meme de la conference ne risque plus de 
provoquer une division du camp accidental. 
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19. D'autre part, ils ont admis le principe d'une 
reduction generale des forces stationnees en Eu-
rope et non plus de la reduction des seules forces 
stationnees en territoire etranger. 
20. En troisieme lieu, au cours de l'ete 1971, les 
puissances tutrices sont parvenues a un accord 
sur le statut de Berlin-ouest et la garantie de ses 
relations avec l'Occident. Cet accord ne constitue 
evidemment qu'un cadre et il appartient desor-
mais a la Republique federale et a la Republique 
Democratique Allemande de s'entendre sur les 
modalites d'application de cet accord. Les nego-
ciations qui ont ete entamees a ce sujet semblent 
difficiles, car le gouvernement de Pankow parait 
vouloir reprendre dans le detail une partie de ce 
que les Sovietiques semblaient avoir cede dans 
l'accord global. Neanmoins, la volonte sovietique 
de parvenir a une entente sur l'affaire de Berlin 
ne semble pas douteuse. Certes, l'accord sur Ber-
lin presente un certain nombre d'inconvenients. 
Il n'ouvre guere la portc a une evolution permet-
tant une solution definitive du probleme berlinois. 
Il ne prevoit pas la suppression du mur et, s'il 
accorde certains avantages aux habitants de 
Berlin-ouest, il semble enteriner l'abandon par 
les puissances occidentales de l'exercice d'une par-
tie de leurs droits sur Berlin-est. Certains des 
aspects du statut de Berlin demeurent obscurs. 
Pourtant, queUes que soient les difficultes, il est 
permis d'esperer que les gouvernements de Bonn 
et de Pankow parviendront a elaborer les details 
d'un reglement qui devra etre ensuite enterine 
par les quatre puissances tutrices. 
21. Oes aspects negatifs n'empechent pas le re-
glement berlinois de presenter des aspects positifs 
comme !'amelioration de la situation des habitants 
de Berlin-ouest, aussi bien pour leurs relations 
avec la Republique federale que pour ceUes qu'ils 
peuvent avoir avec l'autre partie de la ville. Mais 
le principal de ces avantages c'est que l'Union 
Sovietique s'associe desormais aux puissances oc-
cidentales pour garantir aux Berlinois de l'Ouest 
un statut qui, s'il n'est pas tres different de celui 
dont ils jouissaient precedemment, semble etre 
infiniment plus assure. Ce reglement n'est done 
pas definitif. Il constitue une etape et un fait 
nouveau s'il ouvre la voie a une conference per-
mettant d'organiser la paix en Europe. Il ne faut 
pas oublier que, depuis la construction du mur, 
Berlin avait perdu beaucoup de sa signification 
politique, que Berlin-ouest, avec une population 
vieillissante, participait beaucoup moins que par 
le passe a l'essor economique de la Republique 
federale. 
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22. Finally, it is reported that negotiations are 
to be started soon between the Federal Republic 
and Czechoslovakia. Differences between the 
Federal Republic and Czechoslovakia should be 
far easier to settle than those between the Federal 
Republic and Poland, the Soviet Union and the 
GDR since there is no problem of frontiers. The 
question is mainly a legal one - the validity of 
the 1938 Munich Agreements - although it does 
have repercussions for the Germans expelled 
from Sudetenland. 
23. The settlement of all these problems would 
provide a context in which the western powers 
might be able to recognise today's European 
frontiers. It would also help to create a far more 
favourable climate for an entente between East 
and West. 
24. Other factors also contribute to making the 
present situation particularly propitious for 
holding a conference. In the field of disarma-
ment, the strategic arms limitation talks (SALT), 
after a period of marking time, made a fresh 
start at the end of the summer of 1971 and there 
no longer seem to be any major obstacles to the 
opening of negotiations on the balanced reduc-
tion of forces. 
25. Admittedly, in this respect France is still 
extremely reserved because it finds the very 
nature of the balance of forces envisaged unsatis-
factory.- A reduction calculated solely on the 
present level of forces would result in maintain-
ing the present imbalance between forces 
deployed to the East and West of the iron 
curtain and might even tip the balance still 
further against the West. Your Rapporteur feels 
the search for a real balance should be based not 
on the present situation but on a definition of 
the balance according to which the eastern and 
western countries would aim to bring their force 
levels closer together. In any event, an arms 
limitation confined to Europe would detract 
from Europe's importance in international life 
to the advantage of the two super powers, and 
perhaps China and lesser powers even. 
26. The risk of conventional war in Europe is 
in fact slight. A conflict between the very great 
powers is practically out of the question. The 
real deterrent is the threat of a terrifying nuclear 
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war and the fact that certain European powers 
have nuclear weapons, however inadequate they 
may be compared with Soviet nuclear weapons, 
is an assurance that the Soviet Union and its 
allies will not be able to wage a purely con-
ventional war in Europe which they would have 
every chance of winning. 
27. It might seem absolutely scandalous to con-
sider nuclear arms as the only means of defence. 
It must however be recalled how lethal a con-
ventional war can be. One might wonder for 
instance how many lives were spared by the 
United States decision to use the atomic bomb 
against Japan in 1945. At least nuclear warfare 
has the advantage of striking public opinion 
because of its very decisiveness and consequently 
increasing the wish to disarm, making real 
disarmament possible with all its inherent 
advantages both from the psychological and the 
economic and social points of view. 
28. The withdrawal of at least some American 
forces from Europe now seems probable. At a 
time when the United States is facing serious 
balance of payments difficulties, the legitimacy 
of such a decision cannot be challenged since it 
has maintained a strong contingent in Western 
Europe to protect it for the last 25 years. It is 
therefore important that withdrawal should not 
be total and that a symbolic force should be left 
in Europe to prove to Western Europeans and, 
· above all, to the Warsaw Pact countries that 
American strength would come into play in the 
event of an armed attack on Western Europe, 
which Washington has moreover never disputed. 
29. In any event, Britain did not have to have 
troops stationed on the mainland of Europe in 
order to afford its allies the promised assistance 
in 1914 and 1939. Similarly, the fact that France 
has left the NATO integrated military structure 
does not prevent it taking part in the Atlantic 
Alliance and the undertakings it has given, 
particularly in the Brussels Treaty, are equal 
to those of the other powers. Moreover, France's 
determination to meet its commitments is con-
firmed by the maintenance of its forces on the 
territory of the Federal Republic. Under 
Article V of the modified Brussels Treaty, 
France is more firmly committed to take part in 
22. Enfin, une negociation entre la Republique 
federale et la Tchecoslovaquie semble devoir s'ou-
vrir prochainement. Le contentieux germano-
tcheque devrait etre beaucoup plus facile a liqui-
der que les problemes qui opposaient la Repu-
blique federale a la Pologne, a l'U.R.S.S. ou a la 
R.D.A., puisqu'il ne porte pas sur des frontieres 
mais, essentiellement, sur une question de droit 
- celle de la validite des Accords de Munich de 
1938 - qui a, il est vrai, des repercussions pour 
le sort des Allemands expulses de la region des 
Sudetes. 
23. Le reglement de !'ensemble de ces problemes 
cree des conditions a partir desquelles il pourrait 
etre possible aux puissances occidentales de re-
connaitre les frontieres de !'Europe telle qu'elles 
existent aujourd'hui. Elle contribue aussi a creer 
un climat beaucoup plus favorable que par le 
passe a une entente entre l'Est et l'Ouest. 
24. D'autres elements y contribuent egalement et 
font que la situation actuelle semble particulie-
rement propice a l'ouverture d'une conference. 
Dans le domaine du desarmement, les negociations 
SALT, apres avoir longuement pietine, ont pris 
un nouveau depart a la fin de l'ete 1971 et l'ou-
verture de negociations sur la reduction equilibree 
des forces ne semble plus rencontrer d'obstacles 
majeurs. 
25. Certes, la France conserve, a ce propos, une 
position extremement reservee et ceci parce que 
la nature meme de l'equilibre des forces envisage 
ne lui parait pas satisfaisant. En effet, une reduc-
tion calculee uniquement d'apres le niveau actuel 
des forces aboutirait a maintenir le desequilibre 
qui existe actuellement entre les forces deployees 
a l'Est et a l'Ouest du rideau de fer et meme 
pourrait rendre l'equilibre plus defavorable en-
core a l'Occident. La recherche d'un veritable 
equilibre devrait, semble-t-il a votre rapporteur, 
partir, non de la situation actuelle, mais d'une 
definition de l'equilibre, definition en vertu de 
laquelle les pays de l'Est et de l'Ouest viseraient 
a rapprocher le niveau de leurs forces. De toute 
fa<;on, une limitation des armements qui ne con-
cernerait que l'Europe aboutirait a oter tout poids 
a l'Europe dans la vie internationale, au profit 
des deux supergrands, certes, mais aussi de la 
Chine et meme de puissances de moindre enver-
gure. 
26. En fait, les dangers d'une guerre conven-
tionnelle sont limites en Europe. Une telle guerre 
est pratiquement exclue si l'on envisage un af-
frontement entre les tres grandes puissances. C'est 
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la menace d'une terrifiante guerre nucleaire qui 
reste la veritable dissuasion d'un conflit, et le fait 
que certaines puissances europeennes disposent 
d'armes atomiques, quelqu'insuffisantes qu'elles 
soient face a l'armement nucleaire sovietique, con-
tribue a assurer que l'Union Sovietique et ses 
allies ne pourront pas mener en Europe la guerre 
purement conventionnelle qu'ils auraient toutes 
chances de gagner. 
27. Il pourrait paraitre profondement scanda-
leux de n'envisager de defense que par le moyen 
de l'armement atomique. Il faut, neanmoins, se 
rappeler combien une guerre conventionnelle 
peut, elle aussi, etre meurtriere et se demander, 
par exemple, combien de vies humaines ont ete 
epargnees par la decision americaine d'utiliser 
l'arme atomique contre le Japon, en 1945. Du 
moins, la guerre atomique a-t-elle l'avantage de 
frapper !'opinion par son caractere fulgurant et, 
par consequent, d'accroitre la volonte de desarmer 
et de rendre possible un desarmement reel avec 
tous les avantages qu'il represente, tant dans 
l'ordre psychologique que dans l'ordre economique 
et social. 
28. Le retrait au moins partiel des forces ameri-
caines d'Europe parait aujourd'hui probable. On 
ne peut contester d'ailleurs sa Iegitimite apres 
que les Etats-Unis ont, pendant plus de 25 ans, 
maintenu des effectifs importants pour preser-
ver la securite de l'Europe occidentale et au 
moment ou l'Amerique connait des difficultes 
serieuses dans le maintien de l'equilibre de sa 
balance des paiements. Dans ces conditions, ce 
qui est important c'est que ce retrait ne soit pas 
total et qu'il· demeure en Europe une force sym-
bolique assurant les Europeens de l'Ouest, et sur-
tout les pays du Pacte de V arsovie, que la puis-
sance americaine se trouve etre engagee en cas 
d'agression contre l'Europe occidentale, ce que 
Washington n'a d'ailleurs jamais con teste. 
29. De toute fa<;on, il n'a pas ete necessaire que 
l'Angleterre ait des troupes stationnees sur le 
continent europeen pour qu'en 1914, puis en 1939, 
elle apporte a ses allies !'assistance qu'elle leur 
avait promise. De la meme fa<;on, le fait que la 
France ait quitte !'organisation militaire integree 
de l'O.T.A.N. ne l'empeche pas de participer a 
!'Alliance atlantique et les engagements qu'elle a 
pris, notamment par le Traite de Bruxelles, valent 
ceux des autres puissances. La volonte qu'a la 
France de les appliquer est d'ailleurs confirmee 
par le maintien de ses forces sur le territoire de 
la Republique federale. En fait, par !'article V 
du Traite de Bruxelles modifie, la France se 
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the collective defence of Europe than is the 
United States by the Atlantic Pact. 
30. In any event, negotiations on the limitation 
of forces are separate from the problem of Euro-
pean security and there is no reason to wish 
that negotiations now being held in another 
framework should be brought in to burden a con-
ference which would already have a fairly full 
programme, but it is evident that they facilitate 
entente on other points. 
31. Another factor in favour of the conference 
being convened is that most European countries 
which are not committed to a military alliance 
seem prepared to take part. Even neutral coun-
tries such as Sweden and Austria have expressed 
a desire to take part. This means that the con-
ference should not resemble a confrontation 
between two blocs but be a bona fides meeting 
of powers interested in the problems of security 
and co-operation in Europe. 
32. Finally, the Finnish Government's initiative 
in proposing its good offices for the preparation 
of the conference has already given satisfactory 
results. The method sometimes known as the 
"ambassador's salon", i.e. the preparation of the 
conference through direct negotiations between the 
Finnish Government and each of the countries 
likely to take part in the conference, obviously 
has the drawback of making the preparatory 
procedure cumbersome. However, it has many 
advantages because it allows countries which do 
not exchange diplomatic representatives, or which 
do not even recognise each other legally, to take 
part in the preparation anyway and practical 
solutions can be found to problems which, if 
raised at wider meetings, would lead to sterile 
opposition between the two sides. The fact that 
Helsinki has been chosen for preparing the 
conference does not necessarily imply that it 
must be held in the Finnish capital but it is quite 
obvious that it must be held in a European city 
in a country whose neutrality is recognised by 
both sides. 
33. This procedure has been accepted and is 
already in operation. Despite all these favourable 
conditions, some obstacles still remain : one is the 
GDR Government's apparent difficulty in under-
taking negotiations with the Federal Republic 
to find a satisfactory means of applying the 
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Berlin agreement; another is that the western 
powers have still not recognised the GDR. 
34. At his press conference on 23rd September 
1971, President Pompidou reaffirmed the posi-
tion shared by all western countries, i.e. that they 
should not recognise the GDR until the Federal 
Republic has done so. This situation in fact raises 
problems on both sides because, as the second 
economic power of the Warsaw Pact, the GDR 
is an increasingly important trading partner for 
the Western European countries and particularly 
for the Federal Republic. The development of 
trade increases the difficulties stemming from 
non-recognition of the GDR and it is not surpris-
ing that public opinion is growing impatient to 
see this problem settled. It is of course normal 
that the Federal Republic should not yield on 
this point without obtaining something from the 
GDR in exchange and in particular that it should 
not recognise that State until the agreement on 
Berlin can be satisfactorily applied. However, 
if this question is to be settled at the same time 
as all the other aspects of the German problem, 
it would be desirable for the Federal Republic 
not to make recognition a hard and fast question 
of principle. 
35. The only real point at issue is the German 
problem and no one seriously considers that the 
matter should be dealt with at a European 
security conference. The only possible solution 
is a rapprochement between West and East 
Germany. Although a successful European secur-
ity conference might lead to an earlier solution, 
failure of the conference would not profoundly 
change the present situation. What is essential 
for the future of Germany is the achievement of 
a better balance between the economic power of 
the two German States, which would permit 
closer trade relations. Ten or fifteen years ago, 
the collapse of the Pankow regime did not seem 
out of the question, which is probably why the 
wall was built to prevent an exodus of East 
Germans towards the West. If East Germany 
manages to settle its internal problems, as it 
seems to be in the process of doing in the 
economic field, it would probably be able to 
allow its inhabitants greater freedom and could 
thus more easily consider removing the barriers 
which it erected to isolate itself from the Federal 
Republic. 
trouve plus engagee a participer a une defense 
collective de l'Europe que les Etats-Unis ne le 
sont par le seul Pacte atlantique. 
30. De toute fa<;on, le developpement de nego-
ciations sur la limitation des forces est distinct 
du probleme de la securite europeenne et il n'y 
a pas de raison de souhaiter que des negociations 
qui ont lieu actuellement dans un autre cadre 
viennent alourdir celui d'une conference dont le 
programme serait deja assez charge, mais il est 
evident qu'elles facilitent !'elaboration d'une en-
tente sur d'autres points. 
31. Un autre element favorable a la reunion de 
la conference c'est que la plupart des pays euro-
peens non engages dans une alliance militaire 
semblent prets a y participer. Meme les pays neu-
tres comme la Suede ou l'Autriche ont exprime 
leur volonte d'y prendre part. Ceci fait que la 
conference ne devrait pas revetir l'aspect d'un 
affrontement de deux blocs, mais veritablement 
d'une reunion des puissances interessees par les 
problemes de la securite et de la cooperation en 
Europe. 
32. Enfin, !'initiative qu'a prise le gouvernement 
finlandais de proposer ses bons offices pour la 
preparation de la conference a deja donne des 
resultats satisfaisants. La pratique que l'on a par-
fois appelee « salon des ambassadeurs » et qui 
consiste a reserver a des negociations directes 
entre le gouvernement finlandais et chacun des 
pays susceptibles de participer a la conference la 
charge de cette preparation, presente evidemment 
!'inconvenient de rendre lourde la procedure pre-
paratoire. Neanmoins, elle presente de nombreux 
avantages parce qu'elle permet a des pays qui 
n'entretiennent pas entre eux de relations diplo-
matiques, voire qui ne se reconnaissent pas en 
droit, de participer quand meme a la preparation 
et de resoudre, de fa<;on pratique, des problemes 
qui, s'ils etaient evoques dans des reunions plus 
vastes, aboutiraient a opposer de fa<;on sterile les 
deux camps. Le fait qu'Helsinki soit le lieu choisi 
pour la preparation de la conference n'implique 
pas necessairement que celle-ci doive avoir lieu 
dans la capitale finlandaise, mais il faudra, de 
toute evidence, choisir pour son siege une ville 
europeenne situee dans un pays dont la neutralite 
soit reconnue par les deux camps. 
33. Cette procedure a ete acceptee et a deja com-
mence a fonctionner. Malgre toutes ces conditions 
favorables, certains obstacles subsistent : l'un 
provient des difficultes que semble rencontrer le 
gouvernement de la R.D.A. a aborder les nego-
ciations qu'il doit mener avec la Republique 
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federale pour menager une application satisfai-
sante de !'accord sur Berlin ; un second vient de 
ce que la reconnaissance de la R.D.A. par les 
puissances occidentales est toujours en suspens. 
34. Le President Pompidou, dans sa conference 
de presse du 23 septembre 1971, vient encore de 
reaffirmer la position qui est celle de tous les 
pays occidentaux et qui consiste a ne pas accorder 
cette reconnaissance tant que la Republique fede-
rale n'aura pas, pour sa part, reconnu la R.D.A. 
En fait, cette situation pose a chacun des proble-
mes parce que, deuxieme puissance economique 
du Pacte de Varsovie, la R.D.A. constitue un 
partenaire commercial de plus en plus important 
pour les pays d'Europe occidentale et, en premier 
lieu d'ailleurs, pour la Republique federale. Or, 
!'augmentation des echanges multiplie egalement 
les difficultes soulevees par la non-reconnaissance 
de cet Etat et il n'est pas surprenant que, de plus 
en plus, l'opinion se montre impatiente de voir 
resolu ce probleme. Naturellement, il est normal 
que la Republique federale ne cede pas sur ce 
point sans obtenir de contrepartie de la part de 
la R.D.A. et que, notamment, elle ne reconnaisse 
pas cet Etat tant qu'une application satisfaisante 
de l'accord sur Berlin ne sera pas assuree. Nean-
moins, il paraitrait souhaitable qu'elle ne fasse 
pas de cette reconnaissance une question rle prin-
cipe insurmontable, afin que cette question puisse 
etre reglee en meme temps que tous lcs autres 
aspects du probleme allemand. 
35. En effet, le seul veritable litige, c'est le pro-
bleme allemand et nul n'envisage serieusement 
que ce probleme soit traite par une conference sur 
la securite europeenne. La seule solution a envi-
sager, c'est un rapprochement entre les Etats 
de l'Ouest et de l'Est de l'Allemagne. Si la 
reussite de la conference sur la securite euro-
peenne pouvait en hater l'echeance, l'echec de 
cette conference ne modifierait pas profondement 
la situation actuelle. Ce qui est essentiel pour 
l'avenir de l'Allemagne, c'est la realisation d'un 
equilibre meilleur entre la puissance economique 
des deux Etats allemands, ce qui permettrait des 
relations commerciales plus etroites. Un effon-
drement du regime de Pankow pouvait ne pas 
apparaitre invraisemblable il y a dix ou quinze 
ans, et c'est sans doute la raison pour laquelle 
ce regime a entrepris la construction du mur qui 
devait empecher l'exode de ses habitants vers 
l'Ouest. Si l'Allemagne de l'Est parvient a regler 
ses problemes internes comme elle semble etre 
en voie de les resoudre dans le domaine economi-
que, elle pourra sans doute laisser plus de libertes 
a ses habitants et, de ce fait, elle pourra plus 
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36. Finally, the question of the agenda of a 
European security conference is far from settled, 
and long and difficult negotiations will probably 
still be required, not only between East and West 
but also within each camp before general agree-
ment can be reached on this point. 
D. The problems 
37. The organisation of a European security 
conference raises a number of problems. How-
ever, the Finnish Government's initiative pro-
vides a possibility of ascertaining all points of 
view and advancing, perhaps not very quickly, 
with the preparation of the conference. There 
will obviously have to be agreement on the 
procedure to be followed: dates and above all 
the agenda and subsequent work of the con-
ference. 
38. ( i) With regard to the conference itself, a 
meeting at ministerial level would perhaps not 
be sufficient to reach fairly detailed agreement 
on the many points to be discussed. There would 
of course have to be an official opening at 
ministerial level, but it is important for the text 
of the agreements to be carefully prepared in 
committee. This work might take several weeks 
or even months. 
39. Only then could the final act or various 
agreements resulting from the meeting be 
adopted at another ministerial meeting. The 
existence of these problems means that the 
preparatory work will last several more months 
and that it will certainly not be possible to con-
vene the conference before mid-1972. Yet since 
circumstances now seem propitious, it might not 
be advisable to wait too long. In particular, the 
balance of forces might turn against the West 
and conditions in one or two years' time might be 
less favourable than now. 
40. (ii) With regard to the agenda, the Soviet 
Union has made two proposals in two draft 
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treaties. The first is of direct concern to Euro-
pean security and affords a guarantee for the 
sovereignty and frontiers of the European States. 
This draft will have to be considered carefully 
and negotiated with caution. A guarantee of 
sovereignty and frontiers must not just concern 
action which might be taken by the countries of 
one military bloc against a member of another 
bloc, or even against neutral or uncommitted 
countries, it must also apply to the independence, 
sovereignty and frontiers of the members of one 
of the blocs which might be threatened by other 
members of the same bloc. Memories of the 
invasion of Czechoslovakia are still recent enough 
for the West not to accept any form of recogni-
tion of the Brezhnev doctrine or to become an 
accomplice in a policy of Soviet expansion in 
Eastern Europe. 
41. France has for a long time been reticent 
about the idea of a European security conference, 
which it considers might consolidate the 
hegemony of the two great powers, each one in 
the part of Europe which it controls. At the 
present juncture, because of Soviet policy and 
the relative disengagement of the United States, 
such a danger seems to be on the wane. 
42. On the other hand, for European security 
to have a sound basis, it is essential to consider 
all the problems affecting European security, 
particularly the question of balance in the 
Mediterranean. There would be no point in redu-
cing the level of forces on the mainland of Europe 
if both sides were to amass a larger number of 
forces on a sea which washes the shores of seven 
European States and where throughout the ages 
the balance in Europe has been decided. Soviet 
forces alone cannot be expected to withdraw 
from the Mediterranean and it is essential for 
the Mediterranean powers to take over from the 
great powers in maintaining balance and peace 
in this area which is of such importance for 
Europe. 
43. The Soviet Union has also presented a draft 
agreement on economic and cultural co-operation. 
The drawback of this draft is that the wording 
is extremely vague and would hardly commit the 
signatories of the agreement. One of the essential 
tasks of the conference will be to work out the 
conditions for economic and cultural co-operation 
between Eastern and Western European coun-
tries, not only through an agreement but also 
facilement envisager de faire disparaitre les 
barrieres qu'elle a dressees pour s'isoler de la 
Republique federale. 
36. Enfin, la question de l'ordre du jour d'une 
conference sur la securite europeenne est loin 
d'etre resolue, et il faudra probablement encore 
de longues et difficiles negociations, non seule-
ment entre l'Est et l'Ouest, mais aussi a l'interieur 
de chacun des camps pour que l'on puisse par-
venir a un accord general sur ce point. 
D. Les problemes 
37. L'organisation d'une conference sur la secu-
rite europeenne pose un certain nombre de pro-
blemes. Neanmoins, !'initiative prise par le gou-
vernement finlandais fournit la possibilite de 
connaitre tousles points de vue et d'avancer, non 
sans lenteur, dans l'reuvre de preparation de la 
conference. Cette preparation comportera evidem-
ment un accord sur la procedure a adopter, sur 
les dates et surtout sur l'ordre du jour et la con-
tinuation de la conference. 
38. (i) En ce qui concerne la conference elle-
meme, une reunion au niveau ministeriel ne sau-
rait, semble-t-il, suffire a realiser un accord assez 
precis sur les nombreux points qui devront etre 
abordes. Certes, il faut prevoir une ouverture 
solennelle de la conference par une premiere 
reunion qui se situerait, en tout cas, au niveau 
ministeriel, mais il est important que les textes 
des accords soient prepares par un serieux travail 
de commission qui pourra durer plusieurs semai-
nes, sinon plusieurs mois. 
39. C'est ensuite, seulement, qu'une nouvelle ren-
contre ministerielle pourrait adopter l'acte final 
ou les accords de diverses natures qui seraient le 
fruit de la rencontre. Evoquer ces differents pro-
blemes, c'est indiquer que la preparation devra 
encore durer plusieurs mois et que la conference 
ne pourra certainement pas se reunir avant le 
milieu de 1972. Pourtant, etant donne les avan-
tages que presente la conjoncture actuelle, il pour-
rait etre dangereux de prevoir des delais trop 
longs. L'on pourrait craindre, en particulier, que 
l'equilibre des forces ne se deteriore pour l'Occi-
dent et que, par consequent, les conditions qui se 
presenteront d'ici un ou deux ans ne soient moins 
favorables que celles qui se presentent aujour-
d'hui. 
40. (ii) En ce qui concerne l'ordre du jour, 
l'Union Sovietique a fait deux propositions sous 
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la forme de deux projets de traite. Le premier 
concerne directement la securite europeenne et 
fournit une garantie des souverainetes et des 
frontieres des Etats europeens. Ce projet devra 
etre examine avec soin et negocie avec une grande 
prudence. En effet, la garantie des souverainetes 
et des frontieres ne doit pas concerner seulement 
les entreprises que pourraient tenter les pays d'un 
des blocs militaires contre un membre d'un autre 
bloc, ni meme contre des pays neutres ou non 
engages, mais aussi l'independance, la souverai-
nete et les frontieres des membres de l'un des 
blocs qui pourraient etre menaces par d'autres 
pays du meme bloc. Le souvenir de !'invasion de 
la Tchecoslovaquie est encore suffisamment pre-
sent a la memoire de tous pour que l'Occident ne 
puisse accepter, en aucune fa<;on, la reconnais-
sance de la doctrine Brejnev, ni se faire complice 
d'une politique d'expansion sovietique en Europe 
orientale. 
41. De son cote, la France s'est longtemps mon-
tree reticente a l'idee d'une conference sur la 
securite europeenne qui lui paraissait presenter 
le danger de consolider 1 'hegemonie des deux 
grandes puissances, chacune pour la fraction de 
l'Europe qu'elle controle. Dans la conjoncture 
actuelle, un tel danger parait s'estomper, tant a 
cause de la politique sovietique qu'en raison du 
degagement relatif des Etats-Unis. 
42. D'autre part, pour permettre d'etablir la 
securite de l'Europe sur des bases solides, il est 
essentiel que !'ensemble des problemes touchant 
a la securite de l'Europe soit envisage, et notam-
ment la question de l'equilibre en Mediterranee. 
En effet, il ne servirait a rien d'abaisser le niveau 
des forces sur le continent europeen si, de part 
et d'autre, on entassait des forces plus impor-
tantes sur une mer qui baigne sept Etats euro-
peens et oil, de tout temps, s'est joue l'equilibre 
de !'Europe. L'on ne peut esperer un retrait des 
seules forces sovietiques de la Mediterranee et il 
serait indispensable que les puissances mediter-
raneennes puissent prendre la releve des grandes 
puissances pour maintenir l'equilibre et la paix 
dans cette region essentielle pour !'Europe. 
43. L'Union Sovietique, d'autre part, a presente 
un projet d'accord sur la cooperation economique 
et culturelle. L'inconvenient de ce projet est qu'il 
est redige en termes extremement vagues qui, 
pratiquement, n'engageraient pas les signataires 
de ce traite. L'une des taches essentielles de la 
conference sera de mettre en forme les conditions 
d'une cooperation economique et culturelle entre 
les pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, non 
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through a European co-operation organisation 
responsible for applying the agreement. 
44. However, the idea of holding negotiations on 
economic and cultural matters in the framework 
of a European security conference is open to 
criticism. Some are afraid of overburdening the 
conference and making a successful outcome 
more difficult. Even if the conference led to an 
agreement in this field, it is inevitable that these 
relations should also remain bilateral so that one 
day there may be free circulation of goods, 
persons and ideas between the two parts of 
Europe. The establishment of an open Europe 
remains an ideal but the best way of achieving 
it is probably not by increasing Western Europe's 
immediate demands. 
45. Conversely, there is no reason to link with 
the conference the negotiations now being held 
on the limitation of nuclear weapons and the 
balanced reduction of forces in Europe. The 
participation of neutral countries in the con-
ference makes it difficult to believe that serious 
consideration could be given to strictly military 
matters including, of course, procedure for con-
trolling the application of the agreements 
reached. On the other hand, the reservations felt 
in some countries, even members of alliances, 
about the current negotiations would be likely 
to jeopardise the success of the European 
security conference if the military aspect were to 
play too great a role. 
46. (iii) Finally, the follow-up of the conference 
is an essential aspect since it is obvious that all 
the problems raised, particularly with regard to 
economic and cultural co-operation between 
European countries, cannot be settled just by 
adopting a text. Provision will very probably 
have to be made for one or several other con-
ferences to be held to pursue the work under-
taken. Judging from experience of bilateral rela-
tions between eastern and western countries, such 
a solution is inevitable. 
47. Organic co-operation will also have to be 
established, i.e. an international organisation 
which, to be effective, will have to include 
specialised branches, covering, for instance, 
cultural exchanges, economic, technical and trade 
matters, the preparation of subsequent con-
ferences, not to mention all the matters affecting 
disarmament which will also have to be followed 
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by a specialised organisation, whether linked or 
not with the organisation resulting from the 
European security conference. It would naturally 
be possible and desirable to use, as a matter of 
priority, existing bodies such as the United 
Nations Economic Commission for Europe and, 
if the eastern countries agree, the Council of 
Europe for such co-operation. But if there is no 
organisation to follow up the European security 
conference, the outcome will simply be recogni-
tion of the status quo, without guarantees for the 
future of co-operation and, finally, the West 
would have made a major concession without any 
compensation from the other side. 
48. The western countries are at present discus-
sing the preparation of the European security 
conference in two quite separate frameworks : 
first, in NATO, where organisational and pro-
cedural matters are being considered, as well as 
all problems affecting disarmament, although 
there is no definite link between the negotiations 
on disarmament and the European security con-
ference ; second, in the framework of the Euro-
pean Communities, the six Common Market 
countries are actively discussing in the Davignon 
committee economic and cultural co-operation 
with the East. The United Kingdom and the 
other applicant countries are kept informed of 
the results of these discussions. In view of the 
importance which your Rapporteur feels should 
be attached to economic and cultural co-operation 
in relations between Eastern and Western 
Europe, he can but encourage the governments 
to pursue such consultations with a view to mak-
ing concrete proposals to the Eastern European 
countries at an early date. 
E. Conclusions 
49. (i) Your Rapporteur considers it essential 
for Western Europe to ensure close concertation 
on this matter and for there to be common agree-
ment on all important decisions concerning its 
relations with Eastern Europe. Agreement with 
the United States is essential for any matter 
affecting disarmament or the level of forces. 
50. (ii) Second, it is important not to confuse 
disarmament with security. Although disarma-
seulement par un traite, mais aussi par une orga-
nisation europeenne de la cooperation qui re~oive 
pour mission d'appliquer cet accord. 
44. L'idee de developper, dans le cadre de la 
conference sur la securite europeenne, des nego-
ciations touchant aux domaines economique et 
culture! souleve, cependant, quelques critiques. 
Certains craignent, en effet, d'alourdir la confe-
rence et de rendre beaucoup plus difficile son 
succes. Il est inevitable que, meme si la conference 
aboutit a un accord dans ce domaine, ces relations 
conservent aussi un caractere bilateral pour per-
mettre qu'un jour une libre circulation des biens, 
des personnes et des idees entre les deux parties 
de l'Europe puisse se realiser. L'etablissement 
d'une Europe ouverte reste un ideal, mais la meil-
leure faGon de l'atteindre n'est sans doute pas 
d'amplifier les exigences immediates de l'Europe 
occidentale. 
45. A !'inverse, il n'y a pas de raison de lier a 
la conference les negociations qui sont actuelle-
ment en cours sur la question de la limitation des 
armements nucleaires et sur la reduction equili-
bree des forces en Europe. La participation de 
pays neutres a la conference rend difficile d'en-
visager que soient serieusement examinees des 
questions strictement militaires comportant evi-
demment des mecanismes de controle de !'appli-
cation des accords qui doivent intervenir. D'autre 
part, les reserves qu'imposent a certains pays, 
meme membres d'une alliance, les negociations 
en cours seraient de nature a compromettre la 
reussite de la conference sur la securite euro-
peenne si l'eHiment militaire devait y jouer un 
role preponderant. 
46. (iii) Enfin, la question de la continuation 
de la conference revet un aspect essentiel, car il 
est evident que !'ensemble des problemes poses 
notamment par la cooperation economique et cul-
turelle des pays europeens ne pourra etre regle 
par !'adoption d'un simple texte. Il faudra tres 
probablement prevoir la reunion d'une ou de 
plusieurs autres conferences pour poursuivre 
l'amvre entreprise. L'experience des relations bi-
laterales entre pays de l'Est et de l'Ouest semble 
imposer une telle solution. 
47. D'autre part, il sera essentiel de mettre sur 
pied une cooperation organique, c'est-a-dire une 
organisation internationale qui, pour etre effi-
cace, devra comporter des branches specialisees, 
notamment dans les echanges culturels, dans les 
questions economiques, techniques et commer-
ciales, dans la preparation des nouvelles confe-




chant au desarmement qui, elles aussi, implique-
ront evidemment qu'elles soient suivies par une 
organisation specialisee, que celle-ci soit ou non 
liee a l'organisme ne de la conference sur la seen-
rite europeenne. Naturellement, il serait possible 
et souhaitable d'utiliser, par priorite, les organes 
qui existent deja, comme la Commission econo-
mique pour l'Europe des Nations Unies, et, si les 
pays de l'Est l'acceptent, le Conseil de l'Europe, 
pour poursuivre cette cooperation. Mais, sans une 
organisation de la continuation, dans quelque 
cadre que ce soit, la conference sur la securite 
europeenne aboutirait simplement a une recon-
naissance du statu quo et ne fournirait aucune 
garantie quant a l'avenir de la cooperation et, 
finalement, elle constituerait une concession im-
portante de l'Occident sans aucune compensation 
de l'autre partie. 
48. L'on sait qu'actuellement, les pays occiden-
taux se concertent a propos de la preparation de 
la conference sur la securite europeenne. Cette 
concertation est poursuivie dans deux cadres tres 
distincts: d'une part, dans celui de l'O.T.A.N. oil 
sont examinees les questions d'organisation et de 
procedure et oil sont abordes egalement tous les 
problemes qui touchent au desarmement sans que 
le lien entre les negociations sur le desarmement 
et la conference sur la securite europeenne soit, 
semble-t-il, suffisamment fixe. D'autre part, a 
l'interieur des Communautes, les six pays du 
Marche commun poursuivent dans le Comite 
Davignon une concertation active sur les ques-
tions de cooperation economique et culturelle avec 
l'Est. Le Royaume-Uni et les pays candidats sont 
informes du resultat de cette concertation. Etant 
donne !'importance que devrait, aux yeux de votre 
rapporteur, revetir la cooperation economique et 
culturelle dans les relations entre l'Est et l'Ouest 
de l'Europe, il ne peut qu'encourager les gouver-
nements a poursuivre cette consultation en pre-
nant pour objectif d'aboutir rapidement au debat 
de propositions concretes a leurs partenaires de 
!'Europe de l'Est. 
E. Conclusions 
49. (i) Votre rapporteur estime qu'il est essen-
tiel que l'Europe occidentale maintienne dans 
toute cette affaire une etroite concertation et 
qu'elle agisse d'un commun accord pour toutes les 
decisions importantes concernant ses relations 
avec l'Europe de l'Est. Pour tout ce qui touche 
le desarmement ou le niveau des forces, un accord 
avec les Etats-Unis est indispensable. 
50. (ii) En second lieu, il importe de ne pas 
confondre le desarmement et la securite. Si, evi-
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ment measures can obviously help to create a 
favourable atmosphere for settling security 
problems, real disarmament will be possible only 
when the security question has been settled. Con-
sidering the problems of verifying levels of forces 
and weapons, even when the countries concerned 
have similar policies and a certain degree of 
mutual trust, it can be understood how difficult 
adequate supervision would be between countries 
of two camps which did not consider that they 
had sufficient guarantees for their security. 
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51. (iii) Finally, the European security con-
ference cannot be considered as an end in itself 
but as a starting point for a new form of 
relationship between European countries, which 
means that the continuation of the conference 
will be :far more important than the negotiations 
themselves. 
demment, des :rnesures de desarmement peuvent 
contribuer a creer un climat favorable au regle-
ment de questions de securite, il ne pourra y 
avoir de desarmement veritable que dans la me-
sure ou le probleme de la securite sera resolu. 
L'on connait les problemes que pose le controle 
du niveau des forces et des armes, meme dans le 
cas ou ce controle s'exerce entre des pays dont 
les politiques sont voisines et qui heneficient d'une 
certaine confiance reciproque. Cela permet de 
deviner combien difficile serait un controle se-
rieux entre les pays de deux camps qui ne consi-
dereraient pas leur securite comme suffisamment 
assuree. 
51. (iii) Enfin, la conference sur la securite 
europeenne ne peut etre consideree comme une 
fin en elle-meme, mais comme le point de depart 
d'un type de rapports nouveaux entre les pays 
europeens, ce qui fait que la continuation de la 
conference sera beaucoup plus importante que la 
negociation en elle-meme. 
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Amendment No. 1 
Political implicatiorw of the European 
security conference 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Sieglerschmidt and Mr. Blumenfeld 
1st Decemher 1971 
Leave out paragraph 5 of the operative text of the draft Recommendation and insert : 
"5. Take into consideration the interdependence of a policy of general, simultaneous, progres-
sive and controlled disarmament and the successful conclusion of negotiations on security and 
co-operation between Eastern and Western Europe." 
Signed : Siegler8chmidt, Blumenfeld 
I. See 12th Sitting, 1st December 1971 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Les implications politiques 
de la conference sur la securite europeenne 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. Sieglerschmidt et Blumenfeld 
1er decembre 1971 
Rempla.cer le pa.ra.gra.phe 5 du projet de recomma.nda.tion lui-meme, par le texte suiva.nt: 
« 5. De prendre en consideration l'interdependa.nce d'une politique de desa.rmement general, 
simulta.ne, progressif et controle et de l'a.boutissement des negocia.tions sur la. securite et sur 
la coopera.tion entre !'Europe de l'Est et !'Europe de l'Ouest ». 
Signe: Sieglerschmidt, Blumenfeld 
1. Voir 128 seance, 1er deoembre 1971 (Adoption de l'a.mendement). 
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i>ocument 564 22nd November 1971 
Visit to the United States 
18th-22nd October 1911 
REPORT 
subm,itted for information 
on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions 
by Mr. de Montesquiou, Chairman 
Those talcing part in the visit were : 
Mr. P. DE MONTESQUIOU (Chairman) (France) 
Mr. F. RINDERSPACHER (Vice-Chairman) (Federal Republic of Germany) 
MM. P.A. M. CoRNELISSEN (Netherlands) 
B. CORTI (Italy) 
H. DRAEGER 
G. M. KAHN-ACKERMANN 
I. s. LLOYD 
Dr. M. s. MILLER 
Lord O'NEILL OF THE MAINE 





Mrs. H. WALZ 
Mr. G. M. A. M. HUIGENS 
Sunday, 17th October 1971 
The Committee arrived in Washington, D.C. 
Monday, 18th October 1971 
The Committee was received by Dr. John 
F. Clark, Director of the Goddard Space Flight 
Centre, Greenbelt, Maryland. Dr. Clark briefed 
the Committee on the mission of the Centre 
which is the United States' first major scientific 
laboratory devoted entirely to the exploration of 
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(Federal Republic of Germany) 
Counsellor of the Office of the Clerk 
space. He informed us that it was staffed by 
some 4,000 people - scientists, engineers and 
administrative managers - who dealt with the 
research and management of space-earth sciences 
and applications. Some of the areas covered 
were communications, meteorology, navigation 
and the detection and monitoring of natural 
resources. The Centre also incorporated the 
National Space Science Data Centre. 
After the welcome by Dr. Clark, Mr. Arnold 
W. Frutkin, NASA's Assistant Administrator 
for International Affairs, introduced Dr. 
Document 564 22 novemmbre 1971 
Visite aux Etats- Unis 
18-22 octobre 1911 
RAPPORT 
presente pour information 
au nom de la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale 
par M. Montesquiou, president 
Participaient a cette visite : 
M. P. DE Mol(TESQUIOU (President) (France) 
M. F. RINDERSPAOHER (Vice-President) (Republique Federa.le d'Allema.gne) 
MM. P.A. M. CoRNELISSEN (Pa.ys-Ba.s) 
B. CoRTI (Ita.lie) 
H. DRAEGEB 
G. M. KAB:N-AOKERMANN 
I. S. LLo'Yn 
Dr. M. s. MILLER 
Lord O'NEILL OF Tma MAINE 





Mme H. WAJJL 
M. G. M. A. M. HUIGENS 
Dimanche 17 octobre 1971 
La commission arrive a Washington, D.C. 
Lundi 18 octobre 1971 
La commission est re~ue par le Dr John F. 
Clark, Directeur du Goddard Space Flight Cen-
ter, a Greenbelt, Maryland. Le Dr Clark expose 
la mission du centre qui est le premier grand 
laboratoire scientifique americain se consacrant 
totalement a !'exploration spatiale. Il emploie un 
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(Republique Federale d'Allema.gne) 
Conseiller du Greffe de 1' Assemblee 
personnel d'environ 4 000 personnes - savants, 
ingenieurs et directeurs administratifs - qui 
s'occupent de la recherche et de la gestion concer-
nant les sciences et les applications relatives a 
l'espace et a la terre. Parmi les secteurs etudies 
figurent les communications, la meteorologie, la 
navigation, la detection et le controle des res-
sources naturelles. Le centre comprend egalement 
le National Space Science Data Center. 
Apres les paroles de bienvenue du Dr Clark, 
M. Arnold W. Frutkin, Administrateur adjoint 
de la NASA pour les &ffaires internationales, 
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W ernher von Braun, Deputy Associate Admin-
istrator of NASA, who is especially in charge 
of advanced planning. 
A.pplication satellites 
Dr. von Braun began his address with 
reference to applications satellites and explained 
NASA's plans for 1973 in respect of education 
satellites. He said that, in collaboration with 
India, NASA was preparing a satellite which 
would be brought into a synchronous orbit to 
broadcast educational programmes to Indian 
villages. This instructional television experiment 
with India would start in 1974. One of the great 
problems was that Indian villages had no elec-
tricity and the Indian space research organisa-
tion had therefore undertaken the development 
of solid state television receivers. NASA would 
provide the relay service. 
The Helios programme was being carried 
out jointly by NASA and the Federal Republic 
of Germany. The objective of this programme 
was to investigate the properties of, and processes 
in, inter-planetary space close to the sun. The 
spacecraft would be developed in Western Ger-
many with about one-third of the scientific 
experiments supplied by NASA. In the second 
half of 1974 the Titan Centaur launch vehicle 
would bring the Helios A spacecraft into orbit. 
Dr. von Braun also pointed out that a man-
ned mission to the planet Mars would be a 
follow-up of the present series of unmanned Mars 
flights and the manned space flights of the 
Apollo programme. 
He showed the Committee a series of slides 
of the Apollo flights, the exploration of the moon 
and the difficulties encountered by the astro-
nauts. One of these difficulties was the measuring 
of distances on the lunar surface since there 
were no points of reference. For instance, moun-
tains which one would estimate at 1000m high 
were in fact 4000m high. Distances between the 
craters were also much greater than one would 
think. 
The next step on the way to Mars was the 
Skylab programme. Skylab would be a space 
station placed in low earth orbit and was 




The Skylab programme was the next major 
step after Apollo 15 in manned space flight. 
From the Apollo programme NASA still had 
two Saturn V boosters on order which would be 
delivered in 1973 and 1974. As two Apollo 
missions had been cancelled, NASA had ordered 
the third stage of the Saturn V to be converted 
into an experimental space station called Skylab. 
The main purpose of Skylab was to understand 
in detail the ability of human beings to live and 
do useful work in space and to perform 
important investigations on earth resources and 
materials processing. At the same time it would 
carry out scientific investigations in solar astro-
nomy. 
Because of its long station in orbit, Skylab 
would prove invaluable in studies of possibilities 
of living in space and the medical consequences 
and the effectiveness of the work done. Fifty-
five experiments in all would be made of which 
eighteen would be medical, five in respect of 
earth resources and five on the solar system, for 
which eleven telescopes would be carried on 
Skylab. Another area of interest was the study 
of materials and manufacturing in space, for 
which eight experiments were planned. The 
weightlessness of orbital flights provided an 
opportunity of altering the behaviour of chemical 
and physical processes and manipulating mate-
rials in a novel fashion. 
There would also be five experiments outside 
the space station since the astronauts would have 
to leave the spacecraft in order to change the 
films on the telescope mount. Five experiments 
in bio-science and eight in different other sciences 
were to be made. 
One day after the orbiting of Skylab by a 
Saturn V, a 3-man crew would be sent up by 
a Saturn IB. They would remain 28 days at the 
station and then return to earth to be replaced 
by a second flight crew of three men which would 
stay up 56 days, followed by another 3-man crew 
for a further 56 days. After having been used 
for 140 days, the station would be abandoned 
and would disintegrate. All its provisions, water, 
food, electric power, etc. would then have been 
exhausted. The crews would bring back the data 
of the experiments. 
presente le Dr Wernher von Braun, Administra-
teur associe delegue de la NASA, specialement 
charge des plans avances. 
Les satellites d'application 
Le Dr von Braun commence son expose sur 
les satellites d'application en expliquant les plans 
de la NASA relatifs aux satellites d'education 
pour 1973. En collaboration avec l'Inde, la 
NASA elabore actuellement un satellite qui sera 
place sur orbite synchrone pour radiodiffuser 
des programmes educatifs a !'intention des vil-
lages indiens. Cette experience de television edu-
cative avec l'Inde debutera en 1974. L'une des 
grandes difficultes est que ces villages ne pos-
sedent pas l'electricite et !'organisation de la 
recherche spatiale indienne a, par consequent, 
entrepris la mise au point de recepteurs de tele-
vision a semi-conducteurs. La NASA assurera 
le service de relais. 
Le programme Helios, qu'executent actuelle-
ment en commun la NASA et la Republique 
Federale d'Allemagne, vise a determiner les pro-
prietes et les mecanismes de l'espace interplane-
taire proche du soleil. L'engin spatial sera mis 
au point en Allemagne occidentale et le tiers 
environ des experiences scientifiques sera fourni 
par la NASA. Au cours du second semestre de 
1974, une fusee Titan Centaur placera le satel-
lite Helios A sur orbite. 
Le Dr von Braun indique aussi qu'une mis-
sion habitee vers la planete Mars fera normale-
ment suite a la gamme actuelle des vols non 
habites vers Mars et des vols spatiaux habites du 
programme Apollo. 
Il projette devant la commissiOn une ser1e 
de diapositives sur les vols Apollo, !'exploration 
de la lune et les difficultes rencontrees par les 
astronautes. L'une de ces difficultes concerne la 
mesure des distances sur la surface lunaire en 
l'absence de points de reference. Par exemple, 
des montagnes que l'on croirait hautes de 1.000 
metres, ont, en fait, une altitude de 4.000 metres. 
Les intervalles entre les crateres sont aussi bien 
plus grands qu'on ne l'imaginerait. 
La prochaine etape en direction de Mars 
sera le programme Skylab. Il s'agira d'une station 
spatiale placee sur orbite basse et conQue pour 
accroitre les connaissances sur les activites de 




Skylab est le grand programme qui suc-
cedera a A polio 15 dans le domaine des vols 
spatiaux habites. Dans le cadre du programme 
Apollo, la NASA va disposer encore de deux 
fusees Saturn V qui seront livrees en 1973 et 
en 1974. Deux missions Apollo ayant ete annu-
lees, la NASA a demande que le troisieme etage 
de Saturn V soit transforme en une station spa-
tiale experimentale appelee Skylab. Cette station 
permettra essentiellement de comprendre en 
detail comment l'homme peut vivre et travailler 
utilement dans l'espace, de proceder a des etudes 
importantes sur les ressources terrestres et la 
transformation des materiaux, et de faire des 
observations scientifiques en matiere d'astrono-
mie solaire. 
Comme la station Skylab restera longtemps 
sur orbite, elle permettra de faire des observa-
tions precieuses sur les possibilites de vie dans 
l'espace, sur les consequences pour l'organisme 
humain et sur l'efficacite du travail accompli. 
Cinquante-cinq experiences sont prevues, dont 
dix-huit concerneront la medecine, cinq les res-
sources terrestres et cinq le systeme solaire. Pour 
ces dernieres, Skylab emportera onze telescopes. 
La station permettra egalement de proceder a 
l'etude des materiaux et de leur fabrication dans 
l 'espace ; huit experiences sont prevues dans ce 
domaine. En effet, l'apesanteur au cours des vols 
orbitaux offre la possibilite de modifier le de-
roulement des processus chimiques et physiques 
et de manipuler les materiaux suivant des tech-
niques nouvelles. 
Cinq experiences seront egalement executees 
a l'exterieur de la station spatiale, etant donne 
que les astronautes devront quitter leur vehicule 
pour changer les films des telescopes. Cinq expe-
riences dans le domaine des sciences biologiques 
et huit dans divers autres domaines scientifiques 
seront aussi effectuees. 
Vingt-quatre heures apres la mise sur 01·bite 
de Skylab par une fusee Saturn V, une fusee 
Saturn IB lancera une equipe de trois astronau-
tes qui restera dans le laboratoire durant 28 
jours. Ensuite, cette equipe retournera a terre 
et sera remplacee par deux autres equipes de 
trois hommes qui resteront pendant 56 jours 
chacune. Apres avoir ete utilisee pendant 140 
jours, la station sera abandonnee et se desinte-
grcra. Toutes ses reserves d'eau, de nourriture, 
d'electricite, etc., seront alors epuisees. Les diver-
ses equipes rapporteront les donnees relatives a 
leurs experiences. 
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The Skylab crews would be astronauts and 
pilots to manoeuvre the command module, but 
they would also have had training as physicians, 
engineers and scientists. 
The basic Skylab design had been completed 
and the manufacturing had started as well as 
preparations for flight operations and training 
of the flight crews. Some 26,000 people were 
involved in building the space station. 
Space shuttle 
For the post-Apollo programme, in Septem-
ber 1969 a space task force submitted a report 
to the President of the United States in which 
it recommended that the United States should 
accept a balanced manned and unmanned space 
programme which would be of direct benefit for 
mankind and which would lead to the develop-
ment of new capabilities for operating in space. 
This new capability led to the development of 
the space shuttle concept. 
The space shuttle should make it possible 
to replace most of the present-day launch 
vehicles and reduce considerably the cost of the 
existing space systems. At the same time the 
experience of the former manned and unmanned 
flights would be used and therefore the develop-
ment cost should be minimised. 
The shuttle would have to replace the Thor, 
Atlas, Titan and Saturn boosters. It could 
replace the Saturn V as well by flying multiple 
pay loads. 
The characteristics of the shuttle would be 
that it would provide airline-type operations ; 
it would be reusable after two weeks' interval 
for up to 100 missions. It would have a large 
cargo bay and be self-sustaining for seven days, 
providing the crew with a comfortable environ-
ment. Moreover, the shuttle should be about the 
same size as the existing Galaxy V aircraft. Its 
configuration should therefore be the same as 
present-day aircraft. 
The capabilities of the space shuttle would 
be to place a satellite in orbit, repair and service 
orbiting satellites, perform short duration science 
and application missions, carry crews and 
supplies to space stations, perform space rescue 
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m1sswns and deliver propellants and payloads 
for high-energy missions. 
The shuttle would consist of two vehicles, 
each with a 2-man crew: the launch vehicle and 
the orbiter which straddled the booster. It would 
take off vertically under rocket power with the 
booster accelerating the orbiter stage to the outer 
fringe of the earth's atmosphere where separa-
tion would occur. The booster would then decel-
erate and cruise to a designated landing field. 
The orbiter would proceed to orbit, powered by 
its own rocket engines, to deliver the payload 
and perform the assigned missions. After 
spending up to seven days in orbit, the orbiter 
would re-enter and return to a conventional air-
port runway and also land horizontally. To 
return to the airport it would not need engines 
but would come in as a glider. 
By eliminating the need for ships, planes, 
helicopters and a water recovery team, the 
shuttle would incur no recovery expenses. 
Space station 
Heductions in the cost of space operations, 
made possible by use of the shuttle, would permit 
many more space activities than had been eco-
nomically feasible to date. The logical sequence 
of the shuttle would be the establishment of an 
operational space station. Man needed a platform 
in space where he could live and work for long 
periods of time and could conduct important 
scientific investigations which required a space 
environment. The experience to be gained with 
the Skylab programme was of major importance. 
The space station and the shuttle would provide 
the first opportunity for non-astronaut members 
of the scientific research and industrial commu-
nity to conduct experiments and develop acti-
vities in space. 
Initially, the space station would house a 
crew of six, contain general purpose laboratories 
and support two research and application 
modules. Four modules would make up the initial 
station and provide quarters for the six members 
of the crew. Ports were available on a central 
core for cargo modules, research and application 
modules and the solar array power boom. The 
_ Les equipes de Skylab seront composees 
d'astronautes qui seront des pilotes capables de 
manamvrer le module de commande, mais qui 
auront reQu aussi une formation de physiciens, 
d'ingenieurs et, d'une maniere generale, de scien-
tifiques. 
La conception de Skylab est terminee et la 
construction a commence, ainsi que les prepara.-
tifs pour les operations de vol et l'entrainement 
des equipages. Quelque 2&.000 personnes travail-
lent a la construction de la sta.tion spatiale. 
La navette spatiale 
En ce qui concerne le progra.mlne post-
Apollo, un groupe d'experts en matiere spatiale 
a presente en septembre 1969 au President Nixon 
un rapport dans lequel il recommandait l'accep-
tation par les Etats-Unis d'un programme spatial 
equilibre de vols habites et non habites, qui pre-
senterait des avantages directs pour l'humanite 
et conduirait au developpement de nouveaux 
moyens d'exploration de l'espace. C'est ce qui a 
permis la mise au point du concept de navette 
spatiale. 
La navette spatiale doit remplacer graduel-
lement tous les lanceurs actuels et reduire consi-
derablement le c011t des systemes de transport 
spatiaux existants. De plus, !'experience acquise 
au cours des vols habites et non habites qui 
auront precede doit etre utilisee et permettre de 
reduire au minimum les frais de mise a:u point. 
La navette devra remplacer les fusees Thor, 
Atlas, Titan et Saturn. Elle pourrait remplacer 
egalement la fusee Saturn V puisqu'elle trans-
portera un plus grand nombre de charges utiles. 
Elle presentera les caracteristiques suivan-
tes : elle operera dans des conditions voisines de 
celles de !'aviation ; elle sera reutilisable dans 
un delai de quinze jours et pourra effectuer jus-
qu ·a cent missions de suite. Elle disposera d'un 
vaste compartiment fret et aura une autonomie 
de vol de sept jours. Les conditions de sejour y 
seront confortables. Ses dimensions devraient 
etre voisines de celles d'un avion du type Galaxy 
V : sa configuration devrait done etre celle des 
avions actuels. 
La navette spatiale permettra de mettre en 
place des satellites, de reparer et d'entretenir les 
satellites sur orbite, d'effectuer des missions 
scientifiques et d'application de courte duree, de 
transporter les equipages et les approvisionne-
328 
ments destines aux stations spatiales, d'executer 
des missions de sauvetage en milieu spatial et de 
ravitailler en carburant et en charges utiles les 
engins destines aux missions lointaines. 
La navette comprendra deux vehicules abri-
tant chacun un equipage de deux hommes : le 
lanceur et l'orbiteur que le lanceur portera sur 
son dos. Elle decollera a la verticale grace aux 
reacteurs du lanceur qui accelerera jusqu'a ce 
qu'il atteigne les couches limites de !'atmosphere 
terrestre ou la separation aura lieu. Puis le lan-
ceur reduira sa vitesse et reviendra sur terre 
ou il atterrira en un point determine. L'orbi-
teur gagnera son orbite grace a ses propres reac-
teurs pour livrer sa charge utile et executer les 
missions dont ii aura ete charge. Apres avoir 
passe jusqu'a sept jours sur orbite, l'orbiteur 
rentrera dans !'atmosphere et regagnera un aero-
port classique ou il atterrira a l'horizontale. Pour 
ce faire, il n'aura pas besoin de moteurs puis-
qu'il utilisera sa configuration de planeur. 
Eliminant ainsi la necessite d'utiliser des 
navires, des avions, des helicopteres et une equipe 
de recuperation en mer, la recuperation de la 
navette n'aura aucune incidence financiere. 
La sto,tion spatiale 
Les economies realisees sur le COllt des ope-
rations spatiales grace a !'utilisation de la navette 
rendront possibles un grand nombre d'activites 
qui n'etaient pas realisables, jusqu'ici, sur le plan 
economique. La suite logique de la navette sera 
la mise en place d'une station spatiale operation-
nelle. L'homme a besoin, en effet, d'une plate-
forme spatiale ou il puisse vivre et travailler 
pendant de longues periodes et proceder a des 
recherches scientifiques importantes qui doivent 
etre effectuees en milieu spatial. L'experience 
que le programme Skylab permettra d'acquerir 
est d'un inter~t capital. La station spatiale et 
la navette donneront pour la premiere fois aux 
membres de la communaute scientifique et indus-
trielle qui ne sont pas astronautes la possibilite 
de faire des experiences et de mener des activites 
dans l'espace. 
Dans un premier stade, la station spatiale 
abritera une equipe de six personnes et contien-
dra des laboratoires a vocation generale ; deux 
modules de recherche et d'applications y seront 
attaches. La station initiale se composera de qua-
tre modules et comprendra les amenagements 
necessaires au sejour de six personnes. Le noyau 
central sera equipe de dispositifs d'amar:rage 
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'gross capability of the space station was the 
housing of twelve men and the accommodation 
of six research and application modules. 
Lunar and planetary programme 
The lunar and planetary exploration pro-
gramme was expressly for investigation of the 
moon, the planets and their satellites, asteroids, 
comets and the particles and fields of inter-
planetary space. Its goal was the acquisition of 
more knowledge of the origin, history and 
dynamics of the solar system, with particular 
emphasis on understanding the evolution of the 
earth 1, 
The planetary programme started in 1962 
with the Mariner satellites flying by Venus and 
Mars. Mariners 6 and 7 completed their fly-by 
of Mars in July-August 1969 and at the 
beginning of November 1971 a Mariner space-
craft would start to orbit Mars for a minimum 
of 90 days. This spacecraft was launched on 
30th May 1971. (More explanation on this flight 
was given during the Committee's visit to the 
Jet Propulsion Laboratory.) 
After the Mariner missions there would be 
Viking missions which would be launched in 
1975, their purpose being to make unmanned 
landings on the Martian surface in 1976. The 
budget for the fiscal year 1972 provided for the 
development of these spacecraft : $52.8 million 
for the Mariner mission, and $180.4 million for 
the Viking mission. 
Manned Mars programme 
Dr. von Braun pointed out that moon 
missions could take place every month, but one 
could only go to the planet Mars every two years. 
The Mars mission involved a total of twelve crew 
members departing to Mars in November 1981 
and returning to earth in August 1983. Arrival 
in the Mars orbit would be in August 1982. The 
mission would depart from the earth orbit, from 
a space station, with a nuclear rocket which had 
been under development as a joint project bet-
I. See Appendix. 
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ween the Atomic Energy Commission and NASA. 
This so-called NERV A engine was a nuclear 
engine of the type required for this kind of 
mission. 
In order to avoid any accidents, two space-
craft would be used for the Mars mission. On 
arrival in Mars orbit unmanned landing craft 
would be sent off to find out what the conditions 
would be at a possible landing site. Only when 
the unmanned craft had returned might a man-
ned landing be made. The scientific objectives 
of the Mars manned landing mission were : 
(1) to make geophysical observations, (2) to col-
lect samples of the soil and atmosphere, (3) to 
study life forms, (4) to study behaviour of ter-
restrial life forms in Mars environment and (5) 
to search for water and other natural resources. 
Dr. von Braun finished his address by 
stating that if one found Mars a useful place 
for certain activities, ways and means might be 
found to grow the crews' own food in the Mars 
environment. This of course would greatly 
alleviate the logistics of the supply system. One 
might even have a small chicken farm and have 
fresh eggs in the morning. 
International programme 
Mr. Arnold Frutkin made a statement on 
NASA's international programme. He pointed 
out that more than 70 different international 
programmes were being carried out under the 
auspices of NASA. They were worth more than 
half a billion dollars, half of which was being 
spent abroad. Special emphasis was paid to the 
co-operative development and launching of 
scientific satellites for which there were now 
some 30 international projects. 
New forms of co-operation were being 
promoted and it was for this reason that the 
Administrator of NASA visited the European 
capitals as well as Japan, Canada and Australia. 
Joint working groups on the post-Apollo pro-
gramme had been established in Europe as well 
as the three other countries. Technical discus-
sions were now taking place in order to identify 
elements of the post-Apollo programme that 
might be undertaken in Europe at the expense of 
the Europeans. The discussions which had taken 
place with Minister Lefevre and his staff con-
cerned especially the problems of the shuttle. 
Political motivation on the American side to 
pour les modules de transport, les modules de 
recherche et d'applications et le dispositif d'ali-
mentation electrique par panneaux solaires. La 
station sera ulterieurement capable d'abriter 
douze personnes et de recevoir six modules de 
recherche et d'applications. 
Le programme lunaire et planetaire 
Le programme d'exploration lunaire et pla-
netaire vise expressement l'etude detaillee de la 
lune, des planetes et de leurs satellites, des aste-
ro'ides, des cometes, des particules et de l'espace 
interplanetaire. On cherchera a mieux connaitre 
l'origine, l 'histoire et la dynamique du systeme 
solaire, et particulierement a mieux comprendre 
!'evolution de la terre 1• 
Le programme planetaire a commence en 
1962 avec l'envoi de sondes Mariner au voisinage 
de Venus et de Mars. Mariner 6 et Mariner 7 ont 
termine leur mission au voisinage de Mars en 
juillet-aout 1969 et, au debut de novembre 1971, 
un engin Mariner, lance le 30 mai 1971, com-
mencera a effectuer des revolutions autour de 
Mars pendant un minimum de 90 jours. (La com-
mission a re~u des explications plus detaillees 
sur ce vol lors de sa visite au Jet Propulsion 
Laboratory.) 
Aux missions Mariner feront suite les mis-
sions Viking. Ces engins, non habites, qui seront 
lances en 1975, atterriront sur Mars en 1976. 
Le budget de l'exercice 1972 prevoit la mise au 
point de ces engins spatiaux : 52,8 millions de 
dollars pour la mission Mariner et 180,4 millions 
de dollars pour la mission Viking. 
Le premier vol habite vers Mars 
Le Dr von Braun fait remarquer que les 
missions lunaires pourront avoir lieu tous les 
mois, mais qu'on ne peut aller sur Mars que tous 
les deux ans. La mission vers Mars prevoit que 
12 membres d'equipage partiront vers cette pla-
nete en novembre 1981 pour revenir sur la terre 
en aout 1983. L'arrivee dans l'orbite de Mars se 
produira en aout 1982. La mission quittera une 
station spatiale placee sur orbite terrestre a 
l'aide d'une fusee nucleaire qui a ete mise au 
1. Voir annexe. 
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point en commun par la Commission de l'energie 
atomique et la NASA. Ce propulseur, denomme 
NERV A, est un moteur nucleaire du type requis 
pour ce genre de missions. 
Afin d'eviter tout accident, on utilisera deux 
vaisseaux. A l'arrivee dans l'orbite de Mars, on 
determinera, grace a une sonde automatique, les 
conditions qui prevalent au point eventuel d'at-
terrissage. Ce n'est qu'au retour de cet engin 
non habite que pourra s'effectuer l'atterrissage 
de l'homme. La mission d'atterrissage de l'homme 
sur Mars aura pour objectifs scientifiques: (1) 
de faire des observations geophysiques ; (2) de 
recueillir des echantillons du sol et de !'atmo-
sphere ; (3) d'etudier les formes de vie ; (4) d'etu-
dier le comportement des formes de vie terrestre 
en milieu martien et (5) de rechercher de l'eau 
et d'autres ressources naturelles. 
Le Dr von Braun termine son expose en 
declarant que, si la planete Mars est jugee inte-
ressante pour certaines activites, on trouvera 
peut-etre le moyen de produire sur place la nour-
riture necessaire aux equipages, ce qui, naturelle-
ment simplifierait beaucoup les prob]emes logis-
tiques du systeme de ravitaillement. On pourrait 
meme avoir un petit elevage de volailles et des 
reufs frais le matin. 
Le programme international 
M. Arnold Frutkin fait une declaration sur 
le programme international de la NASA en fai-
sant remarquer que celle-ci preside a !'execution 
de plus de 70 programmes internationaux diffe-
rents, d'une valeur superieure a 500 millions de 
dollars depenses pour moitie a l'etranger. L'ac-
cent est tout particulierement mis sur la mise au 
point et le lancement en commun de satellites 
scientifiques pour lesquels il existe actuellement 
une trentaine de projets internationaux. 
De nouvelles formes de cooperation sont 
actuellement encouragees; c'est pourquoi l'admi-
nistrateur de la NASA visite les capitales euro-
peennes, de meme que le J apon, le Canada et 
l'Australie. Des ~oupes de travail communs ont 
ete crees pour le programme post-Apollo en 
Europe, de meme que dans ces trois derniers 
pays. On procede actuellement a des discussions 
techniques en vue de definir les elements du pro-
gramme post-Apollo dont !'Europe pourrait se 
charger a ses propres frais. Les entretiens avec 
M. le Ministre Lefi'wre et ses collaborateurs ont 
porte tout particulierement sur la navette. Les 
Americains sont desireux de pa:rvenir a une col· 
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arrive at a fruitful American-European colla-
boration was mainly to convince Congress 
and the financial authorities in the United States 
that they should agree to a long-term plan which 
could not be turned off and on at short notice. 
Moreover, the NASA authorities were 
convinced that the United States and its western 
allies would have to collaborate in the space field 
in order to stay ahead and once that position 
had been adopted the sooner collaboration 
started the better. The pooling of manpower and 
other resources would be advantageous for 
Europe as well as for America. 
Co-operation with the Soviet Union 
As far as space co-operation with the Soviet 
Union was concerned, relationships during the 
1960s were rather poor. Only four limited 
agreements on satellite projects in the fields of 
meteorology, communications, magnetic survey 
and space medecine had been concluded. A new 
start had been made in 1970 and the Director 
of the Manned Spacecraft Centre in Houston 
had had fruitful discussions on the possibilities 
of United States and Soviet Union joint manned 
spacecraft docking facilities; the docking systems 
of the two types of spacecraft would be designed 
in such a way that in case of emergency both 
countries could effect rescue operations. A 
tentative agreement was reached in February 
1971. 
At about the same time another agreement 
was reached on the exchange of information in 
different scientific fields of common interest 
such as co-ordination of the two meteorological 
networks. Whereas this second agreement refer-
red especially to scientific objectives, in the 
docking agreement the objective was an opera-
tional capability. 
Mr. Frutkin agreed it would be useful if the 
parliamentarians could show the public in their 
constituencies the slides they had seen on the 
post-Apollo programme. 
In reply to questions it was stated that plans 
for the shuttle had been drawn up in four dif-
ferent phases : (a) original concept ; (b) preli-
minary design; (c) ultimate design, and (d) 
construction. The plans were now in phase (b) 
and by spring 1972 they would reach phases (c) 
and (d). At present European industry proposed 
manufacturing certain items for the shuttle such 
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as the fins, wings, doors, radiators and landing 
gear. The Americans would prefer some more 
significant parts of the shuttle's orbiter to be 
manufactured in Europe. It would be even better 
if the Europeans would manufacture a separate 
entity such as a module for a space station or 
the tug. It should not be forgotten that the 
Europeans originally proposed manufacturing 
the tug ; this was never an American proposal. 
The tug would be a very difficult vehicle to 
manufacture and from a technological point of 
view would be more interesting than the shuttle. 
Launch assistance 
With respect to launch assistance, the 
availability of launchers would not depend on 
European participation in the post-Apollo 
programme. In general the Americans would 
provide launch facilities under the following 
circumstances : 
(a) if the satellites were for peaceful 
purposes; 
(b) if the satellites were consistent with 
relevant international agreements and 
arrangements, for example, launch 
assistance would not be given for an 
operational applications satellite capable 
of direct television broadcasting i:f an 
international treaty forbade direct TV 
broadcasting via satellite across inter-
national borders ; 
(c) if the launch vehicles were not made 
available to third parties without the 
prior agreement of the United States ; 
(d) if the launch was in accordance with 
United States obligations under the 
INTELSAT Treaty. 
The United States authorities considered a 
launch was not in accordance with United States 
obligations under the INTELSAT Treaty if all 
the following conditions applied : 
(a) if, under Article XIV of the definitive 
INTELSAT arrangements, the Assem-
bly of Parties made an unfavourable 
recommendation in respect of a regional 
telecommunications satellite system ; 
laboration fructueuse entre l'Amerique et !'Eu-
rope essentiellement pour une raison politique : 
convaincre le Congres et les instances financieres 
americaines d'adopter un plan a long terme qui 
ne pourrait etre modifie avec un bref preavis. 
De plus, les autorites de la NASA sont 
convaincues que les Etats-Unis et leurs allies 
occidentaux devront, s'ils veulent conserver leur 
avance, collaborer dans le domaine spatial et 
qu'une fms le principe adopte, plus tot cette col-
laboration commencera, mieux cela vaudra. La 
mise en commun de la main-d'amvre et des 
autres ressources sera avantageuse aussi bien 
pour l'Europe que pour l'Amerique. 
La cooperation avec l'Union Sovietique 
La cooperation spatiale avec l'Union Sovie-
tique a ete plutOt reduite dans les annees 1960 ; 
seuls ont ete conclus quatre accords limites por-
tant sur des projets de satellites dans les secteurs 
de la meteorologie, des telecommunications, des 
champs magnetiques et de la medecine spatiale. 
Elle a pris un nouveau depart en 1970 et le 
directeur du Centre des vols habites de Houston 
a eu des entretiens fructueux sur les possibilites 
pour les Etats-Unis et l1Jnion Sovietique de 
doter les vehicules spatiaux habites de dispositifs 
d'arrimage identiques ; le systeme d'arrimage 
des deux types d'engins serait con<;u de telle 
fa<;on qu'en cas d'urgence les deux pays puissent 
effectuer des operations de sauvetage. Un accord 
provisoire a ete conclu en fevrier 1971. 
A peu pres a la meme epoque, un autre 
accord a ete conclu sur l'echange d'informations 
dans differents secteurs scientifiques d'interet 
commun, par exemple, la coordination des deux 
reseaux meteorologiques. Alors que le second 
accord vise essentiellement des objectifs scienti-
fiques, le premier ressortit au domaine des 
moyens operationnels. 
M. Frutkin reconnait qu'il serait utile que 
les parlementaires puissent montrer a leurs elec-
teurs les diapositives qu'ils ont vues sur le pro-
gramme post-Apollo. 
Il est repondu aux questions posees que les 
plans relatifs a la navette comportent quatre 
phases differentes: (a) l'idee de depart; (b) le 
projet preliminaire; (c) la conception defini-
tive et (d) la construction. On en est actuellement 
a la phase (b) et, d'ici au printemps 1972, on 
atteindra les phases (c) et (d). Actuellement, 
l'industrie europeenne propose de conl!ltruire cer-
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tains elements tels que les plans de derive, les 
ailes, les portes, les radiateurs et le train d'atter-
rissage. Les Americains prefereraient que des 
elements plus importants de l'orbiteur soient 
construits en Europe. Il serait meme preferable 
que les Europeens construisent un ensemble dis-
tinct, par exemple, un module de station spatiale 
ou le remorqueur. Il ne faut pas oublier que ce 
sont les Europeens qui ont propose a l'origine de 
construire le remorqueur ; cela n'a jamais ete 
une proposition americaine. Le remorqueur serait 
tres difficile a construire et, du point de vue 
technologique, serait plus interessant que la 
navette. 
L'assistance en matiere de lancements 
S'agissant de !'assistance en matiere de 
lancements, la mise a disposition de lanceurs ne 
dependra pas de la participation de l'Europe au 
programme post-Apollo. D'une maniere generale, 
les Americains assureront les lancements aux 





qu'il s'agisse de satellites realises a des 
fins pacifiques ; 
que les satellites soient compatibles avec 
les obligations imposees par les accords 
et les dispositions internationales en vi-
gueur : par exemple, toute aide serait 
exclue s'il s'agissait d'un satellite ope-
rationnel d'application capable d'en-
voyer des emissions de television en 
direct alors qu'un traite international 
interdirait ce genre d'emissions au-dela 
des frontieres ; 
que les lanceurs ne soient pas cedes a 
des tiers sans !'accord prealable des 
Etats-Unis ; 
que le lancement soit compatible avec 
les obligations contractees par les Etats-
Unis aux termes du traite d'INTEL-
SAT. 
Les autorites americaines considerent qu'un 
lancement n'est pas compatible avec les obliga-
tions contractees par les Etats-Unis en vertu du 
traite d'INTELSAT, si: 
(a) aux termes de !'article XIV de !'ac-
cord definitif d'INTELSAT, l'ASI!lem-
blee des parties fait une recommanda-
tion non favorable concernant le sys-
teme regional de telecommunications 
par satellites propose ; 
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(b) if the United States had voted against 
the proposed system in the Assembly 
of Parties; 
(c) if the United States was put in the 
position of dismissing a priori the views 
of its INTELSAT partners. 
Mr. Frutkin stated that he was not in a 
position to advise the Europeans what to do as 
far as the Europa II and III were concerned, but 
his policy would be to wait and see how the 
agreement based on Mr. Johnson's letter worked 
out before manufacturing these launchers. If 
after five or seven years the United States would 
not give launch assistance for a certain project, 
techniques would by then have advanced to such 
a point that it would be quite easy for Europe 
to build a launcher of the Thor Delta capacity. 
As far as the development of the Thor Delta 
was concerned, it should be understood that this 
type of launcher was now far more advanced 
than in 1960. In that year it was capable of 
placing a satellite of 100 lbs in orbit ; in 1972, 
on its INTELSAT mission, a Thor Delta would 
orbit a 1800 lbs satellite. Of its 86 firings, only 
7 had misfired. 
There was no duplication between the 
NASA programme and the space programme of 
the Department of Defence. The Department of 
Defence was very careful to avoid repetition of 
work already carried out by NASA and its work 
was therefore complementary to that of NASA. 
The NASA programme was public and therefore 
no secrecy was involved. If NASA gave launch 
facilities to the Department of Defence, they 
were given on the same basis as those given to 
the Department of Agriculture or other govern-
ment agencies. 
As regards differences in the space program-
mes of the Soviet Union and the United States 
one might say that the Soviets had a lead in bio-
medical space science whereas the United States 
had a lead in space applications. The USSR 
used to be in the lead with launchers, but this 
was no longer the case. The Soviet Union's tech-
niques of bringing its spacecraft down on land 
as opposed to America's splashdown technique 
did not involve a lead on either side ; it was 
merely a question of preference since the Rus-
sians wanted their spacecraft to land in their 
own country, whereas the Americans, from the 
very beginning, preferred them to come down in 
the ocean. 
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The Russians had never given any informa-
tion on the Soyuz incident. 
Tuesday, 19th October 1971 
Mr. Herman Pollack, Director of Inter-
national Scientific and Technological Affairs at 
the State Department, was of the opinion that 
it was very useful to have discussions on the 
post-Apollo programme with a wide range of 
people. 
Launch assistance and INTELSAT 
There was a great deal of misunderstanding 
in respect of the letter by the Under-Secretary of 
State, Mr. Johnson 1, and too frequently people 
looked for a double meaning and explanation, 
whereas the obvious explanation was the true 
one. In his letter of 1st September 1971, Mr. 
Johnson had made new proposals regarding 
launching facilities which the United States 
would give to Europe whenever possible. The 
proposals were certainly not designed to stop 
European progress in the building of launchers. 
The United States wanted to be as helpful as 
possible and it was to be regretted that the 
INTELSAT negotiations, which should have 
finished the year before, were still going on during 
discussions on the post-Apollo programme. 
NASA had developed important interna-
tional programmes, particularly in co-operation 
with \Vestern Europe and the Soviet Union. In 
the scientific area this had been quite successful, 
but technologically speaking only now had the 
Russians started to be more forthcoming. The 
agreement on the rescue of astronauts through 
a standardisation of docking facilities was being 
seriously discussed. 
Collaboration with Western Europe was 
strongly desired by Congress and the Administra-
tion hoped that it would result in better long-
term planning than would be the case if only 
domestic programmes were involved. 
The Skylab programme, which was essen-
tially a programme for testing men and 
materials, involved only very little international 
collaboration. 
1. See Document 562, Apf!eudiJ; V, 
(b) si les Etats-Unis n'ont pas appuye, a 
l'Assemblee des parties, le systeme pro-
pose; 
(c) si les Etats-Unis sont amenes a rejeter 
a priori les vues de leurs partenaires 
d'INTELSAT. 
M. Frutkin declare qu'il n'est pas a meme 
de conseiller les Europeens sur ce qu'ils ont a 
faire en ce qui concerne les fusees Europa II et 
Ill, mais, avant de construire ces lanceurs, il 
attendrait pour sa part de voir comment fonc-
tionne !'accord fonde sur la lettre de M. Johnson. 
Si, au bout de 5 ou 6 ans, les Etats-Unis n'ac-
cordent aucune aide en matiere de lancement 
pour un programme donne, les techniques auront 
alors tellement progresse qu'il sera tout a fait 
facile pour l'Europe de construire un lanceur de 
la puissance du Thor Delta. 
Quant a la mise au point du Thor Delta, 
il convient de bien comprendre que ce type de 
lanceur est a l 'heure actuelle d'une technique 
bien plus evoluee qu'en 1960. A cette epoque, il 
pouvait placer sur orbite un satellite de 50 kg, 
tandis qu'en 1972, pour la mission INTELSAT, 
il s'agira d'un satellite de 900 kg. Sur les 86 tirs 
qui ont eu lieu, 7 seulement ont echoue. 
Le programme de la NASA et le programme 
spatial du Departement de la defense ne se che-
vauchent pas. Le Departement de la defense 
veille soigneusement a eviter tout double emploi 
avec les travaux deja accomplis par la NASA 
et son activite est par consequent complemen-
taire. Le programme de la NASA est public et 
il n'est done pas question de secret. Si la NASA 
accorde des facilites de lancement au Departe-
ment de la defense, c'est sur la meme base que 
pour le Departement de !'agriculture ou les 
autres agences gouvernementales. 
Quant aux differences entre les programmes 
spatiaux de l'Union Sovietique et des Etats-Unis, 
on peut dire que les Sovietiques sont en tete pour 
ce qui concerne la science spatiale biomedicale 
et que les Americains ont l'avantage dans le 
domaine des applications spatiales. L'U.R.S.S. 
possedait une avance pour les lanceurs, mais ce 
n'est plus le cas. La technique employee par les 
Sovietiques pour ramener leurs vaisseaux spa-
tiaux a terre et la technique americaine de 
l'amerrissage ne se traduisent par aucune avance 
d'un cote ou de l'autre ; il s'agit simplement 
d'une preference, les Russes voulant que leurs 
engins reviennent sur leur propre territoire, 
tandis que les Americains ont prefere, des le 
(lebut, qu'ils retombent en mer. 
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Les Russes n'ont jamais donne d'informa-
tions sur !'incident du Soyouz. 
Mardi 19 octobre 1971 
M. Herman Pollack, Directeur des affaires 
scientifiques et technologiques internationales du 
Departement d'Etat, estime qu'il est tres utile de 
s'entretenir du programme post-Apollo avec des 
personnalites tres diverses. 
L'assistance en matiere de lancements 
et INTELSAT 
La lettre du Sous-secretaire d'Etat, M. John-
son 1, a suscite beaucoup de malentendus et il se 
trouve frequemment que l'on cherche une double 
signification et une double explication alors que 
la verite s'impose. Dans sa lettre du 1'" septembre 
1971, M. Johnson a formule de nouvelles propo-
sitions concernant les facilites de lancement que 
les Etats-Unis accorderaient a l'Europe chaque 
fois que possible. Ces propositions ne visent cer-
tainement pas a arreter le progres de l'Europe 
dans la construction de lanceurs. Les Etats-Unis 
veulent accorder toute l'aide possible et il est 
regrettable que les negociations d'INTELSAT, 
qui auraient du se terminer l'annee derniere, se 
poursuivent encore au moment des discussions 
sur le programme post-Apollo. 
La NASA a mis au point d'importants pro-
grammes internationaux, en cooperation, notam-
ment, avec l'Europe occidentale et l'Union Sovie-
tique. Dans le secteur scientifique, ils ont rem-
porte un enorme succes, mais sur le plan tech-
nologique, les Russes commencent seulement 
maintenant a apporter leur concours. On etudie 
actuellement a vec soin I' accord sur le sauvetage 
des astronautes grace a la normalisation des 
dispositifs d'arrimage. 
Le Congres souhaite vivement une collabo-
ration avec l'Europe occidentale et !'administra-
tion americaine espere qu'on aboutira ainsi a 
une meilleure planification a long terme qu'il 
ne serait possible dans le cadre de programmes 
nationaux. 
l;e programme Skylab, qui vise essentielle-
ment a mettre a l'epreuve les hommes et les mate-
riels, n'implique qu'une collaboration interna-
tionale fort restreinte. 
1. Voir Document 562, Annexe V. 
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The question had been discussed as to whe-
ther priority should not be switched from outer 
space exploration to the application of earth 
resources. Some therefore proposed that the Vik-
ing and other outer planet missions be postponed 
until later. However, Mr. Pollack did not think 
that this would be possible as space exploration 
needed a balanced programme and one could not 
concentrate only on a space applications pro-
gramme. The actual content of the space pro-
gramme was of course a matter of continuing 
discussion. 
The United States Government preferred 
multilateral collaboration with Europe but 
accepted bilateral relations when necessary. 
In regard to Mr. Johnson's letter, which had 
been drafted by Mr. Pollack's office, he pointed 
out that: (a) no specification had been given 
of the word "favourable" with respect to the 
recommendation mentioned in Article XIV of 
the INTELSAT Treaty, (b) the present plans 
for a regional satellite communication system 
put forward by Europe were acceptable to the 
United States, (c) one could not expect the 
United States Government to provide launchers 
unconditionally, (d) one could draw many paral-
lels between the programmes for enriched ura-
nium and the American offer for space colla-
boration - both were in good faith and reliable. 
As far as the programme with the Japanese 
was concerned, in 1969 an agreement had been 
concluded with Japan according to which this 
country would build a launch vehicle based on 
American licences and with American hard- and 
software. At first the launcher should be capable 
of bringing into stationary orbit a satellite of 
some 100 kgs. and, later on, up to 300 kgs. Japan 
planned to orbit research as well as earth 
resources satellites. The launcher would be of the 
Thor Delta type. 
Originally, Japan intended to produce all 
its own electronic equipment, but after the 
failures they had had they had asked for tracking 
equipment as well as more hardware. The 
Japanese Government had given an undertaking 
not to export any of this to China. 
The Japanese Government was asking 
itself the same questions as Europe : Should it 
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play an independent role ? Should it buy its 
launchers in the United States? Should it col-
laborate in the post-Apollo programme and 
abandon its own programme ? Until now 
Japanese-American collaboration had been far 
less important than American-European col-
laboration. 
An air traffic control satellite programme 
worth $120-150 million was under study with 
ESRO. NASA's role was to give technological 
assistance, but the Federal Aviation Administra-
tion had the primary role. The experimental 
programme would begin in 1975-76 and, in 
1979-80, a permanent global system would be set 
up. The first air traffic satellites would be over 
the Atlantic and Pacific. The United States 
part would be constructed by its private aero-
space industry. 
Governmental policy 
In the afternoon the Committee met with 
Dr. Edward E. David, Jr., at the Executive 
Office of the White House Office Building. 
Dr. David was accompanied by Dr. Rusk Drew. 
Dr. David explained that the United States 
Government would prefer a clear decision on 
the part of the European countries to participate 
in the post-Apollo programme. His impression 
was that several European countries had ambi-
tions and conflicting positions regarding the 
advancement of their technologies. National 
goals and prestige could very well conflict with 
the objectives of future American-European 
co-operation. He did not consider it possible 
for one European country to advance its tech-
nology in this field on a bilateral basis in colla-
boration with the United States- the partner-
ship would be too unequal. The Administration 
therefore hoped that Europe as a whole would 
wish to participate in the post-Apollo pro--
gramme. 
Moreover, in the discussions on this pro-
gramme Europe would have an influence on its 
content. 
Dr. David did not foresee any difficulty i:f, 
on the American side, the Department of Def-
ence was also interested. The main goal of the 
post-Apollo programme was to build a new 
transportation system - a "railroad car" to 
space. The fact that the military might want, 
On s'est demande si l'on ne devait pas 
donner la priorite aux applications relatives aux 
ressources terrestres plut6t qu'a !'exploration de 
l'espace extra-atmospherique. D'aucuns propo-
sent done d'ajourner les missions Viking et les 
autres missions vers les planetes lointaines. 
M. Pollack, cependant, ne croit pas que ce serait 
possible etant donne que !'exploration spatiale 
necessite un programme equilibre et que l'on ne 
peut se concentrer uniquement sur un programme 
d'applications spatiales. Les discussions sur le 
contenu du programme spatial se poursuivent 
naturellement. 
Le gouvernement americain prefere une 
collaboration multilaterale avec l'Europe, mais 
accepte des relations bilaterales lorsque c'est 
necessaire. 
S'agissant de la lettre de M. Johnson, qui 
a ete redigee par ses propres services, M. Pollack 
fait remarquer (a) qu'aucune precision n'a ete 
donnee a propos du terme « favorable » en ce qui 
concerne la recommandation mentionnee a !'ar-
ticle XIV du traite d'INTELSAT, (b) que les 
plans actuels de systeme regional de telecommu-
nications par satellites proposes par !'Europe 
sont acceptables pour les Etats-Unis, (c) qu'on 
ne pouvait s'attendre a ce que le gouvernement 
americain fournisse des lanceurs sans conditions, 
(d) que l'on pouvait etablir de nombreux paral-
leles entre les programmes d'enrichissement de 
l'uranium et l'offre americaine de collaboration 
spatiale, l'un et l'autre etant serieux et proposes 
de bonne foi. 
En ce qui concerne le programme avec les 
Japonais, un accord a ete conclu en 1969 avec 
le Japon, en vertu duquel ce pays construira 
un lanceur avec des brevets americains et en 
utilisant le hardware et le software americains. 
Tout d'abord, le lanceur devra pouvoir placer 
sur orbite stationnaire un satellite d'une cen-
taine de kilos et, plus tard, de 300 kg. Le Japon 
envisage de mettre sur orbite des satellites de 
recherche et de prospection des ressources ter-
restres. Le lanceur sera du type Thor Delta. 
A l'origine, le Japon se proposait de fabri-
quer tout son materiel electronique, mais, apres 
les echecs qu'il a essuyes, il a demande du mate-
riel de reperage, ainsi qu'un hardware plus 
important. Le gouvernement japonais s'est 
engage a n'exporter aucun de ces elements vers 
la Chine. 
Le gouvernement japonais se pose exacte-
ment les memes questions que les gouvernements 
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europeens : Devrait-il jouer un role indepen-
dant 1 Devrait-il acheter des lanceurs aux Etats-
Unis 1 Devrait-il collaborer au programme post-
Apollo en abandonnant son propre programme ? 
Jusqu'a present, la collaboration nippo-ameri-
caine a ete moins importante que la collabora-
tion americano-europeenne. 
Un programme de satellites de controle de 
la navigation aerienne, d'une valeur de 120 a 
150 millions de dollars, est a !'etude avec le 
C.E.R.S. La NASA apporterait une assistance 
technologique, mais le premier role reviendrait 
a la Federal Aviation Administration. Le pro-
gramme experimental sera lance en 1975-76 et, 
en 1979-80, un systeme mondial permanent sera 
installe. Les premiers satellites de navigation 
aerienne couvriront l'Atlantique et le Pacifique. 
Les elements incombant aux Etats-Unis seront 
construits par le secteur prive de l'industrie 
aerospatiale americaine. 
La politique du gouvernement 
Dans l'apres-midi, la commission rencontre, 
au Bureau executif de la Maison Blanche, le 
Dr Edward E. David, Jr., accompagne du Dr 
Rusk Drew. 
Le Dr David explique que le gouvernement 
americain prefererait que les pays europeens 
prennent nettement la decision de participer au 
programme post-Apollo. ll a !'impression que 
plusieurs d'entre eux ont des ambitions et des 
positions antagonistes en ce qui concerne les pro-
gres de leurs propres technologies. Les objootifs 
nationaux et le prestige national peuvent fort 
bien se trouver en conflit avec les objectifs de la 
future cooperation americano-europeenne. A son 
sens, un pays europeen ne peut faire progresser 
sa technologie dans ce domaine en s'appuyant 
sur une cooperation bilaterale avec les Etats-
Unis. L'association serait par trop inegale. L'ad-
ministration americaine espere done que FEu-
rope tout entiere voudra participer au pro-
gramme post-Apollo. 
De plus, en discutant de ce programme, 
!'Europe aura une influence sur son contenu. 
Le Dr David ne prevoit pas de difficultes 
si, du cote americain, le Departement de la 
defense est aussi interesse. Le principal objectif 
du programme post-Apollo est de construire un 
nouveau systeme de transport, une sorte de 
« wagon de l'espace ~. Le fait que les militaires 
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to use the same type of car should not affect 
European collaboration. 
For management reasons the United States 
Government would want the Europeans to build 
<Completely separate, autonomous parts. 
As far as the cost of the shuttle was con-
cerned, Dr. David was of the opinion that the 
present figure of $10 billion was considered 
too high and the government hoped to reduce 
it to $8 billion. One should not forget that the 
figures given in the early 1960s for the Apollo 
programme were accurate to within a 10% 
margin. There was no reason to think that the 
figures now given by NASA should be inac-
curate. 
As far as future space collaboration was 
concerned, operational systems covering naviga-
tion, weather, earth resources and direct broad-
casting would certainly exist one day. However, 
its was too early to predict the organisation of 
collaboration in these fields. 
The United States Government was well 
aware of the difficulties in reaching decisions in 
a multilateral organisation, but it believed the 
decision on the shuttle would have to be taken in 
1972. 
Wednesday, 20th October 1971 
Visit to the Manned Spacecraft Centre, 
NASA Road, Houston. 
The Committee was received by Dr. Robert 
R. Gilruth, Director, who explained the layout 
of the Manned Spacecraft Centre. 
The Centre's main goal was to train the 
flight crews for the Gemini and Apollo program-
mes. The Centre's engineers had conceived the 
design and specified the systems of the space-
craft. Some 30 astronauts were at present in 
training. One of the largest laboratories was the 
space environment simulation laboratory where 
spacecraft and crews were tested. 
Since the Apollo programme was coming 
to an end the mission, organisation and resources 
of manned spaceflight had to be reviewed. The 
present budget contained only the funds essen-
tial to the completion of the Apollo programme. 
A new mode of space operations was now being 
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planned. The flights of the Skylab programme 
scheduled for 1973 marked the actual transition 
of manned flight activity from what had been 
essentially lunar and scientific to the utilisation 
of near earth space for practical research and 
applications of immediate scientific, technolog-
ical and medical benefit for man. The Centre 
employed some 4,000 men and a further 6,000, 
assigned from industry, also worked there. 
After the introduction by Dr. Gilruth the 
Committee was briefed on : 
(a) The Sky lab programme 
Mr. Charlesworth said that the Manned 
Spacecraft Centre was responsible for training 
flight crews, flight operations, mission control 
and recovery activities. It also had overall 
responsibility for manufacturing the command 
and service module, the medical experiments 
and mission evaluation. 
(b) The space shuttle programme 
Mr. Voss stated that the Centre was man-
aging the shuttle programme. It had invited 
North American Rockwell and McDonnell 
Douglas to design the vehicles. The Centre's 
aim was to use all experience gathered in man-
ned and unmanned space flights and arrive at 
an economical space transportation system by 
minimising development and operational costs. 
The Centre would manage the development of 
the orbiter especially and private industry the 
launch vehicle. Restraint on the present pro-
gramme was not a question of technology but 
of budget. 
At present the Centre was analysing the 
feasibility of the mission. Next year preliminary 
designs would be made and the first flights 
might take place around 1978-79. 
Tests carried out in the Centre's wind tun-
nels would determine the configuration of the 
spacecraft and the necessary thermal protection 
systems. 
(c) Space station 
Mr. Hammack said that during 1970 the 
Manned Spacecraft Centre had conducted studies 
on the concept of a space station consisting of 
a number of modules. The station would consist 
voudront peut-etre utiliser le meme genre de 
vehicule ne devrait pas avoir une incidence sur 
la collaboration europeenne. 
Pour des raisons relatives a la gestion, le 
gouvernement americain souhaite que les Euro-
peens construisent des elements totalement 
distincts, autonomes. 
S'agissant du c01lt de la navette, le Dr David 
estime que le chiffre actuel de 10 milliards de 
dollars est trop eleve et le gouvernement espere 
le ramener a 8 milliards. Il convient de ne pas 
oublier que les chiffres donnes des apres 1960 
pour le programme Apollo se sont reveles exacts 
a 10 % pres. Rien ne permet de penser que les 
chiffres donnes actuellement par la NASA soient 
in exacts. 
Quant a la future collaboration spatiale, des 
systemes operationnels couvrant la navigation, la 
meteorologic, les ressources terrestres et la radio-
diffusion en direct existeront certainement un 
jour, mais il est trop tot pour predire comment 
sera organisee la collaboration dans ces domaines. 
Le gouvernement americain est parfaitement 
conscient des difficultes qu'implique la prise des 
decisions dans une organisation multilaterale, 
mais il pense qu'il faudra prendre une decision 
sur la nayette en 1972. 
Mercredi 20 octobre 1971 
Visite au Centre des vols spatiaux habites, 
NASA Road, a Houston. 
La commission est re<_;ue par le directeur, le 
Dr Robert R. Gilruth, qui en explique le fonc-
tionnement. 
Le centre a pour principal objectif l'entrai-
nement des equipages des programmes Gemini et 
Apollo. Ses ingenieurs ont con<_;u l'engin spatial 
et determine les caracteristiques des systemes. 
Une trentaine d'astronautes sont actuellement a 
l'entrainement. L'un des laboratoires les plus 
vastes est celui de la simulation de l'environne-
ment spatial ou vehicule et equipages subissent 
des essais. 
Le programme Apollo touchant a son terme, 
il a fallu revoir la mission, !'organisation et le 
financement des vols spatiaux habites. Le budget 
actuel ne prevoit que les credits essentiels a la 
phase terminale du programme Apollo. Un nou-
veau mode d'activites spatiales est maintenant 
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envisage: Les vols du programme Skylab, prevus 
pour 1973, marquent, pour les missions habitees, 
la veritable transition entre les activites essen-
tiellement lunaires et scientifiques et !'utilisation 
du proche espace terrestre pour la recherche 
pratique et les applications d'un interet scien-
tifique, technologique et medical immediat pour 
l'homme. Le centre emploie environ 4 000 per-
sonnes et 6 000 autres, detachees par l'industrie, 
y travaillent egalement. 
Apres !'introduction du Dr Gilruth, la com-
mission ecoute les exposes suivants : 
(a) Le p1'0gramme Sky lab 
M. Charlesworth indique que le Centre des 
vols spatiaux habites est charge de l'entraine-
ment des equipages, des operations en vol, de 
la direction de la mission et de la recuperation. 
Il a aussi la responsabilite globale de la fabri-
cation du module de commande et de service, 
des experiences medicales et de !'evaluation des 
resultats de la mission. 
(b) Le programme de navette spatiale 
M. Voss declare que le programme de la 
navette est gere par le centre, qui a invite North 
American Rockwell et McDonnell Douglas a 
concevoir les vehicules. Il s'agit d'utiliser toute 
!'experience acquise au cours des vols spatiaux 
habites ou non habites et de realiser un systeme 
de transport spatial economique reduisant au 
minimum les couts de mise au point et de gestion. 
Le centre dirigera tout particulierement la mise 
au point de l'orbiteur, tandis que l'industrie 
privee gerera celle du lanceur. Les limitations 
apportees au programme actuel ne sont pas une 
question de technologie mais de budget. 
Actuellement, le centre etudie la possibilite 
de realiser ce programme. L'annee prochaine, on 
passera aux plans preliminaires et les premiers 
vols pourraient avoir lieu vers 1978-79. 
Les essais executes dans les souffleries du 
centre determineront la configuration du vais-
seau spatial et les systemes de protection ther-
mique necessaires. 
(c) La station spatiale 
M. Hammack indique qu'en 1970, le Centre 
des vols spatiaux habites a procede a diverses 
etudes sur la conception d'une station spatiale 
composee d'un certain nombre de modules. Cette 
of four decks : the first containing living 
quarters for the crew, the second housing the 
expe:riments, the third providing working quar-
ters for the c:rew, and the fourth being the 
general purpose laboratory. The purpose of the 
studies undertaken ai the Centre was to design 
a space station which initially would require a 
minimum number of shuttle launchers to achieve 
a. facility for six people, but which could be 
expanded during its orbital use by the addition 
of modules to house a maximum of twelve crew. 
The Committee then visited the mission 
simulation and flight training and crew systems 
divisions, the mission control centre, the lunar 
receiving laboratory and the space environ-
mental simulation laboratory. 
At the lunar receiving laboratory one of 
the scientists, Dr. P.W. Gast, explained to the 
Committee how, by seminars and conferences, 
this community had prepared experiments for 
certain space missions. For instance, NASA had 
sent out questionnaires to all kinds of univer-
sities and scientific institutes both in the United 
States and abroad requesting them to submit 
proposals for experiments to be carried out in 
the first earth resources technological satellite 
and in the manned Skylab which would carry 
an earth resources experiment package. Propo-
sals were submitted by 28 States of the United 
States and 22 other countries. 
Thursday, 21st October 1971 
The Committee was received at the Jet 
Propulsion Laboratory by the Deputy Director, 
General C.H. Terhune, Jr. 
General Terhune said that the Laboratory 
was operated by the California Institute of 
Technology and supported the National Aero-
nautical and Space Administration by perform-
ing scientific experiments with unmanned space-
craft. 
From 1962 to 1968 the Ranger satellites 
took the first close-up pictures of the moon. 
Between 1966 and 1968 the Surveyor satellites 
landed at several places on the moon to take 
more pictures. These satellites also verified the 




Since 1965 the Laboratory had been in 
charge of the investigations of Mars. The 
Mariner spacecraft had already taken many 
pictures of Mars and Mariner 9 would enter 
Mars orbit in November 1971 to make a 90-day 
study. It was hoped that more than 70% of 
the surface of Mars could. be mapped, and 
studies conducted on changes on the surface and 
in the Mars atmosphere. 
The next stage in the investigation of Mars 
would involve two landing spacecraft analogous 
to the lunar Surveyors, coupled with two 
orbiters. After preliminary observation from 
orbit above Mars the landers would be sent to 
their landing fields to make on-the-spot, physical, 
chemical and biological surveys. The Laboratory 
was responsible for the development and opera-
tion of the Viking orbiter spacecraft. The Viking 
flights would take place in 1975. 
The Laboratory had also made investiga-
tions of V en us through the Mariner spacecraft. 
In 1973 it would test the gravitational propul-
sion technique, the purpose of which was to try 
to accelerate a spacecraft to another planet 
using the gravitational field of the first planet. 
The Venus-Mercury mission of 1973 was designed 
to test this technology. Launched from earth, 
the Mariner spacecraft would reach V en us some 
three months later and use its gravitational 
field to accelerate its speed towards the planet 
Mercury 1 • 
This technique would then be used for multi-
planet missions during the 1970s. 
The main purpose of the missions was to 
ascertain possibilities of life in the solar system. 
In a way these missions were the forerunners 
of the so-called grand tour of the outer planets. 
This interplanetary tour was made possible by 
an alignment of the outer planets which would 
not occur again for 175 years. Using the gravita-
tional attraction of Jupiter, a spacecraft could 
be accelerated to speeds that reduced the time 
of a trip from earth to Pluto from 40 to 8! years. 
Some 100 lbs of scientific instruments could be 
put into the spacecraft. 
1. See Appendix. 
station comprendra quatre niveaux : le premier 
abritant les locaux d'habitation de !'equipage, le 
deuxieme les experiences, le troisieme les salles 
de travail de !'equipage et le quatrieme le labo-
ratoire a vocation generale. Les etudes entre-
prises au centre portent sur la conception d'une 
station spatiale exigeant a l'origine un nombre 
minimum de lanceurs pour mettre en place les 
installations necessaires a six personnes, installa-
tions qui pourront ensuite etre agrandies pen-
dant leur sejour sur orbite par !'addition de 
modules pouvant abriter jusqu'a douze per-
sonnes. 
La commission visite ensuite la division de 
simulation de mission et d'entrainernent au vol 
et la division des systemes d'equipage, le centre 
de controle de mission, le laboratoire de recep-
tion lunaire et le laboratoire de simulation de 
l'environnement spatial. 
Au laboratoire de reception lunaire, l'un 
des chercheurs, le Dr P. W. Gast, explique com-
ment la cornmunaute scientifique a prepare, au 
cours de seminaires et de conferences, les expe-
riences destinees a certaines missions spatiales. 
La NASA, par exemple, a envoye des question-
naires, tant aux Etats-Unis qu'a l'etranger, a 
toutes sortes d'universWis et d'instituts scienti-
fiques en leur demandant de soumettre des pro-
jets d'experiences destinees a etre placees a bord 
du premier satellite technologique de ressourees 
terrestres et du laboratoire spatial Skylab qui 
ernportera, lui aussi, un certain nombre d'expe-
riences de ce genre. Des projets ont ete sournis 
par 28 Etats arnericains et par 22 autres pays. 
Jeudi 21 octobre 1971 
La commission est rec;ue au Jet Propulsion 
Laboratory par le directeur adjoint, le general 
C. H. Terhune, Jr. 
Celui-ci indique que le laboratoire est gere 
par le California Institute of Technology et 
rec;oit l'appui de la National Aeronautical and 
Spac€ Administration en effectuant des expe-
'riences scientifiques avec les vaisseaux spatiaux 
non habites. 
De 1962 a 1968, les satellites Ranger ont 
pris les premieres images rapprochees de la lune. 
De 1966 a 1968, les satellites Surveyor ont atterri 
en divers points de la lune pour prendre de 
nouvelles photographies. Ces satellites ont verifie 




Les vols vers Mars 
Depuis 1965, le laboratoire est charge des 
recherches sur Mars. Les engins Mariner ont deja 
pris de nombreuses images de cette planete et 
Mariner 9 entrera dans l'orbite de Mars en 
novembre 1971 pour y effectuer des etudes pen-
dant 90 jours. On espere qu'il sera possible de 
dresser la carte de plus de 70 % de la surface 
de Mars et d'analyser les modifications de sa 
surface et de son atmosphere. 
La prochaine etape des recherches sur Mars 
comprendra l'atterrissage de deux engins ana-
logues aux Surveyor qui ont atterri sur la lune, 
associes a deux orbiteurs. Apres les observations 
preliminaires a partir d'une orbite cireummar-
tienne, ces engins seront diriges vers leur point 
d'atterrissage pour effectuer sur place des exa-
mens chimiques et biologiques. Le laboratoire 
est charge de la mise au point et du fonctionne-
ment de l'orbiteur Viking. Les missions Viking 
auront lieu en 1975. 
Le laboratoire a procede aussi a des recher-
ches sur Venus grace aux Mariner. En 1973, il 
experimentera la technique de propulsion par 
gravitation, qui doit permettre d'accroitre la 
vitesse d'un vaisseau spatial en utilisant la force 
de gravitation d'une autre planete. La mission 
Mercure-Venus de 1973 est destinee a experi-
menter cette technique. Lance de la terre, l'engin 
Mariner atteindra Venus trois mois plus tard et 
utilisera la force de gravitation de cette planete 
pour accelerer sa vitesse en direction de 
Mercure 1• 
Cette technique sera utilisee ensuite pour les 
missions multiplanetaires qui auront lieu d'ici a 
1980. 
Le principal objectif de ces missions est de 
s 'assmer des possibilites de vie dans le systeme 
solaire. Ces missions serviront, en quelque sorte, 
de preliminaire au «grand tour» des planetes 
lointaines. Cette mission interplanetaire devien-
dra possible du fait que toutes ces planetes se 
trouveront alors en conjonction, phenomene qui 
ne se renouvellera pas avant 175 ans. En utili-
sant la force de gravitation de Jupiter, la vitesse 
d'un vaisseau spatial pourra etre accrue de 
maniere a reduire de 40 a 8 ans et demi la duree 
du voyage de la terre a Pluton. Ce vaisseau 
spatial pourra emporter une cinquantaine de 
kilos d'instruments scientifiques. 
1. Voir annexe. 
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The Committee was then briefed by Dr. 
Goddard on space technology applications. He 
stated that practical applications of space were 
now being studied in four principal areas : 
(1) railroad systems, urban and greater urban 
areas transportation systems, (2) medical research 
and health services, (3) environmental problems, 
especially in coastal waters, (4) public safety, 
police administration systems, crime detection 
and drug identification. 
Having visited the space flight operations 
facility and the spacecraft assembly facility, 
the Committee ended its visit to the Laboratory 
in the von Karman exhibit area. 
Friday, 22nd October 1971 
The Committee was received at the Head-
quarters of the McDonnell Douglas Astronautics 
Company at Huntington Beach, California, by 
Mr. W.F. Burke, President, who gave a general 
outline of the organisation of the Company. 
The Company, a subsidiary of the McDon-
nell Douglas Company, was established in 1966 
and one of its most important facilities was 
the space simulation laboratory. 
The major programme was the production 
of the Saturn S-IVB stage which served as the 
top stage of both the Saturn IB and the Saturn 
V. This stage was now also used as the Saturn 
orbital workshop, a sort of "hotel in the sky" 
enabling a crew of astronauts to live and work 
in orbit. It was a part of NASA's Skylab pro-
gramme. 
Another important part of the McDonnell 
Douglas Astronautics Company's production was 
the Thor Delta launcher. 
Mr. Burke ended his address by pointing 
out that the parent firm, McDonnell Douglas, 
had produced more than 4,000 Phantoms, 500 
DC-9 (a further 600 of which were on order) 
and was starting production of the DC-10 
Jumbo Jet. 
Sky lab 
The Committee was then briefed on the 
Skylab programme by Mr. Yarchin, Deputy 
Programme Manager of the Skylab Orbital 
Workshop. He informed the Committee that in 
the Skylab programme the command and service 
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module was produced by American Rockwell ; 
the multiple docking adaptor, which provided the 
docking inter-face for this module to the Saturn 
workshop was manufactured in government 
factories. The same was the case for the Apollo 
telescope mount. McDonnell Douglas was manu-
facturing the airlock module, the pressurised 
passageway between the multiple docking 
adaptor and the orbital workshop. The orbital 
workshop was also manufactured by McDonnell 
Douglas, being the modified S-IVB. This 
workshop contained the necessary crew provi-
sions, living quarters and food preparation and 
waste management facilities to support a crew 
of three men for three periods of up to 56 days 
each. 
The Committee visited a mock-up of this 
orbital workshop. 
The multi-spectral photographic facility 
was of special importance for the earth resources 
experiment package. Numerous photographs 
were shown to illustrate the uses of this type 
of photography. 
Thor Delta launcher 
In the afternoon the Committee was briefed 
on the Thor Delta programme by Mr. Harris, 
Programme Administrator. He pointed out that 
since it became operational in 1960 the launcher 
had placed 79 satellites in orbit. The total of 
Thor Delta launchings was 86, 7 having misfired. 
The launcher had orbited 21 communications, 
20 meteorological and 38 scientific satellites. 
The first launcher orbited a satellite of 
100 lbs ; in 1971 it orbited a satellite of 1,500 lbs. 
The new Delta vehicle, the Straight Eight 
vehicle, had been ordered by NASA for a large 
variety of missions ; so far six had been ordered, 
27 firmly planned and another 100 Thor Delta 
were proposed. 
In 1971 the Thor Delta cost some $6 million 
and was a direct competitor of the Europa II 
launcher. The Europa Ill would cost four or 
five times as much. 
Space shnttle 
The Committee was briefed on the post-
Apollo programme by Mr. Smith, Marketing 
Manager, who explained the attitude of l\:IcDon-
La commission entend ensuite un expose du 
Dr Goddard sur les applications de la technologie 
spatiale. Celui-ci declare que les applications 
pratiques de l'espace sont actuellement etudiees 
dans quatre secteurs principaux: (1) les systemes 
ferroviaires, les systemes de transport urbain et 
interurbain, (2) la recherche medicale et lesser-
vices de sante, (3) les problemes de l'environne-
ment, notamment en ce qui concerne les eaux 
cotieres, (4) la securite publique, les systemes 
d'administration de la police, la detection des 
crimes et la recherche de la drogue. 
Apres avoir visite le centre d'operations des 
vols spatiaux et le hall d'assemblage des vehi-
cules, la commission termine sa visite du labo-
ratoire par la zone d'exposition von Karman. 
V endredi 22 octobre 1971 
La commission est rec;ue au siege de la 
McDonnell Douglas Astronautics Company, a 
Huntington Beach, Californie, par M. W. F. 
Burke, son president, qui donne un aperc;u gene-
ral de !'organisation de la societe. 
Filiale de la McDonnell Douglas Company, 
elle a ete creee en 1966 et l'une de ses installa-
tions les plus importantes est le laboratoire de 
simulation spatiale. 
Son programme principal est la fabrication 
du quatrieme etage de la fusee Saturn S-IVB 
qui sert d'etage superieur tant a la Saturn IB 
qu'a la Saturn V. Cet etage est aussi utilise 
actuellement comme atelier orbital de la Saturn ; 
c'est une sorte d'« hOtel dans le ciel » permettant 
a un equipage d'astronautes de vivre et travailler 
sur orbite. Cela fait partie du programme Skylab 
de la NASA. 
Une autre activite importante de McDonnell 
Douglas Astronautics Company est la production 
de la fusee Thor Delta. 
M. Burke termine son expose en faisant 
remarquer que McDonnell Douglas, la maison-
mere, a construit plus de 4 000 Phantom, 500 
DC-9 (600 autres sont en commande) et qu'elle 
commence la production du Jumbo Jet DC-10. 
Sky lab 
La commission entend ensuite, sur le pro-
gramme Skylab, un expose de M. Yarchin, Direc-
teur adjoint du programme d'atelier orbital 
Skylab. Le module de commande et de service 
est construit par American Rockwell ; l'adapta-
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teur d'arrimage multiple, qui fournit !'interface 
d'arrimage de ce module pour !'atelier Saturn 
est construit dans des usines d'Etat. Il en est de 
meme pour le chassis de telescopes d'Apollo. 
McDonnell Douglas construit le module du sas, 
passage pressurise entre l'adaptateur multiple 
d'arrimage et l'atelier orbital. L'atelier orbital 
est aussi fabrique par McDonnell Douglas, puis-
qu'il s'agit de la S-IVB modifiee. Cet atelier 
renferme tout ce qui est necessaire a !'equipage, 
les quartiers d'habitation et les installations pour 
la preparation de la nourriture et le traitement 
des dechets, pour permettre a trois hommes de 
sejourner pendant trois periodes pouvant 
atteindre chacune 56 jours. 
La commission visite une maquette de cet 
atelier orbital. 
L'installation de photographie multispectres 
revet une importance particuliere pour !'ensemble 
des experiences sur les ressources terrestres. De 
nombreux cliches viennent illustrer les utilisa-
tions de ce genre de photographie. 
Le lanceur Thor Delta 
Dans l'apres-midi, la commission entend, sur 
le programme Thor Delta, un expose de M. Har-
ris, Administrateur du programme. Celui-ci fait 
remarquer que, depuis qu'il est devenu opera-
tionnel en 1960, le lanceur a place sur orbite 
79 satellites. Les lancements de Thor Delta ont 
ete au total de 86, dont 7 echecs. Le lanceur a 
mis sur orbite 21 satellites de telecommunica-
tions, 20 satellites de meteorologie et 38 satel-
lites scientifiques. 
Le premier lanceur a place sur orbite un 
satellite de 50 kg et le dernier, en 1971, un 
satellite de 750 kg. Le nouveau lanceur Delta, 
le Straight Eight, a ete commande par la NASA 
pour toute une gamme de missions. Jusqu'a pre-
sent, six ont ete commandes, 27 retenus ferme, et 
une centaine de Thor Delta sont proposes. 
En 1971, la fusee Thor Delta coute quelque 
6 millions de dollars et concurrence directement 
la fusee Europa II. La fusee Europa III coutera 
4 ou 5 fois plus. 
La navette spatiale 
La commission entend, sur le programme 
post-Apollo, une expose de M. Smith, Directeur 
de la commercialisation, qui explique !'attitude 
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nell Douglas on the space shuttle concept. It was 
conducting a study to define the development 
programme and was preparing preliminary 
designs for the two-stage vehicle. 
European industry was participating in the 
McDonnell Douglas study : for instance, Hawker 
Siddeley was carrying out preliminary studies 
on wing panels, SNIAS in France was sub-
mitting proposals for protective doors and 
vertical :fins, and the German aerospace industry, 
ERNO, was studying the cargo bay door and 
radiators. 
Benefits of kigk technology 
Dr. L. Larmore, Chief Scientist, briefed the 
Committee on the benefits of high technology. 
Benefits from new discoveries in fields of high 
technology were reaching the public at an ever 
increasing pace. In the field of atomic energy 
it took more than 25 years before practical appli-
cations were found, but with space and asso-
ciated systems applications followed within 10 
to 15 years. In holography practical applications 
had been achieved within 10 years. The question 
now arose as to how the products of research 
in high technology would reach practical appli-
cations and, if so, would this be advantageous 
or not to mankind. For instance, in the field of 
super fluids (fluids which have no viscosity) 
applications in the medical field might come 
very soon. 
For a budget of $25 million the United 
States Government had demanded studies on 
advanced technology applications. Study groups 
had been set up to see whether the same type 
of approach as that used in aircraft construction 
or space could not also be used in fighting 
environmental nuisances. Another subject of 
discussion might be education or the population 
explosion. 
de McDonnell Douglas a propos de la conception 
de la navette spatiale. Cette firme procede a 
une etude pour definir le progra.nune de mise 
au point et prepare les plans preliminaires pour 
le vehicule a deux etages. 
L'industrie europeenne participe a l'etude 
de McDonnell Douglas ; par exemple, Hawker 
Siddeley execute des etudes preliminaires sur les 
panneaux d'aile, la S.N.I.A.S., en France, soumet 
des propositions pour les portes de protection 
et lea plans de d6rive vertieaux, et l'in.dutrie 
aArOJpatiale allemande, 1 'ERNO, 6tudie lea po1W 
de aoute et let radia"Ul'l· 
lM t~vo-atages tw• u Za t1el1&0logie GVBCH 
Le Dr L. Larmore, Ohef du pel'IOilMlacien-
tlfique, fait lU1 expOI6 IUl' let avantqea this 
de la teohnologie avanok IM b6n6&el del 
nouvellel d6couvertel dt.n1 le domaint de1 teeh· 
I?Jquu de polnte attoipeut le publie et 1 un 
~ toujoun orot.ut. Dane le ~eettur de 
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1'6nergie atomique, il a fallu plus de 25 ans pour 
trouver des applications pratiques, mais pour 
l'espsM et lee ayat8mea ~s, les applications 
suivent dans une periode de dix a quinze ans. 
En holographie, les applications pratiques ont 
~te obtenues en dix ans. Il s'agit maintenant de 
savoir si les produits de la recherche en techno-
loP, de pointe vont atteindre le stade des appli-
cations pratiques et, dans !'affirmative, si cela 
sera avantageux ou non pour 1 'humanite. Par 
eample, d&ni le i8Cteur dei auperfluidei (fluides 
non viaqueu~), lel applieatioaa dana le .eeteur 
m6dical pourraient apparattre tri1 rapidement. 
Pour un budpt de • miUioaa de dollars, 
le rouvemement ...Uricain a demand6 del6tudes 
IUl' lel appUcatiou del teelmiquel de poiate. On 
a er66 del crouPel d'6tude qui cMtmnineront si 
la politlque appllq008 c~ana· la eonatruetion Uro-
nautique et spatiale ne pourrait pas ~re utilil6e 
6galement pour eombattre lee nuilancea de l'en-
vironnement. Un f&utre IUjet d'6tude pourrait 
atre l'ellleipem.ent ou l'uplollon d6m.o«ra-
phlque, . · 
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